

شُرَيْحِ مُحَّهَاثِمْ


.

## المقَـــــدّمُة

إذا كانت المعارك قد توقفت بين الإسلام وأعدائه ، بفضل انتصار الإسلام
العسكري الحاسم في القرن الأول من ظهوره ، فلم نعد نسمع للسلاح قرقعة ولا للسيوف صليلًا

فإن جبهة أخرى لا زالت مفتوحـة بوجـه الإسلام ، لم تــوقف ، أعني بها

 البشري ، على أمل أن ينجحوا بهذه الوسيلة ، حيث فئلوا بسواها الها .

وأكثــر. الظن ، أن هـذه الجبهة ستبقى مفتـوحة مشتعلة ، مـا بقي الإسـلام سيفأ مسلطأ فوق رقاب المنافقين المتاجرين بالأديان ، المتسترين بها على امتـداد هذا الكون الفسيح

وكما حسم الإسلام الموتف لصالحه على الجبهة العسكرية ، فإن المناعـة والمنعة اللتين يتمتع بهما إيمان المسلم بدينه ونبيه وقرآنه ، لكفيلتين بإفئــال كل المؤامرات على الجبهة الأخرى .

 بساحر عجيب، ونسبوا القرآن إلى غلام من أهل الكتاب كان يتردد إليه محمد ،

ومرة أخرى بـأنه محصلة أفكــار الراهب بحيـرا ، وغيرهـا من الأباطيـل التي كان اليهود وراءها

ولقد دخل بعض حملة الأقلام المسيحيين على خط هذه الجبهة المشبوهـة ضد الإسلام ، وبينهم من يشُغل مناصب رفيعة في الكنيسة المسيحية


 على تنفيذها مرابع القرار المسيحي والصهيوني في العالم .
 محنوة بالأفكار الهدامة ، والآراء المشككة بالٍإسلام والقرآن والنبي .

 أخـرى ، لها نفس النهج وذات الهدف . ولا ولكن إلى مـاذا يهـدف مؤلف الكتـاب ومن هم وراءه بالتحديد ؟

> إن ركائز الكتاب قائمة على افتراخات أهمها :

ا ـ وجود ديانة في التاريخ هي النصرانــة ، انسلخت عن المسيحية في وقت مـا

 سكان مكة ، لا بل قريش „المتنصرةه كما أخبرنا ، وإنجيل هو العبراني كما

وافترض صاحبنـا أيضأ أن ورقـة ، ولسبب لم يوضحـه ، قام بتحـويـل هـــه النصرانية إلى ديانة جديدة ، فكان : الإسلام .

Y و وترجم كتابها إلى العربية فكان : القرآن .
ومكّن لمحمـد بن عبد اله (يتميم قـريش) - بخططه المــدروسـة ـ من استــلام

مقاليد الدعوة ، إلى الدين الجديد ، نصار محمد : نبياً .

 إنجيل متى .
وبذلك يصبح الإسلام (النصراني) : أبيرنياً . والقرآن إنجيلها المحرف المزور : معرباً . والنبي : قسأ على كنيستها أقامه ورقة بالتعيين.

 (التلاعب الفاضح) في عهد عثمان بن عفان كان كافياً ليباعد بينهما .
افترض كل هـذه الأمور ، دون أن يكلف نفسـه إبراز دليـل واحد يـدعم به افتراضاته ، ومع ذلك يريدنا أن نصدق .
وهكذا نرى ، أن الهدف يبقى هو هو (يهودياً كان أم مسيحياً) : زرع بـر بـرة

 مهمتهم المستحيلة ، فربحهم كبيراً جداً ، وإذا ما أخفقوا ، فلن يخسروا شيئراً .

ولذلك نراهم مستميتين غير يائسين ، يجربون حظهم المـرة تلو الأخرى ، الما
 لم نجد لأي من رواياته وآرائه سنداً مقبولًا ، أو أساساً معقولًا . وربما في ذلك بالذات ، تكمن صعوبة محاورته ومناقتشة آرائه فلو أن مؤلف الكتــاب اعتمد في بحثـه ، المـوضـوعيـة والــدـــــة ، والـرأي
 مهما اختلفنا معه حولها ، أو تباينت مواقفنا منها .

ولكن كيف لنـا أن نحـاور أو ننــاقش آراء محض شخصيـة ، مبتـــدعـة ،
 إن محمداً ليس نبياً ، ولواء النبوة معقودة إلى ورقة بن نو نوفل ؟ ولكنتا رغم صعوبـة
 محمدل :

امن رأى منكم اعـوجاجـأ فليقومـه بيده ، فإن لم يستـطع
فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان)|(1) .


 والتزوير ،

هدفنا ، أن نغسل ما قـد يعلق بأتـواب الحقيقة النـاصعة من وحـول الدس
والافتراء .

هــدفنا ، الــدفاع عن الإسـلام ، بعدمـا طفـح كيـل التهجم ، وزاد معيـار البهتان .
ومعاذ الة أن يكون في نيتنا الانجرار إلى أسلوب المؤلف الرخيص ، سواء

 واعتـراضه على الشـوائب التي أدخلت عليها على مـر التاريـخ ، والتي آلينا على

 الإسلام ، في وقت يبقى هدفنا الأول والأخير العمل على إرساء قواعد الإخاء بين



اتباع الديانات ، وتعزيز منـاخات التعـايش الحضاري ، وتقـوية إمكـانية التعـاون


 نجعل منها بعمى أحقادنا دافعاً للتخاصم والتقاتل ، فنخسر بذلـك دنيانـا وانـا وآخرتنـا على السواء يبقى نقطة ، لا مجال لتناسيها وإغفال أهميتها. الثابت أن أبا موسى الحريري ، ليس هو مؤلف الكتاب الحقيقي ، وما هـو
 الأمر ، ليس اسم المؤلف ، وإنما عملية الاستار والتخفي ذاتها . فبديهي أن لا يكون من مبرر لهذا التقنع وراء اسم مستعار ، إلاّلا واحــد من . . سببين

ا ـ إما أن المؤلف يعرف أن ما أتى به في كتابه ، ليس إلاّا دساً وكذباً وافتراءً على الحقيقة ، فبات ككل مذنب يشعر أن المجتمع يلاحقه ، وعدالة الـي الـرأي العام تتعقبه ، فآثر التستر والتقنع
Y ـ و وإمـا أن تكون (الحقـائق) التي طرحهـا في كتابـه ، باتت تشكـل خطر اً على
 تعاملها مـع النقد والمعـارضة إلآ لغـة العنف الهمجي ، فبات التخفي واجبـاً
والتقية ضرورة .

ومن الطبيعي أن يكون الاحتمال الثاني ، هو ما يريد أبــو موسى الحـريري

 لمتكلم

يؤكد لنا ذلك قوله في آخر كتابه :

وليس من باحت محقق تمكن من قول الحقيقة، وليس من

ولما كان ذلك مغايراً للحقيقة ، وافتـراء على الصدق ، لأن مـا في تاريـخ
الإِسلام من العبر والدروس المضيئة المعبرة عن ديمقراطية رائعة ، آمن بها ودعـا إليها وعامل بها معارضيه ، بانفتاح وسعة صدر ، وترحيب وتسامح ، عبر احتر امه لحرية آرائهم ، مع ما فيها من نقد وتهجم وتجريح ، ما يكفي لدحض هنا ونا الزعم وإبطاله

فإننا نقول أن كتاب (قس ونبي) ليس الأول من نوعه ، إذ سبقه في مضمار التهجّم على الإِسـلام كتب أخرى ، نـزلت إلى ساحـة اللرأي العـام وفي الأمصـار الإسلامية بالذات ، تـلْليفاً وطبـاعة وتسـويقاً ، وبـأسماء مؤلفيهـا الحقيقيين دونما

تستر ولا تقنع
فما حدث أن تعـرض مؤلف ولا ناشـر إلى مضايقـة أو أذى ، وكل مـا كان


 للمؤلف حقه باللرأي والمعتقد والنقد مهما كان متجنياً ظالماً

ففي سنـة 1971 ، صدرت عن مـطبعة حـاريصا البـولسية في لبنـان أربعة


 أن رد عليه الأستاذ محمد عزة دروزة في كتابه (القرآن والمبشرون) .

وفي عــام ع197 صدر في مصـر كتاب آخـر لأحــد الأقبـاط ، حمـل نفس
(1) قسْ ونبي : ص YIY.

أسلوب التهجم السـافر والـدس الـظالم بحق الإِسـلام والمسلمين ، فـرد عليـه الأستاذ محمد الغزالي في كتابه (التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام)
 للإِسلام ، الذين أصدروا أكتر من كتاب ، وكلها تجريح بإلٍِّسلام وافتراء عليـه ،




 البشير ، التي كانت تصدر في بيروت زمن الانتداب
فهـل بعد من عــنـر لمؤلف كتاب ( قس ونبي) أن يتستـر بـالعتمـة ، ويتخفى بـالظـلام ويتقنع تحت ستار اسم مستعار ؟







شعـور آخر بـالإِحراج أحسست بـه وأنا أرد على هــذا اللقيط ، شـعـور من



 واليابس ، وهو ما قر رت أن أجند نفسي له خدمة لضميري وأمتي والحقيقة .

حديث حول مقدمة (قس ونبي)

من أول صفحة في مقدمة كتابه أعلن الحريـري حربـه على الإِسلام فقـال بما معناه :
إن إسـلام النبي ليس هو إســلام اليوم ، وقـر آنه ليس هـو
تـرآن اليوم ، وإن فـر قأ شـــاسعـأ بين إسـلام النبي وإسـاملام

دون أن يحققوا فيما كان عليه بالأمس|"(1)
وهكذا نراه مـدفوعـاً بحسَه المسؤول تجـاه (الحقيقة) يكـرّس وقته وعلمـــ ومعرفته ـ مشكوراً ـ لكشَف حقيقة الإِسلام والقرآن .
ومن أجل غايته „النبيلة" هذه ، أحضر إلى الساحـة إنسانـأ نبشـه من بـطون

 مؤكداً أن التاريخ تآمر عليه ، فطمس فضائله ومآثره ، ألا وهو ورقة بن نوفل . أقامه شريكاً لمحمد ، وأستاذاً ومخططاً له ، وباعثاً إياه .

جمع بينهما في غار حراء ، رغم أن منطق التاريـخ يؤكد أن النبي كـان في



ولكن لا بأس ، فلا اعتبار لعلم الحساب عند المؤلف .
المهم أنه أسند لهما مهمة خطيرة ، لم يسبقه إلى ذكرها إنسان إنـان . فلنسمعه يحدثنا عنها قائلُا :
"اكان دين النصر انية أنكاراً مبعثزة ، وأشثلاء موزعة بين شيع الأحـزاب والأناجيـل المتعددة ، فـأراد القـس والنبي جمـع
شتاتها في دين واحدل|(1)

إذن كانت المهمة ، تقضي بجمع هذا الــدين المبعثر وتلزيقـه ، وإخراجـه بقالب جديد .

وبنتيجـة نجـاحهمـا في المهمـة ، ظهــر هــذا الـــدين إلى العـالم ، بحلة
جديدة ، واسم جديد ، وكتاب جديد ، فكانت نبوة محمد ، وكان القرآن ، وكان الإسلام
ويضيف قائلًا
( (إذا بالنصر انية قد أسلمت ، بعدما أذابها ورقة ومحمد في
إسلامهما الجديد|(r) .

ولم ينس الحريري أن يسـارع لإِبعاد مسيحيـة اليوم عن نصرانية الأمس ،
 قبلت أن يذيبها في كيان الدين الجديد ، لتظهر من جديد متقمصة جسد الإسلام وروح النصرانية وذلك عندما قال

(1) (1) نسّ وني : صـ 1.
(1) تسَ وني : ص 1.
(r) تْ وني : ص 1 .

والمـدهش أنه وزع الأدوار بين ورقـة (المعلم) ، ومحمد (التلميـذ) ، فإذا
(1)"اعلّم ودرّب وأرسى الدعائم|"
(اسمع ، وتعلّم ، ودرس ، وشيّد البنيان) (r)
(أستاذ فذ)(T)
("تلميذ نجيب|"(8)
|(انقل كلمة السد الأعجمية ، أي النصرانية) (0) .
(7بلغ الكلمة العر بية وتلاههاه (7)
والثاني
وكما وزع الأدوار ، كذلك فصل الفضائل بينهما بالقسطاس ، فإذا : "انضل الأول على الثاني ، كفضل المر بي على ربيبه|"(v) .

وطبيعي أن يكـون فضل المـربي أضعاف فضـل ربيبـه ، لأن الأول أعـطى
دون أن يبـادله الـربيب ، أو مـع حسن النـيـة دون أن يتمكن من مبــادلتـه عـطاء بعطاء .

## وفي الصفحة ذاتها يتحسر الحريري عندما يعلن :

"أن التلميذ تد تفوق على أستاذه ورقـة الذي فضّـلـ ، شأن



تلميذه كي يصعد ويصعد|"(N)
(1) قسّ ونبي : ص 1.




(T) تَّ ونَ :

(^) تسّ ونبي : ص 1

## فيما (الأستاذ) تغمره الفرحة والسعادة . .



 فذهبت بذلك جهود ورقة كلها هباء منوراً .
 ورتـة ، فقر ر لفـرط ذكائه ـ أي محـمد ـ أن يتخطاه نشدانـانـأ للحريـة ، وتلمسـأ للاستقلال

ولم ينس الكاتب أن يبدي إعجابه بورقة :

 (1) (1)

نم يختتم قصة ورقة المأساوية ، ليعزي نفسه ويعزي ورقة في قبره .
اربنجاح تلميذه محمد ، ونتله رسالة أستاذه بأمانة وإخلاص
مـدهشين ، حتى جـاءت رسـالته منـاسبـة لطروف البيئة
والمجتمع)" (T) .
وفي الصفحـة V من المقدمـة ، يعـود المؤلف ليتنض بـوجـه التـاريـخ ، فيقول :

اووئن كـان كلنا يعـرن النبي ، ورسالته ، ومسير تـه ، فإذ

الجديد|" (r)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) تُّ وني : ص } 1 .
\end{aligned}
$$

ويضيف معللًا سبب هـذه المصيبة العميـاء ، أي مصيبـة جهـل دور ورقـة
فيقول :
"و (وببب جهلنا لا بد مصيبة عمياء ، أرادها التاريخ") (1)
ولا نـدري ، كيف يكون هـذا التاريـخ المسكين مسؤولاً عن جهلنـا لــدور ورقة ، الني هو نفسه كان قد آثر الإنزواء لزهده ، وخدمة لتلميا لتميذه محمد ؟
ثم كيف يمكن أن يكـون ورقة مجهـولًا ، بفعل إرادة التـاريـخ ومؤامـراتـه


وفي الصفحـة ذاتها ، يتلو بعض الآيـات القرآنــة مستشهداً بهـا ، لإعلان إلان
نتيجة استخلصها ، ما هي إلاَ هذيان بهذيان ، حيث قال :
إذا كانت الحقيقة وحياً من الهة ، فلا بـد أن يكون الـوحي

( ${ }^{(1)}$
فذلك ـوهو المهم بنظره - ينبى

وراء الستاري(r) .

وبلا شك ، فـإن هذا الـواحد ، الـذي كان يتلقى الـوحي من الله من وراء الستار ، ويهمسه بإذن النبي ، ما هو إلاّا ورقة نفسه .

والمشر هنا أن الحريري ، يعلن عن عملية سرية تمت على مرحلتين : الأولى : بين الله وورقة .
والثانية : بين ورقة والنبي
(1) تسْ وني : ص



وبعد أن ركز الحريري ورقة على عرش الـوحي الإلهي ، عاد فجـأة ناقمـاً على المتدينين ، فقال :
"القـد عظم على المتـدينين أن يـروا وراء النبي غيـر الة الة

وذلك لكي لا يبقى له فاعلية السحر ورهبة السر|"(1)
ثم يعلن بحماسه المعهود :
"أن بطل الإسلام هو ورقة بن نوفل"(r)
. نقطة على السطر
ومن لا يعجبه فالحيطان كثيرة .
مغيباً هذه المرة صورة النبي بالكامل عن شاشة الحدث .
وفي الصفحة ذاتها يتأسف ويعتذر بأدبه الجم ، من (البطل) ورقة مؤكداً :
(أن الأمر لو كان بيده ، لما تطع عليه خلوته بر به||(T) .
ولكن للضرورة أحكامها ، فخطورة المهمة التي نذر نفسه لها ، ألا وهي :

تجيز له هذا الإزعاج . إضافة
الكرغبته بعـدم ترلو النبي معلقـأ بين الأرض والسمـاء ، لا لا لا
أمل له ولا أساسى(0)
(1) قَّ وني : ص V.




ولذا فهو مصر أن يقوم بواجبه الإنساني :
(احتى ولو اضطربت بذلك طمأنينة المتدينين)|(1) .
فماذا يريد أن يقول بصراحة ؟ ولماذا يدور ويدور ؟

يـريد الــول بأن عليـه تحديـد هويـة محمد ، وكثـف حقيقتـه المستورة أو
المموهة
إذ لا يجـوز بنظره أن تبقى صـورته بعـد الآن كما هي ، نبي مـرسل بنـطر
البعض ، وبنظر البعض الأخر ـ والمؤلف منهم بـالطبع - بعيـدأ عن النــوة بعـد الأرض عن السماء .
مهمته إذاً ، هي فضح التزويـر الحـاصـل لشخصيــ محمـد ، وبـالتـلـلي لرسالتـه ، كما أن عليـه أن يجيب على سؤال طرحتـه الإنسانيـة عليه ، ولا تـزال تتتظر الجواب منه بفارغ الصبر .
أنبي مرسل من عند اله محمد ؟ أم إنسان عادي سرق اسم النبوة أو أعطي

أفي السماء مركزه بين الأنبياء ؟ أم في الأرض بين البشر ؟
 و (الإنسانية) ، وإنقاذمما من البلبلة الحاصلة ، وإسداء خدمة الصا للنبي نفسـه ، عن طريق وضعه في المكان الصحيح اللائق به . ثم يصب جام غضبه على من سمامم بـ :
,المتدينون الـذين استمروا يشهـدون زوراً طيلة عا ترنـأ، ،

والتُـاهدين شهـادة خطأ تنـال من حقيقة التـاريخ ، بقصـد حفظ إيمان الملايين المذهولين بالوحي ذهولاًالي(1)

وشهـود الزور هؤلاء الـذين عناهم ، هم أهـل الأخبــار ، والمؤمنين الـذين يتسترون على حقيقة محمد ، مع معرفتهم بها ، فحقت عليهم لعنته وغضبه

ويحـدد في الصفحـة الأخيـرة من مقـدمـة كتـابـه سبب (مصيبتـ) بـأربعـة
أسباب :
دون أن يحدد ماهية (مصيبته) وأكثر الظن أنـه يقصد بهـا ، مصيبته وأمثــاله بوجود الإسلام في العالم اليـوم ، هذا الإِسـلام الذي ينـي وراءه ، عيشهم وحياتهم السبب الأول لمصيبته :
(اهو جهلنا بالقس وكتابه|(1)
والسبب الثاني لمصيبته :
"اهو في اعتمادنـا على مصحف عثمان ، على حســاب قر آن
النبي ، أو بالأحرى قرآن ورقة،(ب) .

والسبب الثالث لمصيبته :
"امو في محاولتنـا الفاشلة أبـداً، في الوفـات بين المسيحية
والإسلخم|(گ) .

هكذا وخبطة واحدة ، ولا ندري هنا ما دخل الوفاق المفقود بين المسيحيـة
 في محاولته المكشوفة المستميتة ، لإظهار (حقيقـة) تزويـر القرآن ، ويـطلان نبوة
(1) تسّ وني : ص 1 :




ولا نلري كيف يقبل المؤلف ، أن يبحث بوفاق بين المسيحيـة والإسلام ، في وقت يؤكد فيه ، أن هذا الإسالام مزوراً مشوهاً ؟
ثم كيف يمكن لهـذا الإســلام المسكين ، وهـو يحمـل كتـابـاً مـزوراً غيـر معتـرف بـه ، أن يقف قبـالـة إنجيـل سمـاوي ، ليتحــاورا ويتفـاهمــا على قـدم المساواة ، قبل أن يسوي هذا الإسلام أوضاعه ، ويستر عـورته ، ويكشف تـرآنه المفقود ؟
وعندها فتط يحق له التحاور مع المسيحية ، طالباً للوفاق . . . وهيهات أن
. يتمكن
والسبب الرابع لمصيبته :
(اهو في ارتياح المؤمنين المـذهولين ، بــأن كل حقيقـة هي
وحي من الله ، لا مجال لبحئها ونقاشهاه(") (1)
وهو يقصد بالطبع إيمان المسلمين بمحمــد ورسالتـه ، وأن ما لـديهم وحياً
 وهذا ما لا يعجبه ، بل يثير حفيظته واستياءه .
(1) تس وني : ص 4.

## الفَصُللأؤل

$$
1 \text { ـ المؤامر ة المزعومة . }
$$

Y - و ت

ع - حقيقة الوجود المسيحي في مكة وقر يش .
0 ـ أية نصر انية دخلت مكة وأي نصر اني كان ور وتة ؟
ـ 7 ـ كيف أدخل الحر ير ي الأبيونية إلى مكة
V - هذه مصادره حول الأبيونية .
1 ـ الخلاف جوهر ي بين الأبيونية والإسلام .

## المؤامرة المزغوهة

يتهم الحريري أصحاب السير بأنهم أهملوا
آأماعن تصد أو لا مبالاة أخبار فرع عبد العـزى وذلك لأن
هـذا الفـرع لا عـــلاقـة لــه قـريبــة بـمـا تهتم بــه السيـرة
النبوية)(1) .

وهم يـلاحقون أخبـار اللعـوة وحدهـا التي أعمتهم عن كل مـا سـواهــا .
 بتجاوزه . ولذلك نراه يحلد همه الأساسي
(اللا وهو السعي وراء هوية هذا الفرع المنكود الحظ الـذي
لم يحظ بما يستحقه من عناية،(") .

ونحن نقول أن تتبع أهـل السير لأخبـار الدعـوة أمر طبيعي، باعتبارهــا ثورة
 مفاهيم هذا الواقع رأساً على عقب، ونقلت الحياة وناة في تلك الكا الصحاري من بدائيتهـا
 فاحتضنها وأصبحت شغله الشاغل وخبزه اليومي دون سواها
ولذا فملاحقة أخبار الدعوة أو الصحابة ، وورقة ليس منهم ، أمراً طبيعياً ،

بـل مفروضـاً ، وإممال مـا عداهــا كونـه من ترات الجـاهملية البغيض التـي تـركها الإِنسان العربي إلى غير رجعة ، أمر طببعي أيضاً . ويضيف الحريري قائلًا :
اتد يكون ما كتبه أهل المير عن فر عـ عبد مناف غير مير موافق




## (الجالملية)

بمعنى آخر يود القول، بأن مؤامرة أهل السيـر على فرع عبـد العزى لنفيهم


الأول ، ولذلك نسبوا لهذا الفرع كل الفضائل والمآثر .
ولكنه لم يدلنا دعماً لرأيه، عن موقع واحـد من سيرة عبـد مناف المـربوطـة بسيرة النبي غير موافق للحقيقة . ويضيف :

اوكما أن كتاب الـيـر والأخبار راحــوا في كتابـة سيرة عبـد


 الإرواء غليل المتبحرين)(1) .
 فالحريري قرر في كتابته عن فرع عبد العزى أن ينطلق من القس ورقة

ولم ينس معـالجة مسـألة الفضـائل المنســوبة لأجــداد النبي وحـظهم بــهـ ، وضرورة تدبير مثلها للقس ليغتني بها وأجداده أسوة بأجداد النبي .
(1) تس ونيي : ص 18 (1.


هذا بالإضافة لضرورتها في عملية حفظ التوازن المفروض بين النبي وورقة
فقال :
"فلز يقل حظ القس فيما عرف عنه ـ من الفضائل ـ بـالنسبة
للنبي(1)
ولا بــد هنا من وتفة متجردة، نلقي أثنــاءها الضـوء على ما سجـل التاريـخ لهذين الفرعين من مآثر فرع عبد مناف وهم أجداد النبي ، وفرع عبد العزى وهم

أجداد ورقة ، لنرى أين امتاز واحدهما على الآخر وأين تساويا .
تم تتصر بالتهمة التي ساقهـا المؤلف بحت أهل السير، بأنهم طمسـوا مآتُر فـرع عن قصد وعمد، لصالـح فرع آخر، وبعدهـا نعرج لنستـطلع موقـع ورقة في التاريخ

ذلك الموقع الذي يجهد الحريري نفسه لإزالة أتربة النسيان عنـه . وإعادة الحياة والمحجد إليه بعد غبن .
(أين هي المؤامرة)"؟
يلتقي ورقـة والنبي عنـد جــهمــا الأول قصي بن كـلاب ، الـذي أرجــع
 والاجتماعي والسياسي

ولقـد اختلفـ أهــل الأخبـار حـول قصي ، فـالأخبـار الــدقيقـة عنــه قليلة متضاربة ، ولكنهم أجمعوا بأن تاريخ قريش الواضح ، لحد مـا ، يبدأ منـه ، وما


أبيه من ربيعة بن رزاح
وظل قصي معها في مرابع زوجها حتى أصبح بـالغاً . وعنـدما عـرف نسبه
(1) قس وني : ص 1 .

رجع إلى قومه، وهناك تزوج من حبى ابنة حليـل الخزاعي ، وكـان حليل هــاه هو حامل مفاتيح الكعبة في مكة ولقد ذكر الطبري وابن خلدون :

ابــأن حليـل عنــدمـا هلك أوصى بــولايـة البيت لصهــره
تصي(") .

ومن هنا بدأت زعامة قصي على مكة . تلك الزعامة التي توارئها أبناؤه عنه

 مليئة بشتى أصناف الأصنام ومعالم الوثنية والشرك .

ومن الواضح أن الزعم بنصرانية قصي أرادها المؤلف كي تكون مقدمة لجر .سواه من عائلته إلى بِلك الديانة

رزق قصي بـأربعة أولاد مم : عبد الدار - عبــد مناف ـ عبـد العـزى - عبـد قصي ـ وكان أكبرهم عبد الدار .

ولقد تحدثت المراجع التـاريخية عن انقسـام حاد حصـل بين هؤلاء الأبناء
 جهة أخرى . ولكن تلك الخلافات انتهت بتسوية سياسية بينهما قضت بأن أن تكون السقاية والرفادة لبني عبد مناف ، والحجابة واللواء لبني عبد الدار(r) .

ولكن أين كان موقع بني عبد العزى من صراع الأخوة على الزعامة ؟ يبدو أنهم كانوا على هامشه .
(r) ابن خلدون : ج

ذكرهم ابن خلدون والطبري وجواد علي فقالوا :
|أنهم كانو| في صف بنو عبد مناف||(1) .
والثـابت أن التسويـة السياسيـة بين الفرعين المتنـازعين لم تترك لبني عبــ
العزى أية مكاسب ، فقبلوا بما قبل به بنو عبد مناف .
وفيما كانت زعامة قريش مناوبة أو مقاسمة بين هذين الفرعين، استمر وضـع
فـرع عبد العـزى في الظل ، فلم يتحـدث أهل الأخبـار عن بروز يـذكـر فيهم .
 موقع مميز بين القبائل فأجمـع أهل الأخبار أن عهده كــان مليئاً بـالمآتــر والمواقف

الرائدة في شتى المحجالات .
ذكره ابن خلدون فقال :
اتـام هاشم بــأمر مكـة نأحسن مـا شــاء في إطعـام الحــأج
وإكــرام وفـدهم وهـــو أول من سن الـر حلتين في الشتـــــاء
والصيف للعرب)(1) (1)
وعندما مات هاشم خلفه ابنه المطلب . ذكره ابن خلدون فقال :
, (كان ذا شُ ف ، وفضل وكانت تسميته الفضل لسماحته، .
وانتقلت الزعامة بعد مـوت المطلب إلى ابن أخيـه عبد المـطلب بن هاشـم الذي رسخ زعأمة بني عبد مناف في قريش .
ذكره البلاذري فقال :

اكان إذا خرج قام على رأسه أبناؤه وعبيده إجــلاڭ له ولمـا

(Y) ابن خلدون: ج

مات لم يقم بمكة سوق أيماً كثيرة وأنه كان أول من ـتحنث
بحراء يطعم المسـاكين وكان يعظم الظلم ويكتر الطوان بالبيت وأنه جاوز الثمانين ودفن في الحجونه(1) (1)
وذكره ابن خلدون فقال :

اعبد المطلب بن هاتشم أقام الرنادة والسقـاية للحـاج على


وأول من كسى الكعبة وعمر طويلأه .

وإذا كان بنو عبد مناف قد تقاسموا زعامة مكة والـيسادة على قريش مئ مع بني عبد الدار فأين كان آنذاكُ بنو عبد العزى وهم وبنـو عبد منـاف موضـوع بحثنا في هذه المقارنة ؟

لنحاول بتجرد وموضوعية إلقاء الضوء على ذلك قدر الإمكان .
أعقب عبـد العزى بـأسد ، والملفت للنظر أن كتب أمل الأخبـار جميعهـا






 أشراف مكة نسباً . نخويلد لم يذكر عنـه أهل الأخبـار أكتر من أنـ أعقب بإبنته
خديجة زوج النبي

أما الحويرث، فكان شـأنه كـأخويـه استكانـة وانزواء، ولكنه أعقب بولـد هو:
(1) أنـاب البلاذري : ع ا ص ا^^ (انظر تاريخ العرب قبل الإسلام ع ع ع •r/ها).

عثمـان بن الحويـرث . وعند عثمـان هذا يتـوقف أهـل الأخبـار ليسجلوا لـه أول محاولة جادة قام بها واحد من فرع عبد العزى للوصول إلى مركز ما في مكة . ولكن هذه المححاولة البائسة التي أودت بحياة صـاحبها عثمـان مسمومـأ في الشـام ، لم تنته فقط بـالفسُل الـذريع وإنمـا أكسبت صاحبهـا التحقير والبغضـاء الـنـا
 خارجية . ومفادها كما اتفت عليها أهل الأخبار :

أن عثمان الذي أشيم عنه تنصره على مذهب الروم بقصد التقرب منهم، قام بتحـريض قيصر الـروم لاحتلال مكــة والسيـطرة منهـا على كـل الحـجاز، على أل
 رفض عرض عثمان ففشلت المؤامرة .

وعند سماعها الحبر،انتفضت قريش، وأرسلت من دس السم لعثّمان وهو في
 أول محاولة من بني عبد العزى في سبيل المجد المفقود .

وذكر أهل الأخبار عن عثمان أيضاً :
ابأنه كان في رؤساء حرب الفجار من قريشٌ وأنه كـان أحد
الهبجائين"(1)" .

ما عدا حركة عثمان الفاشلة، لا نجد لواحد من فرع عبـد العزى قبـل ظهور
 نوفل .

ذكره الطبري فقال :
اوتع خلان بين عبـد المطلب وعمـه نوفـل سببه أن نـونل




على إنصاف عبد المطلب حتى عاد إلـه حقه . وأن نـونل أعقب بورةة ومات في العراق،(1)


 أخبـار هذا الفـرع ؟ وهو لم يكن في وقت من الأوقــي
 الزعامة قبل الإسلام .
وإذا صحت مـزاعم الحريري، فإن عـلاقة ممتـازة كــانت تجمـع بين النبي


 سفيان وأبي لهب وسوامها، ممن ناصبوا النبي والإسلام عداء معرو الماء المأ .

 صفحات وصفحات لتغطية أخباره ومآثره . بدءأ من هاشم ووصولاً إلى النبي
 وتـريش قبل الإســلام ، وتخطت حـدود الجزيـرة بعده لتنــر سبيل الإنسـانية إلى الهداية والإيمان والتقوى
يبقى من فرع عبد العزى ورقة بن نوفل، ولا بد من أن نتوقف عــــد محطـنه،
 شخصيته من مواقف خلّده بها التاريخ أو خلَدها به .
(1) الروض الأنف : ج ا ص 1\&7، تاريخ العرب تبل الإسلام: ج ع ص بY، الاشتقاق: ص 09، نسب قريش: ص • عالـو

## ورقة والحنيفية والحنفاء






 ومن ثم يدلف إلى أشخاصها وإن كانوا قلة معدودين .
فما مي الحنيفية ، ومن هم الحنفاء ؟

يفترض بنا قبل الدخــول في موضوعها، أن نجـول قليلاً بـاذهانـنـا في أنحاء






 جار ، أو في سطو على عدو .

وبينما كان هذا المنظر يتكرر كل عام ، كان في مكــة جيل من الشبـاب قد
 وفي داخله شـك مريـر في أن يكون لهـذه الأصنام أيـة قدرة على تلى تلبيـة حاجـات المؤمنين بها اللاهفين إليها .




 الوقت ، يقضيه بضيافتهم في جو من التعبئة النفسية والتقيف النـئ النصـراني ، أو من من

 إليهم من مبادىء وتعاليم دين إبراهيم الحنيف . وإلى ذلك أشار جواد علي نقال :
 والعبرانية ، فـأضافوا الثى علمهم الذي ألخـذوه من الكتب
 والشّام ، ومن اتصالهم برجال الكنائس واليهودا .

وقال أيضاً :
|أثئرت الأديرة تأير|ً مهماً في تعريف تجار العرب والأعراب بالنصر انية)(1) (1)

ولا يسعنا إلا الاعتراف بأنه كان للرهبان فضل كبير بتحويل أولئك الثشباب عن عبادة الأصنام إلى عبادة قوة أخرى

$$
\text { (1) تاريخ العرب تبل الإسلام: ج ج، ص } 0 \text { ؛ وص } 9 \text { هـ . }
$$

ولكن ما هي هذه القوة البديلة ؟. .
ما هو الدين البديل عن الوثنية الذي هرع إليه أولئك الشباب ؟ لقد استطاع احتكاكهم بالرهبان أن يكوّن لديهم قناعات جديدة ، وأن يفتح آفاق أذهانهم إلى أمور جديرة بالدرس والتعمق .
ولكن هذا الاحتكالك لم يكن كافياً كما يبدو في بداية أمـره ليدفـع بهم إلى النصرانية ، إذ أنهم ظلوا أو أكثرهم على الأقل على مسافة منها .

وقد يكون مرد هذا الحذر من النصرانيـة إلى التعقيدات الجـدلية الفلسفيـة
 تمزقها ، بسبب الخلاف النصراني الذي نشب حول طبيعة المسيح وأمه .

وقد أشار إلى ذلك جواد علي فقال :
امن الأحنـاف من آمن بـدين النصـرانيـة ، ولكنـه لم يكن




لقد حاول أولئك الشباب إقناع أهلهم ، بأن هنالك قوة غير الأصنام يجب أن يتوجهوا إليها ، ولكنهم كانوا في واد وأهلهم في واد آنر

وكان من الطبيعي أن يؤدي تمسكهم بقناعاتهم ، وتمسك مجتمعهم بوثنيته وأصنامه ، إلى الاصطدام مع هـذا المححيط ، بعدمـا اعتبرهم خــوارج ، مسفهين لدين الأهل والأجداد . فكان البعض بسبب ذلك ، كثيراً ما يتعرض لأذى أهله .

فالمسعودي ذكر :
„أن الحنيفي المعـروف زيد بن عمـرو بن نفيـل ، تعـرض
(1) تاريخ العرب قبل الإسلام: ج ج، ص 070 و 049.
$r v$

للأذى من سفهاء مكة بتحريض من عمه الخطاب|"(1) (1)








 ومنهم من ظل. حائرأ بين هذه وتلك، فلم يحسم أمره .


 هذه الأديان ، وما كانوا على اطلحاع عليه خارج موضوع التوحيد ، ليس بـاكـئر من مبادى، أخلاقية اجتماعية بسيطة وحول هذا قال جواد علي :
, إن الحنفاء لم يكونوا على رأي واحد ودين واحد ، بمعنى


 ما نفهم من الالديان السمارية ، كما لم يكونوا جماعـة دينية

منظمة(r) (r)


اقـد كان أمـام أوليك الأحـنـاف طريقين لـإِيمان بــديلًا عن الـوثنية ، فـإِما
 بوجه الطامحين للدخول فيها
 يبدو على بعض طقوسها من شبهة وتنية أبعدت الكثيرين منهم عنها ـ ب بينما كانت ميزة دين إبراهيم بالنسبة لبعضهم بأنه لم يكن دينا


 أن يكون معظمهم قد انتهى حنيفياً ، ومعروف أن اسم الحنفاء أطلق على الــلـي الـين آمنوا بالحنيفية ، أي بديانة إبراهيم مرينا

هدفنا من ذلك بالطبع الوصول في النهاية إلى شخصية ورقة بن نوفل . وليس بغير هذه الخطى المتبصرة الهـادفة نستطيع الـوصول إليه بتجـرد وموضوعية ، لنعرف أين بدأ هذا الحنيفي وأين انتهى ؟
وبذلك يتبين لنا ولصاحب اللقيط الخيط الأبيض من الأسود .
يبقى سؤال يفترض أن نجيب عليه ، ما هي الحنيفية ؟
| - جواد علي قال :
الفظظة حنيف مي في الأصل بمعنى صـابئي ، أي خـارج
عن ملة تومه، وهي الميل عن الشيء أو تر كها (1) ،
r ـ الأصفهاني قال :
, الحنيف، هو الذي يمل إلى الحق،(r) .

> (1) تاريخ العرب قبل الإسلام : ج 1 ص ص \& .
> (Y) المغردات: ص آتا
r ـ الطبري قال :

الالـنينف
شي عا"
ع ـ المسعودي قال :
"إن اللفـظة من الألفاظ السـريانيـة المـعر.بـة ، أطلقتـ على
المنششقين على عبادة تو مهـم اللنار جين عليها"(Y) .
0 ـ المستشرت نولدكه قال :
"بأنها من أصر عر بي هو : تّحنفـ"(r)
بعضهـم قال :
إلها من أصل عبراني هي تحينوت
التتحنـ بالعر.يةه|| .
ومن هنا يتبين أن كلمةة حنيفية ، هي الميل عن مـوقف خاطىء إلى مسوقف
سليمن ، أو اللميل عن طريت الضهال إلى طريت الهداية .
ولما كان ترلك الوثنــة إلى التوحيـل هو نقلة من البـاطل إلى الـحت ، لـذلن كـان بإجمــاع أهل الأخبـار اسمم الحنيفية لصيقـاً بحركـة الـميـل عن الـوئنيـة إلى

الوحدانية
وبـذللك كـان الحنفاء هـم أبـطال هذه الحـركـة 6 فـلـعيت بالحنيفية 6 وهـم بالحنفاء و ولا بـد لنا ونـحن نتحــد عن الحنيفية كمبادىء وعفیله من أن نـرى كيف كانت صورتها بذهن أهل الVار .

$$
7 \text { - جواد علي تال : }
$$


(1) الطبزي: ج 1 (YOA
(Y) (Y)


الوتوف على عقـائد الأحـنـات ودينهم ، وليس بإمكـانـا في الـوقت الحاضـر وضع صـريـح لمفهوم الأحنـاف والـدين الحنيف عند الجاهليين ، لعدم وجود مواد واضحة الاير صريحة

 مطموسة في كيّر من الأحيان ، تخص الناحية الخلقية أكتئر مما تخصص الناحية الدينيةه .

الفضل في إخبارهم للقـرآن الكريم ، نلولا إثــارته إليهم

بذهن الناس عنهـ . وللحديت وكتب السير والأدب نضل
آخر في جمع أخبارمم ، كما للشئعر الجاهلمي دور لا بـأـى
به في معر فة بعض نواحي وأخبار الحنيفية والحنفاءه(1) ()

إذأ مصادر أهل الأخبار عن هذه الجماعة مبادىء وأتباعاً مستقاة من : 1- القرآن الكريم

r
وإلى هذه المصادر نقط يجب أن نعود لمعرنة الحنيفية ، فنبدأ أولأ بالقرآن
الكريم :

* من القرآن نفهم أن الحنفاء هم الذين رنضوا عبادة الأصنام ، فلم يكونوا
 والنصارى ، فلم يكونوا يهوداً ولا نصارى .
وأما كان إبراهيم يهودياً ولا نصر انيأ ولكن كان حنيفاً مسلماً


* فيما أهل السير والأخبار ذكروهم :
"لم يكونوا يهوداً ولا نصارى ، لم يسـر كوا بـر بـهم ، سفهوا عبادة الأصنام ، سفهوا رأي التائلين بهاه . وأحكام الدين الحنيف عندهم هي :
الإعتقـاد بوجـود إلذه واحد أحـد ، طوان البيت ، الحـج
 وإهلال بالحج والعمرة، .

والحنيف هو :
"شكل من اختتن ، وحج البيت ، واعتزل الأصنام ، واغتسل
من الجنابةه .

ومن أهل الأخبار من أضاف إلى ذلك :
شالامتناع عن أكل ذــانع الاونـانـان ، وكل مـا أهل إلى غـــر
الهَ ، وتحريم الخمر والميسر|(1) . .

بينما الفخر الرازي والطبرسي قالا في الحنيفية أربعة :
(احـج البيت، ابتـاع الحق ، اتبـاع إبـراهيم فيمـا أتى من الشــريعة ، الإخـلاص وحده والإتـرار بالربوبيـة والإلذانـ للعبودية)( ${ }^{\text {(1) }}$
عن هذه الحقيقة عبر العلامة السيد محمـد حسين آل كاشف الغططاء في كتابه (الدعوة الإسلامية) نقال :
(إن المذهب العام في العرب قبل الإسـلام ، ما هـو إلا ما

أنبانا عنه من مذهب الحنية ، مذهب إبراهيم وإسماعيـل

ودخله كثير مما ليس فيه شأن سائر المـذاهب والئ ولأديان التي . يمر عليها تطاول القرون واللأزمانه|(1) (1)

* وما وصل إلينـا من الشعر الجـاملي الذي يتحـدت عن الحنيفية ، يُبت
 يعتبرون الحنيفية دينهم وعقيـدتهم ، وإليها تتجـه عقولهـم وأفئـدتهم ، وإلى ذلك أشار أبو قيس الاسلت بالأبيات التالية :




وإلى ذلك قصد أمية بن أبي الصلت عندما قال :

ومهما يكن من أمر ، فـالأرجح أن المبـادىء الحنيفية التي فهمهـا أو طبتها
 الحنفاء ، من اتصالهم بالنصارى فأخذوا عنها : - طرح عبادة الأصنام والونينية . ومن بعض التعاليم اليهودية التي أخذوا منها : ـ وحدانية الهة وعدم الشركُ به .

ومما وصل إليهم بطريقة ما من دين إبراهيم ، سواء عن طريق الكتب ، أو بواسطة تواتر المعلومات فأخذوا منها :
(1) الدعوة الإسلامية : ص (1)
( الأغاني : ج ع ص الا

ـ وحـدانيـة اللّ الخـالصـة ، مـع أكثـر المبــادىء الخلقــة والاجتمـاعيـة
والإصلاحية

هذا بالإضـانة إلى أخـذهم لبعض العادات الجـاهلية ، التي لم يروا فيها شُبهة شرك أو وثنية ، كاللعج ، وطواف البيت ، والعمرة ، والوقوف على عرفـة ، والهـي للبدن .

والمـلاحظ أن دور النصرانيـة في الحنيفيـة اقتصـر على دق إسفين الثــك





 وتماثيل وصور وسواها

حيانات يكمن فشل الأحناف بتوحيد انتمـائهم إلى دين واحد اليد ، فتعـددت ولاءاتهم
وتشُعبت توجهاتهم ، إلى أن انفرط عقدهم بالنهاية كما هو معروف .
وإلى ذلك أشار جواد علي بقوله :



عن اليهودية والنصر انية ، إلى دين إبر اهمبه|(1" .

ولكن ما هو رأي المستشرقين وأدباء الغرب بهذه الجمـاعة ؟ وكيف نظروا
(1) تاريخ العرب قبل الإسلام : ج ج ص \& \&.

إليها ؟ يبدو أن لبعضهم في الحنفاء والحنيفية رأي آخـر ، فمنهم من عد الحنفـاء شيعة مز شيع النصرانية ، وعـدهم نصارى عـرباً زهـاداً ، كيفوا النصـرانية النـي بعض التكييف ، وخلطوا فيها من تعاليم غيرها ، وقد ذهب ولهوزن :
"إلى أن الأحناف هم من النصارى وأن حر كتهم نصرانيـة ،
وأنهم كانو القتنطرة التي توصل بين النصر انية والإِملام" .
أما غوستاف لوبون فله في الموضوع رأي مغاير ، إذ قال :
اإن المعتقدات القديمة في بلاد العرب قد ضعفت وفقدت

الجزيرة العر بية ، خلا النصارى واليهـود من كانـوا يعبدون
إلهاً واحداً ، وهم الحنفاء||(1) .

والمـلاحظ أن لوبـون اعتبر الحنفـاء فـريقـاً ثــالــاً ، لا هـو بـاليهـودي ولا
 ديورانت فقال :
"كانت في البلاد شيعة من العرب تـدعى بالحنيفيـة ، أبت


راضين"(\$) . .

والملفت للنظر هنا أن ديورانت لم يأت على ذكر نصرانيتهم بشيء .
أما البروفسور بلياييف فقال :
النشـأت الحنيفيـة كعقيــدة خلقيـة ودينيــة في اليمـامــة ، وانتشرت في غربي الجزيرة العربية ، حيث وقع الكثير من

سكـانها تحت تـتثيـر التوحيـد والـزهــد والتقنشف ، بسبب
 واليهودية ، كما اعتيت بعضهم إحدى هاتِين الديانتين ، أما
 المسُركين ، فإن الحنيفية لم تتتشر هناكُ كيّراً اله . وأضاف بلياييف قائلأل :

ابــدأت الحنيفــة وهي شكـل من أشكـال التوحيـد عنــد

 دين شامل في البـلاد بأسـرها ، ويمكا ويمن العبـارها الما المـر حلة التي مهدت لظهور الإسلام "(1) الـا
ولقـد ذكـرهم جـواد علي فيمـا يشبـه الـرد على قــولـول بعض المستـــرقين بنصرانية الحنفاء فقال :
| اقد كان مز الحنفاء نفر من النصـارى أخلصوا لنصـرانيتهم ومـاتوا عليهــا ، نهؤلاء هم نصـارى ولا شلا شـــك ، ويجب إخراجهم من طائفة الحنفاء ، وإدخالهم في النصاري مئل
الر اهب بحير | وورةة بن نوفل، .

وفي مكان آخر قال :
nإن الاخبـاريين وإن أدخلوا في الأحناف أنـاسأ نصـوا على

 نصـرانية ، إذ وجـدت في كل ديـانـة من الـديـانينين أمـوراً جعلهـا تتريت ، فلم تـدخل في إحـداهمـا وبقيت مـخلصـة

لسنة إبر اهيم ، لذلك لا يمكن اعتبـار الأحناف نصـارى أو
شيعة من شُي النصر انية||(1)
والملاحظ أن الخلاف فيما بين أهل الأخبار حول هـذه الفئة والتنـاقض في
 فبات كل فـريت يستنتج من المعلومـات القليلة المتوفـرة ما يـراه مناسبـاً لانتمائـه وأهـوائه ، فـالحنيفية بـالنسبة لأهـل الأخبار من المسلمين أو لبعضهـم : "احـركـة إصلاحية اجتماعية أخلاقية رائدةه ، والحنفاء ثوار إصلاحيون بكل مـا في اللار الحلمة من معنى . بينما هم بالنسبـة للمستشرقين المسيحيين خصـوصاً المتعصبين منهم حركة نصرانية صرفة ، واتباعها من النصارى العرب البنر

وقد يكون لأهل الأخبار المسلمين حقهم في الدفاع عن الحنيفية ، لتلاقيها
 الذي أعطاه الإسـلام والحنيفية لإبـراهيم . ولاعتبار آخــر ، هو أن الإِسـلام اعتبر
 ينبري أهل الأخبار المسلمين ، للدفاع عن الحنيفية وتأكيدهم بأنها حركــة عربيـة خالصة ، لا علاقة لها بالنصرانية من قريب أو بعيد . . فهم بذلك إنمـا يدافعـون عن الإسـلام . بالمقـابل نقـد يكون للمستشـر.ت المتعصب أسبـابـابهـ ودوافعـه في محاولته ربط الحنيفية بالنصرانية ، لاعتبارات قد يكون أهمها : 1 ـ رغبته بتأكيد الوجود النصراني الفاعل في الجزيرة ، حتى ولو ظهر هذا الوجود بأشكال مختلفة ، ومن خلال حركات متعددة .

Y Y Y Y اعتناقهم إياها ، ومع أن تأثر تلك الجماعات بالنصرانية لم يبلغ حداً تبت أنـه دنـع بها إلى أحضـانها ، بـدليل بقـاء الوجـود النصراني ضعيفـاً محدوداً بين العرب حتى ظهور الإسالام .
(1) تاريخ العرب قبل الإسلام : ج ع ص
$\varepsilon V$
r ـ ـ سبب آخـر وراء محاولـة بعض المستشرقين الـذين يكنون لـلإِسـلام كـراهيـة
 الموقف الإِسامي ، وبلبلة النظرة إليه وإرباك الم المؤمنين به .
فكم سيسبب لأي مسلم من الإرباك الذهني ، لو استطاع هؤلاء هز قناعاته بدينه والتأثير عليه ، وإقناءه بأن الحنيفيـة التي هي أساس الــدين الإسلامي ، مـا هي إلآ شيعة نصرانية ؟
نذكر بأن هدفنا من هذا البحث ثابت ومعروف ، وإليه نسير بخطى ثابتـة ،

 الطويل بتنا على مسافة قريبة منه ، نكاد نصل الى ملى محر ابه .




 ورقة بن نوفل محرابه ، أو لنقل كنيسته ، فنرى أين استقر به المقام ، وني حضن ألـي أية ديانة ارتمى وعاش ومان انت

 حديثنا ، لنبيّن كيف كانت نهاية أهم الحنفاء ذكر أهل الأخبار أن :
1- عبـد الآه بن جحشُ :بدأ حنيفيـأ ثم نصرانيـأ ، ثم أسلم مع ظهـهور الإسـلام ، وعندما هاجر إلى الحبئة عاد إلى نصرانيته ومات عليها

ماتا على النصرانية
Y -
r r - أرباب بن رئاب الأسدي

مشكولٌ بأمر هما ، إذ لم يستطع أهل
الأخبار ذكر شيء عن دينهما

2- الحميري الأبرصي
0 - 0 - زهير بن أبي سلمى

7 - قس بن ســاعـدةالايادي :اختلف فيـه ، فمنهم من جعله نصــرانيـاً ، لامنس والأب لـويس شيخـو جعــاله أسقفـاً على نجــران ، ومنهم من أمـاتــه على

الحنفية .
( V

(1) ${ }^{11}$
^ - عثمان بنالحويرث:مات نصرانياً على مذهب الروم .
9 - أمية بن أبي الصلت:لم يرض أن يـدخل الإسـلام ، لأنه كـان يامـل أن تكون
النبوة له ، لم يمت على دين الوثنية من قومه ، بل مات كافراً بالديانتين .
 شيخ كبير وحسن إسلامه .

11 - 1 - وكيع بن مسلم بن زهير الأيادي
r ا 1 - عامر بن الظرب العدواني
ع ـ
1ः - ع علات بن شهاب التميمي
10 - 10 - المتلمس بن أمية الكناني
17 - 17 ـ عبد اللة القضاعي

- IV

1^19 - كعب بن غالب
19 - عير بن جندب الجهمي

ص

ومن هنـا يتبين إن أشهر الحنفـاء وأمم رواد حراء ، تبعثـروا بــالنهـايـة بين
 بالإسلام فأسلمت .



 فلا نغبنه في موقع له حق فيه ، ولا نختلق له مله موقعأ ليس به حق .

فبماذا ذكره أهل الأخبار ؟

ایذروا أنه ساح على شاكلة من شُك في دين ترمـه ، وتتع

 بـالكتـبـة والقـراءة من تــراءة الكتب والاطـلا
 وصل إليه ، الخروج على تقاليد تومه وانتقاد الأوضاع التي
 والتجول للبحث ، أو ورارأ من غضب تومه عليه|،() ()

وذكرهالمسعودي فقال :



ولم يدرك ظهور النبي ولم يتـسـر له أمـــهـ ، ومنهم من رأى

$$
\text { (1) تاريخ العرب قبل الإسلام : ج } 9 \text { ص 000. }
$$

أنه مات مسلمأوأنه مدح النبي
وكان يكتب الكتاب العبراني ، فكتب بالعربية من الإنجيـل ما شاء أن يكتب ، أو أنه كان يكتب بالعبرانيـة من الإنجيل

ما شاء أن يكتب|"(1) .
ولكن جواد علي علق على خبر المسعودي هذا نقال :
شالخبر ان هما خبر واحد كما يظهـر من وحدة النص ، غيـر
 بعضهم العربي وقرأه بعض آخر العبراني .






اليهود ورجال دينهم في ذلك الوقت" .
ويضيف جواد علي قائلْ :
ايظهر من الأخبار المتقدمة أن ورقة بن نوفل كـان قد أدرل الئ
 بعد نزول الوحي ، غير أن الأخبار المذكورة لا لا تنص على

 كان قد توفي قبل نزول الوحي على الـرسول ، وهـو الرأي

الأرجح
(1)(1) مروج الذهب: ج ا ص r.0.0.

وتـد اختلف فيه ، فمنهم من زعم أنـه مـات نصـرانـيـأُولم

 المبعث وعلى دينه ، إذ لم يدركٌ الإسلامه|(1) .

بينما ذكره آخرون فقالوا :
اورقة أدرك الإسلام وتـال للرسول : ليتني أكون حيأ حين
 مؤزراًا .

وذكروه أيضاً فقالوا :
أن النبي نهى عن سب ورقـة نقــل : لا تسبــــوا ورقـة بن نوفل فاني رأيته في ئياب بيض|"(\$) .

وذكره ابن هشام فقال :


 له الطاع على مؤلفات في الفلسفة والدينى (r)

بينما ذكره الأصفهاني نقال :
اورقـة بن نـونل هـو من بين من اعتــزل عبـادة الأصنــام

 وكان شيخأ كبيراً أ قد عمي ، ونهى رسول الشّ بعد الإِــلام
(1)(1)

والمـلاحظ أن الأصفهاني لم يتحـدث بشُيء عن ديانـة ورقة ، وهـل كــان
نصرانياً ومات عليها أو أنه لحق الإِسلام ومات عليه .
وذكره صاحب البداية فقال :
ا"خرج زيد بن عمرو بن نفيل مع ورقة بن نونل حتى انتهيـا
إلى راهب بـالموصـل ، فنألـه عن اللدين فلم يقتتع ، أما
ورقة فاقتنع وتُصر"| .
أما اليعقوبي فقد بدا واثقاً أكثر من سواه من نصرانية ورقة ، فقال :
"اورقة بن نونل تتـع اليهـود والنصارى وقـر أ الكتب وعد في

النصر انية ، وقر أ الكتب ومات عليهلا" .
وفي مكان آخر قال :
"امن تنصـر من أحيـاء العـرب ، فتـوم من قــريش من بني

ورورةّ بن نونل|"(r)
فيما لم يذكره بشيء كل من الشهرستاني ، أو ابن خلدون .
صاحب تصة الحضارة ول ديورانت قال :
هان في بلاد العرب كثيّر ون من المسيحيين ، وكـان منهم
عدد تليل في مكـة ، وكان محمـد على صلة ويُقة بـواحد
منهم على الأتل هو ورقة بن نوفل ، الذي كان مطلى ماً على على
 ج ا ص 17.

كتب اليهود والمسيحيين المقدسة|(1) .

فمما ذكر آنفاً يتبين :

* إن ورقة بن نوفل لم يكن الشُخصية المؤتـــة في الحركــة ، كما لم تكن

 أحد لورقة . . .

 ويقتفـون آثاره ، فلقـد عاش ومـات نصـرانيـأ ، وعـاشــوا ومـاتـوا مـوزعين بكـل الاتجاهات .
وبـدليل آخـر ، هو مـوتف أهل الأخبـار منه خصـوصاً المستثــرقين ، فلم


 أخبارهم وأشعارهم وحياتهم ، بينما لم يذكروا ورقة إلا بكلمات قليلة عابرة .



 نصراني
وإذا كان الغموض قد لفت سيرة بعض الحنفاء لجهة انتمائهم الديني ، فـلا نعرف بالتأكيد على أي دين ماتوا ، إلاّ أن الأمر بالنسبة لورقة ليس كذلك .

بدأ ورقة بن نوفل حنيفياً ، وانتهى نصرانياً .

 يصح أن يكون من عاش ومات نصرانيأ ، هـو باعث الإسـلام ونبي الإسلام كمـا صوره صاحب (قس ونبيا ،
هناكُ نتطة يجب أن نتوقف عندها ملياً لأهميتها القصوى ، كونها تدخل في في





 وربما ليس في سواه أيضأ ، لأسباب وجيهة ، أهمها فارق العمر بينهما . ونظرأ لدتـة الموضـوع وأهميته ، نـرى أن نقف قليلًا بـإِمعان وتبصر عند موضوع عمر كل من ورقة والنبي .

نوفقأ لمزاعم الحريري الذي قال :

يعني ذلك ، أنه في الـوقت الذي لم يكن محمـد قد عـرف النور والحيـاة ، كان عمر ورةة تد فاق الستين سنة

وعندما بلغ الرسول سن الرشد أي العشرين عالمـأ على الأقل ، ومــو العمر
 والنكر والفلسفة ، كان تد أحبح ورقة في الثمانين من عمره ، إن لم يكن أكثر .
(1) تس ونيه : ص צr.

وعنـدما بشـر النبي بالإســلام وهو في سن الأربعين من عمـره ، كان عمـر
ورقة قد فاق المئة عام ونيف .
فهل يعقل أن يزامل شاب في العشرين من عمره ، من يفوقـه عمراً بــرْ بـعة
 أطرش ، كهل ، كما حدثنا عنه الحريري ، بقادر على القيام بـأي نشاط جســيــي أو ذهني ؟ وكيف ؟ فكيف يمكن أن يكون لنا عقول تفكر ونصدق والأمر كذلك ، أن تكون جلسات حراء قد جمعت بين ورقة والنبي ؟
 الآخر ، لا أساس لها ، حيث يرفضها العقل والمنطق .

والأقرب إلى المعقول أن يكون تردد النبي إلى غار حراء للتعبــد والتأمـل ،
قد حدث بعد فترة بعيدة من الوقت ، كان أثناءهـا ورقة بحكم تــــدمه في السن ،
 وشيخوخته . . .

## لا وجود لديانة نصر انية خارج الديانة المسيحية

إن مزاعم المؤلف كلها قائمة على عماد واحد ، ركيزة واحدة : هي أن في

 أضواءنا فنحاول أن نفتش بتجيرد وموضوعية عن أثر لهذه (الديانة) بالمفهوم الــني طرحه صاحب اللقيط .

وعليه فلا بد من أن نفتش عن جواب قاطع للسؤال التالي :
هل من وجود تاريخي لديـانة نصـرانية ، بـالشكل الـذي طرحـه المؤلف ؟ أم أن التضية كلها من نسج خياله الخصب ؟
ولكن قبل التعاطي مع هذه المسألة لا بد من الإجابـة على سؤال آخر هـو : ماذا
 وهل هما إسمان لجماءتين منفصلتين ، أم إسمان لمسمى واحد ؟ ففي سفر أعمال الرسل نقرأ النص التالي :

نلما وجده جاء به إلى إنطاكية ، فأقامـا سنة كـا كـاملة يعمالان
مــأ في هذه الكنيسـة ويعلمان خلـــأ كيَير اً، وفي إنـطاكـة


 أتبـاع عيسى قبل هــذا التاريـخ ، كـان بـلا شــك هـو : النصـارى ، وديـانتهم : النصرانية

 النصرانية كونها المسيحية ، وعن النصارى كـونهم المسيحيين ، والعكس صحيح أيضاً .

وهذا الخلط بين الاسمين لا نزال نجده ساري المفعـول حتى يومنـا هذا ، ،
 بمعنى الديانة ، مختلفة ومستقلة في جوهر إيمانهاعن الديانة الميانيا
ولكننا نقول : إن من المؤرخين من تحـدث عن النصارى الأوائل ، الذين
 النظريات ، التي اعتبروها دخيلة على ديـانتهم أو غـريبـة عنهـا ، كــالتجســد ، والصلب ، والقيامة .

ومرد هذا التحفظ في الواقع للضبابية والغموض وعدم الحسم ، والفـوضى الونى
 المسيحية أن تعيش إيمانها ضمن تيارات متصادمة متعارضة .

تحدث صاحب تصة الحضارة ويل ديورانت ، عن واقع المسيحية المتفجر
في تلك الحقبة فقال :
(1) اعمال الرسل : ن 11-1 7.

، لقـد كان أشّق الـواجبات التي واجههـا التنظيم الكنسي
 لتعـاريف العقـائـد المسيحيـة ، كمــا قـر رتهــا المجـالس
الدينية|(1) .

وهـذا التخبط الذي عـانى منه الـواقع المسيحي ، تـطور في مطلع القـرن
 النصرانية طـوائف متعددة ، شكلت بــداخلها وجـا وجـوداً طائفيـاً أو مذهبيـاً متنافـراً ، ولكن دون أن تشكل استقلالًا فعلياً عنها ، أو تنصلُّ حاداً منها ، أو خروجاً مطلاً مطلقاً عليها

فلقد ظلت هذه الطوائف مسيحية الإيمان ، رغم وجود خلافات نظرية فيما
 المركزية . فلم يحدث أن ابتعـدت تلك الطوائف عن السبـاحة في فلك الإيمــان المسيحي إلاّ قللًا ، تحدث عن هذه الأوضاع التي سـادت المسيحية في قـرونها الأولى الدكتور جواد علي ، نقال :
, القد كان الناصريون الأولون ، وهي التسمية القديمـة التي


 الناصريينوجهة معينة واحدة|(Y)

ومن آراء المؤرخين حـول هذا المـوضوع إلى القـرآن ، حيث لا نجد فيـه
 بل على العكس فكل الآيات التي تحدثت عنهما ، يفهم منها أنهما اسمان لديانة

والغالب في القرآن على جميع أتباع المسيح ، هو اسم النصـارى ، بصرف



 وحديثها



 أيضاً فدعوا : بالنصارى .

جاء في الإنجيل نص يؤكد هذا التوجه :
اوججاء مدينة يقال لهـا النـاصـرة ليتم مـا تِــل على لسـان
الأنبياء، ، أنه يدعى ناصري"(") .


 . ${ }^{(r)}$

سجل البروفسور بنجامان كلداني اعتراضه على تسمية أتبـاع عيسى الأوائل بالمسيحيين قائلًا :
 مسيحيين ، ولا يـوجد لقب للمـوحدين الأوائل أنفضل من
لقب الموحدين"(1) .

كمــا أن من الـمؤرخـين والـنقــاد مـن يتـعجـب لتـلقيـب أتبــاع عـيسـى بالمسيحيين ، معتبراً أن هذا الاسم ليس الاسم الأصيل

وأكثر الظن أن السم المسيحيين لم يعرف ويتداول بشُكـل متواتـر ، إلا في

 إلى مرتبة الألوهية ، مما حتم بداهة أن تصبح الديانة تابعة له باعتباره (اللّ) . وبذلك صــارت ديانتـه مسيحية ونمـرانية. بنفس الـوقت ، وأتباعـه نصارى

 ديانته والمؤمنين بها إلى صكوك مسجلة باسمهه .



واسم المسيح حسبما جاء في ص OAY من الإنجيل المقدس أتى :
الامن مسـح أي دهن باللزيت ، وكان الأقـدمـون يمسحـون الملوك عند توليهم الملك ، وكـان اليهود يمسحــون عـون عظيم
الأحبار عند تنصيبه||(Y) .

وليس ببعيد عن هذا الرأي ، ما ذهب إليـه ول ديورانت صـاحب موسـوعة قصة الحضارة ، حيث قال :

اهاسم المسيح مستمد من العبرية ، وكلمـة مسيح بـالعبر يـة
(1) (1) محمد في الكتاب المعدس : ص • ع1.

(محسيح) حسبما جاءت في كيّر من المـواضع في العهـد
 للتوراة باللفظ اليوناني (Christos) الذي صب عليه الـزيت
المقدس أو مسح بهه(") .

ولكن إذا كــان الحريـري قد قصـد بالنصـارى ، تلك الأعـداد الكبيـرة من
المسيحيين واليهـود ، الذين لاقـوا الإسلام إلى منتصف الـطريق الـوري ، فـآمنـوا بـه ، ،



 لم يعودوا لا نصارى ولا يهوداً ، بل مسلمين .
وعليه يتبين بطلان ادعائه بوجود ديـانة نصـرانية غيـر مسيحية مختلفـة عنها مبادىء وأتباع ، إلا إذا سمحنا لأنفسنا أن نسمي أو نعتبر أن كل بل بدعة ، ألود أو ملة ،
 قد (فرخت) مئات الديانات المستقلـة ، وهذا ما لا يتبله عقل ولا يقره منطق . أما زعمه بوجود ديانة في التاريخ اسمها (الأبيونية) نسب الإسلام لها ، فإن لنا معه حول هذا البهتان لقاء موسع ، عبر فصل كامل من هذا الكتاب

حقيقة الوجود المسيحي في مكة وقريش

سواء كان وجوداً مسيحياً ـ نصرانياً كما نعتقد ، أو نصرانياً صـرفاً لا عـلاقة
 الوجود النصراني في صفوف قريش خاصة ، وفي مكة عامة ، معـطياً إيـاه حجماً

 الوجود نجده يستشهد باليعقوبي ، الذي نقل عنه قوله :


أسد بن عبد العزىی(1) (1)
علماً أن اليعقوبي أوضح طبيعة هذا التدين فقال :
"كانت قر يشَ وعامة ولد معد بن عدنان على دين إبر اهيم ،
بحجون البيت ، ويقيمون المناسكي(٪)
فالواضح هنا أن اليعقـوبي ، قد تحـدث عن تنصر حـدث في بعض أحياء
 أسماء أخرى ذات أهمية ووزن ، لذكرها بلا شك .

ولما كان الحريري المزيف ، يحاول إثبات نصرانية مكة بتنصيـر فرع عبـد


 لينطلق منها للسيطرة على الحجاز كله ، على أن تكـون زعامـة مكة لعثمـان فيما

فالملاحظ هنا أن بنو عبد العزى أنفسهم ، كانوا من أشد المعارضين لهـذه الحركة لدى افتضاح أمرها .
تحدث جواد علي عن هذا الأمر فقال :
الظاهر أن مشـروع عثمان لم يـلاق نجاحـاً ، لأن سادات

 المطلب ، وأبو زمعة تد عارضوها)(1) الم


 الزعامة التي لم يكونوا يتوقعون تبوؤها في يوم من الأيام


 تدفع إلى الشك بصحته .
كما أن اليعقوبي أشار إلى تدين قوم من بني أسد بن عبـد العزى ، وكلمـة (تدين) المحددة مبنى ومعنى ، لا تعني أبداً : تنصراً .
(1 (1 تاريخ العرب تبل الإسلام : ج ع ص •\&.

ثم أن اليعقوبي لم يترك طبيعة هذا التدين غامضة مبهمة ، بل نراه يحددها ويوضحها قائلًا :
„أنه كان على بعض دين إبراهيم)" .
ولا مجـال للخلط بين تـدين على دين إبـراهيم ، وتنصـر مـوصـول بحبـل إنجيل محرف ناتص ، هو الإنجيل العبراني
وفي الصفحـة IV من „قِس ونبي" وبعـد أن أخـاب اليعقـوبي ظنـه ، أورد
 مغاده
 وكـان بينها صــرأ إلبر اهميم الخليـل والمـلانئكـة ، وصـورة



 ذلك فلا بأس من الوقوف عندها قليلًا .
 وأمه في الكعبة ، إلى جانب مئات التماثيل والأصنام الوثنية ؟ ولقد أثار جواد علي نفس النقطة حين قال :

إإن رسم شجـر وصور مـلانكة وأنـبـاه ذـكـ في الكعبـة ،
 وثني يضم الأصنام . . ولكن ما ما للوثنية والأنبياء ؟ ومـا شأنـا

(1) تس ونبي : ص IV.
على جدران أو أعمدة البيت ؟


وللسيـد رشـدي الصـالـح ملحس نفس المـوقف من الـروايـة ، في سيـاق تعليقاته على أخبار الأزرقي ، بينما اعتبر الأب لويس شيخو :
إإن وجـود صورة عيسى وأمـه في الكعبة ، التي أمـر النبي بطمسها ومحو معالمها ، لدليـل على انتـنـار النصرانية في مكـة ، وأن الكعبة نفسهـا كانت كنيـــة نمر انيـة بنيت بعد

المسيح بعهد تليل|"(1)
ولكن شيخو لم يذكر أي دليل على صحة ما ذكر .
والظاهر أن إبثات تنصر قريش ، ، لم يعد الهدف الأساسِي الــذي يسعى إليه



 وبدون هدف بالطبع .
نتطة أخرى حـول رواية الأزرقي ، فحتى وإن صحت ، فلمـاذـاذا لا تكـــون
 لعيسى ، والإيمان بنبوته ، والتأكيد عليها ؟
 بالصورة التي طبل لها المؤلف .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تاريخ العرب قبل الإسلام : ج } 1 \text { ص ع ع اله }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

ورب قــارىء يسأل : لمــاذا يـركض الحـريـري لاهــاً وراء تنصيـر قـريش
بالذات ؟
نقول : إن غايته من ذلك واضحة ، فبعد أن أدخل إلى الكنيسة الوممية النصرانية

 بواسطة الوصول إلى هذا الفرع يصل إلى النبي نفسه ، وهو غايته ومبتغاه

ولذكك نراه يقول :
الجــدير بـالـذكـر أن كتب السير والأخبـار شهـدت على نصر انية فزع عبد العزى بن تصي ، ولاذت بالصـي

 أصحابه ، لأن معر فتهم تعدت إلى فرع لا لا أهمية له بالنـبـة إلى سيرة البني ، وهو فزع عبد العزى . فالنـي

قريشى|(1) .

والواضح هنا أن الحريـري لا يقبل لفـرع عبد الــزى ، الخفيف المقام ،
 خارج كنيستها . .




رإن كتّاب السير متارجحون بين تناعاتهم ، بـأنه لا يجـوز
(1) قس ونبي : ص 1^.


إلى الأولى")
ورب متسائل عن مصلحته ، من هداية وإيمان أجداد النبي ؟

 النصرانية ولا باب كنيستها .

دليلنا على ذلك : التاريخ نفسه
إلا إذا قبلنا ما نسجه خيال الحريري عن مؤامرة جماعية للتاريخ دور فيها ، لـيا هــدفها إخفـاء الدور النصـراني في مكة وتقـزيمه ، وهــو ما لا نستـطيع تصـديته . . . .

إن أكتـر المصادر التـاريخيـة ، وفي طليتهـا المستشـرقين ، تحـدنت عن صفات خلقية رفيعة كان أجداد النبي يتمتعون النـار البا ، وعن مسلكية الجية الجتماعية مترفعة مسؤولة كانوا يمارسونها في ،مجتمعهم . . كمـا كانـوا بالنسبــة لمجتمعهـم مميزين
 فكانوا ممن نستطيع أن نصفهم في مجتمعنا الحالي بـالمصلدين الموثـوقين ، أو العقلاء الحكماء


 . يجوز اعتبار كل من أم غار حراء نصرانياً

على كـل ، هنـاك أمـر يفـرض نغسـه ، بــات من المفتـرض بحثـه بــــة
(1) قس ونبي : ص ^^ .

وموضوعية وتجرد ، بعيداً عن التشنج والانفعال ، ذلك هـو الوجـود النصراني في مكة حجماً وواقعاً

إلا أننا لا نستطيع أن نتحدث بموضوعيـة عن تاريـخ مكة ، كــــأن منغصل
 تاريخ تلك المدينة التاريخية ، ليس إلا حلقة من حلقات تاريخ الجزيرة كلها كيف دخلت النصرانية إلى الحجاز ؟

اليس باستطاعتنا تعيين الزمن الـذي دخلت فيه النصـرانئ إلى الجزيرة العر ية ، وتحـاول مؤلفات رجـال الـلـي الكنائس رد
ذلك التاريخ إلى الأيام الأولى من التاريخ النصـراني ، الني ، غير
أننا لا نستطبع إقرارهم على ذلك ، لأن حججهم ني ذلك
غير كافية للإلتاع،(1) . .

وأكتـر المصادر التـاريخية والـوئـائق المكتـوبـة ، التي أجمــع عليهـا أهــل الأخبار ، تثبت أن دخول النصرانية إلى الجزيرة كان بفعل :
1 ـ التبشير، أي بدخول بعض النسالك والرهبان ، إلى الجزيرة للعيش فيها .
 ووسائل الإقناع ، مما مكنهم من اكتساب بعض سنـ سادات القبائل ، فـأدخلوهم في دينهم

「 ـ ب بلجـوء الرهبـان لاستمالـة سادات القـبائل ، عن طـريق معالجـة بعضهم من بعض الأمراض ، ورد شفائهم إلى البركة الربانيـة ، مما جعـل بعضهـ يالي يميل إلى النصرانية أو يعطف عليها .

ذكر صاحب النصرانية وآدابها :
(1) ناريخ العرب تبل الإسلام : ج ז ص 098.

إإن ضنجعم سيـد الضجاعمـة ، رزق بولــد ذكـر استجـابـة لدعوة الر هبان ، فتنصر وأنر اد قبيلته . وذكر أيضاً :
 ميلادية ، قد تنصر بعض سادات القبائل وأتباعهم .
 مرض عصبي ، بإخر اجه الثيططان من جسده|،(1) (1)
(معجزات بفضلها نصر بعض العرب|"()
ناهيك عما ذكره صاحب النصرانية :

الأعر اب والعيشّ معهم في الخيام،(؟) .

بالتجارة ، جواد علي قال :
القد أثرت الأديرة تأثيراً مهماً ، في تعريف التجار العـرب والأعر اب بالنصرانية) .

الطبري والقرطبي قالا :
إأن أناسأ من العرب دخلوا بالنصر انية ، لاتصالهم بالتجـار
النصارى ومجالستهم|"(8)
بالسباسة :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) النعرانبة وآدابها : ع } 1 \text { ص ه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

فالتنافس بين الـروم ، والفرس ، وأهـل الشام ، وأهـل الحيرة على كسب
 البعثات التبشيرية المكلفة بالدعوة إلى دين دولها ، وبسبب ذلك تعلددت الطوائف والمذاهب في الجزيرة .

هذا بالنسبة للنصرانية في الجزيرة .
ولكن ماذا عن هذه النصرانية في مكة ؟
إن كل المصادر التـاريخية التي لامست تـاريخ مكـة ، والوجـود النصراني فيها ، كانت متضاربة متناقضة ، وإلى هذا أشار جواد علي فقال :
"لا نملك اليوم أَثْ اً جاهلياً ، استنبط منه علماء الآتــار شْيئاً


أخبار أهل الأخبار ، وأخبارهم عنها متناقضة|"(1)
,لا بــد لنا من الـرجوع اللى مـا ذكره أهـل الأخبـار حـول هـذا المـوضـوع نبسطه ، لنحاول أن نستخلص منه الحقيقة المطمورة بين ركـام الآراء المتناتضـة المتضاربة ، ولكننـا نستطيـع التأكيـل ، أن النصرانيـة دخلت مكة الـنـة بنفس العـوامل التي دخلت بها هذه إلى أنحاء أخرى في الجزيرة ، وذلـك عن طريق الاحتكــالك

 وبالعامل السياسي ، باعتبار مكة مركـزاً تجاريـأ مهماً ، كـانت محط أنظار الـروم والفرس على السواء .

فكانت الدولة البيزنطية ، ترسل مبشريها لاستمالة أهـل مكة إلى ديـانتها ، بقصد الكسب السياسي والاقتصادي ، الأمر الذي كان لـه بعض الأثر في معـرفة تلك المدينة حدوداً معينة من النصرانية .
(1) ناريخ العرب قبل الإسلام : ج \& ص •1A.

وبعض أهل الأخبار تحدث عن يد عاملة نصرانيـة استقدمتهـا البورجـوازية القرشية ، كان لها بعض الدور في تعريف مكة إلى شيء من النصرانية
ومنهم من ذكر ، بأن لوجود رقيق نصراني في مكة بعض الأتُر في الوجـود

 تمكن من إقناع بعض العرب من الدخول فيها
والثابت أن النصرانية دخلت مكة من بوابتي الشام والعراق ، رغم الخالاف الـا الـديني والسياسي الـذي كان نـاشباً بين أهـل الشام اليعـاقبة ، وأهـل الحيرة من النساطرة .

يبقى أن نتحدث عن حجم الوجود النصراني في مكة ، كيف كان ؟
من المستشـرقين من حاول تضخيم الـوجود النصـراني في تلك المدينـة ، معتبراً أن له دوراً فاعلاً وأساسياً في حياتها

ومنهم من غالى ، فاعتبر أنه كان للنصرانية أحياء وكنائس فيها .
|اعتبـر أن إلكعبة نفسهـا كانت كيسـة نصرانيـة ، مستـدلاً

(1) الإسلام ، معلقة على حيطان الكعبة)

ومو زعم عالجناه في الفصل السابق .
واليعقوبي من بين القائلين بوجود نصراني ملحوظ في مكة ، بينما لفئـة من المؤرخين رأي آخر مختلف حول هذا الموضون الين

ول ديورانت صاحب قصة الحضـارة يرى أن الوجود النصراني في مكـة كان
هزيلًا ، نقال :
(1) النصرانية وآدابها : , انظر تاريخ العرب قبل الإسلام ج 7 صر r به .
|كان في بلاد العرب كير ون من المسيحيين ، وكـان منهم عدد قليل في مكةه(") .

محمد حسين كاشف الغطاء قال :
اإن تنصر ورةة بن نوفل لا يستلزم تنصر بني أسد بن عبـد
 النصرانية في مكة ، بمزعمة وجود صور النئجر والمـلانكة
وإبر اهيم وعيسى في الكعبة|(r) .

فيمـا ذكر الأستـاذ نصري سلهب في كتـابه (في خـطى محمد) أن الـوجود النصراني في مكة كان قليلُ حيث قال : المسيحيين في مكة كانوا تلة(T) .
الأب يوسف دره الخوري ، في سلسلة كتبه التي ألفها للتجريح بـالإسلام ونبيه تحت اسم (ادروس قرآنيةه قال :

اكان اليهود كثّة في المدينة والنصارى قلة ، والطائفتان أكثرّ
في المدينة منهما في مكة،(2) .

والتـابت أن النصرانيـة في مكة ، كــنت تعـاني من ضعفـ ملحـوظ ، وأن
 تلك المدينة بصعوبة خالصة وبطء ملحوظ ، يدلنا على ذلك :
 عنها بالأرواح والأموال عند ظهور الإسلام

> (1) تصة الحضارة : ج
> (Y) الدعوة الإسلامية: ص (Y (Y)


ثانياً : بقاء العادات الهمجيـة ، التي لا يقرهـا دين ولا عقل ســائدة ومعمـول بها (الوأد ـ السطر ـ الثار - الغزو ـ القتل ـ السبي)
 محســوبة على النصـرانية ، كمـا كان الحـال بالنسبـة لليهود ، أمثــال خيبـر . وسواها

رابعاً : لم يتحدث أهل الأخبار عن أي نفوذ سياسي أو اجتمـاعي مارسـه نصارى مكة ، بحيث ظل تأثيرهم في الأحداث محدوداً حتى ظي ألمهور الإسلام .

 نحو النصرانية

وأنهم كانوا بمعظمهم من الطبقة الدنيا في الصف الاجتماعي ، من العمال

 يستطيعوا خدمة النصرانية بغير أنفسهم
ولكن ما هي أسباب ضعف النصرانية في مكة ؟
قَد يكون هذا البطء بانتشارها لعدة أسباب أهمها :
أولاُ : لما عرف عن هذه الديانة من تعقيدات فلسفية نظرية جدلية ، يصعب عليار الئلى البدوي فهمها أو استيعابها .
وإلى ذلك أشار كاشف الغطاء فقال :
اضربة العربي على عرنينه، ، أهون عليه من تكليفه الإيمان بسر الثالوت ، وأن الواحد نلالة،(1) .


معروف عن مناهضـة اليهود لكـل دعوة يـرون فيها خـطراً يتهدد مصــالحهم ونفوذهم . وطبيعي أن تكون النصـرانيـة من هـذه الـدعــوات المـرفـوضـة

وإلى ذلك نوه الأستاذ محمد حسين هيكل في كتابه (حياة محمد) فقال :

 استـطاعوا لصـد تِار المسيحيـة ، التي أخرجتهم من أرض ( الميعاد|) (1)
ثالثأ : الانتشقاق الديني الحاد الذي حصل آنذاك في صفــوف النصرانيـة ، بسبب

 مكة ، فجمدتـه وعطلته حقبة كبيـرة من الزمن ، حتى إذا مـا جاء الإسـلام كانت نهايته أو نهاية توسعه .

وإلى ذلـك أشار الـدكتور حسن إبراهيم حسن في موسـوعته (تـاريـخ الإسـلام) نقال :

ركانت المسيحية إذ ذالك مذهباً معقداً ، تعددت فيه الفرتـة
واختلفت،(r)

وتحدث محمد حسين هيكل عن هذا الموضوع فقال :
(اتكاثر الثيع في المسيحية جعلها تتناحر وتقتتل ، وتهوي
 وفي مبلغ تدس مريم وتقدمها على ابنها المسيع أو تــدمه

عليها
(1) حِياة محمد : ص Al.


ولم يكن اليهـود بطبيـة صلتهم بالنصـارى ، ليعملوا على




ولدوا فيها وتابعوا آباءهم عليها||(1) .

رابعـأ : رغبة أهـل مكة وهم من التجـار بعدم زج أنفسهم في الصـراع بين الروم




 الثابت أن النصرانية في مكة عنـد ظهور الإسـلام ، كانت مفككـة مبعثرة لا لا لا أهمية لها ولا تأثير .

ولكن لنفترض جدلًا ، أن النصرانية قد عانت من سيـطرة الونيــة عليها في الجاهلية ، فكان ذلك سبباً مفهومأ لتقزيم حجمها وعرقلة انتشارها
 الإِسلام ، وسيطرة دين يدعو مثلها إلى التوحيد وعبادة اله ، مع التذكير بألن النبي


 حجمها الحقيقي

ولكن ماذا منعها من الخروج إلى العلنية بحجمها الحقيقي ، بعدما أعطاها
AY - A (1) حياة محمد : ص AY

## النبي الأمن والأمان قللاً وعملُّ ؟



 وادعاء غير دقيق .
إن ما نريـد قولـه هنا لا يعني رنضـأ لوجــود نصراني بحجمـــه الحقيقي في
 حساب الحقيقة ودور الآخرين ـ

## أية نصر انية دخلت مكة ؟ وأي نصراني كان ورقة ؟

مما سبق تغصيله تتضح لنا الحقائق التالية :
الأولى :إن جميع المصادر التاريخية التي تحدثت عن الحنيفية ، لم تخلط بينهـا وبين النصـرانية ، كمـا لم تعتبر أن المؤمنين بـالحنيفيـة يمكن الحنـي اعتبـارهم . نصارى .
وهــذا واقـع في أحـاديث أهـل الأخبــار ، وفي القـرآن الكــريم ، وفي المصادر الشعرية الجاهلية والإِسلامية ، وفي آراء معظم المستشرقين

الثانية : إن النصـرانية في مكـة عنــد ظهـور الإســلام ، كـانت تعـاني من ضعف
 فصورها على قدر حلمه .

الثالثة : إن ورقة بن نوفل عاش حقبة من عمره حنيفيـاً ، ولكنه انتقـل بعدهـا إلى النصرانية ليموت عليها

والسؤال الذي يجب أن نفتش له عن جواب هو :
ـ على أية نصرانية عاش ومات هذا الرجل ؟
ولا بد لنا كي نصـل إلى جواب صحيـح على هذا السؤال المهم ، من أن نعرف أية نصرانية تلك التي دخلت كيلى مكة ، إذ على ضوء هذا الجواب تتوقف أمور كثيرة وتتضح حقائق كبرى .

والملفت للنظر أن أهل الأخبار الذين عالجوا موضوع الوجود النصراني في





 الشام ؟
أم نساطرة على مذهب أهل الحيرة ؟ أم ملكانيين على مذهب الروم ؟ أم أن البدعة الأبيونية التي زعمها الحريري ، هي التي كانت تسود في مكة ؟ من هنا يجب أن نبدأ ومن هذه النقطة بالذات يجب أن نتعاطى مع موضوع


 العلم أن أكثر: المؤرخين يميلون إلى الاعتقاد بنسطوريتهم م
العلامة محمد حسين آل كاشف الغطاء قال في كتابه الدعوة الإسلامية :
إإن جـل نصـارى العـرب أو كلهم ، كـانــوا نسـاطــرة أو (1) (1)

ولجلاء الغموض الذي يحيط بهويـة نصارى مكــة ، لا بد لنـا من الوتـوف
 بالنسبة للجزيرة العربية ، فنحاول الإجابة على السؤال التالي :

هل كانت مكة بموقعها وظروفهـا ، وأوضاعهـا الاقتصاديـة ، والسياسيـة ،

والاجتماعية ، مهيأة لاستقبال وتقبل بدعة نكرة ، مستنكرة ، كالبـدعة الأبيـونية ، مطرودة وماحقة من مراكز القرار النصرانية المحيـطة بمكة من كـل جانب ، تلك


وعلاقاتها ؟





 كانت تؤم القبائل وتتطلع . ثم منها وفيها كان أشر اف قريش ، و وهم سادة العـر العـر . وفيها ، كانت الحركة الثقافية والأدبية والشعرية تنمو وتتفاعل

كما كانت فيهـا تعقد الأحـلاف السياسيـة والعسكريـة بين القبائـل ، وعنها






 زوايا هذا الشـرق إممالاً ونسيـاناً ، ومكـة ليست زاوية منسيـة ولا ورانـا مهملة من هذا الشُرق

ثم إن أكثر إلبدع المسيحية الهامشية ، كالأبيونية والكسائية وأمثــالهما ، لم



وسياسي واجتماعي ، وخصوصاً في مركز مهم كمكـة ، كما صـور المؤلف وضع الأبيونية فيها
فكثيراً ما كانت أية بـدعة تفـرخ وتتفاعـل في محيط مهمل مسيحياً وتستمر

 نجد أنفسنا بالنسبة لموضوع نصارى مكة أمام احتمالين ، فإما أن يكونوا نسا لألماطرة



 يعزز قناعتنا هذه ـ إضافة إلى ما سبق ونصلئلناه ـ الأمر ان التاليان :

ا ـ تأكيد أهل الأخبار ، أن ورقة تحول من الحنيفية إلى النصرانية على أثر زيـارة


r ـ تـأكيد أهـلـ الأخبار بــأن ورقة كـان من بين الـذين تـاجـروا لأهلهم بين مكــة والشام ، ولذلك فإن من المفترض أن يكون قد عرف شئنئأ عن النصرانيـة من هناك

وما يهمنا هنا ليس التحديد القاطع بين يعقوبية ورقة أو نسـطوريته ، طـالما


 فصلناه.

وما إصرار الحريري على أبيونية ورقة بن نوفـل ، ثم اختلاق دور مـا له في


لينسبون الإسلام لها بقجد مساواته بطائفة البدع والهرطقات القديمة .
هذا هو الهدف ، ومن أجله ألًّف الحريري كتابه ، وبسببه استيقظ ورقة من


ومحاولة المؤلف لتشويه صورة الإسلام ليست الأولى ولن تكــون الأخيرة ، ولكنها حتماً ستكون فاشلة كسابقاتها واللاحقات بها .

## كيف أدخل الحريري الأييونية إلى مكة ؟

 مكة وقريش ، لا يتعدى بعض الأفراد القلائل الذين لم يستطيعوا التأثير بشيء ، المير الئي في محيطهم العائلي والاجتماعي

ثم تـوصلنـا إلى حصـر هـويـة هـذه النصـرانيـة الـطائفية بين النسطوريـة
واليعقوبية
وعليه يصبح استبعادنا لأي وجـود للأبيونية في مكـة وقريش أمـراً طبيعياً ، مما يمكننا بالتالي من استبعادها عن ورقة بن نوفل أيضاً .
ورغم ذلك فإن بحث مـوضوع هـذه البدعـة نشأُةُ وتعاليمأ بعد أن ألصقهـا الحريري بالإسلام ، أو ألصقه بها ، أمراً بات مفروضاً .

وقبل أن نتحدث عن نظريات ومعتقدات هذه الهرطقة المسيحية ، نرى أن نتبين الطريقة التي أدخل بها المؤلف هذه البدعة إلى مكة وقريش . بحسب ما جاء في (اقس ونبي) فإن من حمل لمكة هذه البدعة هم : - رهبان تـمـ ان الهاربين إلى الجزيــرة العر بيـة بعد خـراب هيكل أورشليم(1)




 أولك الرهبان صارت هذه البدعة إرثأً متعاقباً ، فانتقلت إلى

ـ إلى تصي . الهاربين .


ـ وأنير أ ألى المحطة الأنيرة ، التي انتقل إليهـا الحريـري بالقطار الأبيوني ، لعله يضم كيفما كان إلى ركابه الـي الراكب

الأبيوني الأهم ،محمد بن عبد الله بن عبد المطلب .
إذاً فالعدوى الأبيونية ، قد انتقلت إلى الإِسلام بحسب المؤلف من من موطنها
 ومنها يجب أن ننطلق ، مقتفين آثار هذه البـدعة في مسيرتها الغـامضة ، ودبيبهـا المبهم
وقد يبدو مستغـرباً أن نـرد التهمة عن الإســلام ، مبتدئيّن من ورقـة لتندرج

 موطن الأبيونية الأول وزمان تكوينها . .
 عن الأبيونية بعد الأرض عن السماء ، وأوضحنـا أن انتماءه النصراني يفترض أن

يكون بين اليعقوبيـة أو النسطوريـة ، وأقمنا الـدليل الفعلي على ذلـكـك ، وهو مــا ذهب إليه معظم أهل الأخبار ، وهكذا انهارت أولى ركائز مزاعمه
بَ أبيونية فـرع عبد العـزى بن قصي : بينا أيضـأ أن تنصير قبيلة بكـاملها بنصر انية فرد من هذه القبيلة ، أمر يدعو للدهشة والاستهجان .

 فكيف يجوز تعميم هذا التنصير ليشمل الفرع كله ؟ حتى أن عثمان بن الحـوير
 ولا مجال لجعله على مذهب آخر

「
 أمر ثابت بشهادة كل من أهل الأخبار ، عرباً كانوا أم مستشرقين

ومزاعم الحريري 'لهذه الجهة ، لا يمكن الأخذذ بها أو التوقف عنـدها ، إذ كيف يمكن أن يكونوا أبيونيين ، طالما أنهم لم يكونوا نصارى ؟ . .

ع ـ نصرانية أو أبيونية قصي : إن نصرانية تصي المـزعومـة أمر لا بـرهان

 آنذاك أصنامها .

فلا ندري كيف يمكن أن يكون قصي نصرانياً ، وهو سعيد فخور بـأصنامـه

> إلا إذا اعتبرنا أن قرابة ما تجمع بين النصرانية والوثنية

وإذا كان قصي لم يعرف في حياته النصـرانية ، ولم يـظهر أي بـرهان على إيمانه بها ، فكيف يمكن أن نعتبره أبيونياً ؟

ونصل برد التهمة عن الإسلام إلى زعم المؤلف .
0 - بتنصر قر يش أو قر يش المتنصرة : هذا التنصر الذي حرصنا أن نتوسع
 المتنصرة) تعبير لا يخدم الحقيقة بشيء ، إذ أنه يترك لدى القارىء انطباعاً خاطئاً بأن النصرانية كانت دين قريش ولا دين سواه .

وهذا أمر مغاير للحقيقة وزعم تدحضه كل الشواهد والوقائع .
7 ـ ثـم نصل إلى الزعم ، بانضمام قبائل عربية إلى أولئك الرهبان الهاربين
 يستبسط صاحبنا طرح آراء ، هي بحد ذاتها بدعة مستغربة ؟

إذ نراه ، ببساطة يؤكد انضمام قبائل عربية إلى أبيونيـة هاربـة أو مهربـة من أورشليم ، وبسهـولة غـريبة ينصـر قبائـل بـالجمـع والجملة ، في الـوقت الـذي جاهدت فيه النصرانيـة قرونـاً عديـدة ، لتكسب إلى جانـي واحدة ، وبالكاد نجحت .

ورأينا الروم وأهل الحيرة وكل رهبان النصرانية ومبشريها ، يلاقون الصعاب إثر الصعاب ، والفشل إثر الفشل ، باستمالة بعض القبائل إلى النصـرانية ، رغم كل المغريات التي قدموها ، والجهود التي بذلوها ، والإِكانات التي يملكونها . ولا نـدري كيف استطاع بسحـر ساحـر وقدرة قـادر ، رهبـان هــاربـون من خراب هيكلهم ، لا حول لهم ولا قوة ، أن يدخلوا بسهولة ويسر ، قبائـل عربيـة بالجملة في بدعة مستنكرة مطاردة ، لا هي بالنصرانية ولا هي باليهودية ؟

وحصيلة ما بحثناه يبين أن الأبيونية المزعومة لم تعرفها مكة ، ولم يكن لها
وجود فيها ، على الأقل عند ظهور الإسام

 قلب مكة حاضرة الحجاز وأم المدن في الجزيرة ، فأمر لم يشر وحه في كتابه

## هذه مصادرة حول الأبيونية

كنا نتظر أن يغدق الحريري نعم معرفته وأنوار علمه على البشرية ، فيسلط
 من أن يترك هذه البشرية تتخبط في ظلام جهلها ، حول هذه رالديانـة الدياه وتعاليمهـا

ولكن المفاجأة ـ الصـدمة ـ أن مختـرع حكاية هذه الأبيـونية نفسـه ، ليس


 الأبد ، كما حدثنا في كتابه ص

أمـا والامر كــذك ، فــلا يسعنا إلا الخضـوع للأمـر الواقـ ، مشــاركين ، الحريري أسفه وحسرته ولهنته المشـروعة ، لاكتــــان (الضائـع الغالي) ولـو في آخر يوم من عمر الدنيا

ومن هنـا وحتى عودة (الضـائع المغيب) نرى أن ندقت بـالـصــادر ، التي

 التي استمد مزاعمه حسبما أوردها في كتابه هي :

$$
\begin{aligned}
& 1 \text { ـ ضد سلسوس ـ تأليف أوريجانوس } \\
& \text { r r الشامل في الهرطقات ـ تأليف ابيفانوس . } \\
& \text { r - }
\end{aligned}
$$

والمعروف أن هذه الكتب ، قد ألفها أصحابها منذ أكتُر من سبعة عشر قـر قرناً




 الحريري المزيف قد نقبها واستشهد بها .

 وأهميتها ، وصدق معلوماتها .
 كأب نصراني من مدرسة دينية في الإسكندرية ، ذكره صـاحب تصة الحضـارة ،

ا(عمد إلى حياة التقتفض، أكثر من الصوم ، تلل من ساعات النوم ، افترش الأرض ، مشى حافياً، وعرض نفي نسه للبرد
 نفسه ، إطاءة للآية الثانية عشّرة من الاصحأح التاسع عشُر
من إنجيل متىى|(1) .

وكان أوريجانـوس يعتبر ، أن القصص الـواردة في الكتاب المقـدس ، قد
اخترعت في بعض الأحيان ، لكي توضح بعض الحقائق .

$$
\text { (1) تصة الحضارة: ج } 1
$$

وكان يعترض على بعض ما جاء في الكتاب المقدس ، فيتساءل متهكماً :
اأي رجل عاقل يصدق ، أن اليوم الأول والثاني والثالث ،
 قمـر ، أو نجوم ؟ وأي إنسـان تصل بـه البـا البـلاهـة إلى إلى حـد الاعتقــد ، أن اللد قد زرع جنـة عدن ، كمـا يزرع الفـلـا
 منها من ثُمرتها نالل الحياة ؟!(1)

والمعـروف أن هــنه من القصص ، التي أوردهـــا الكتـاب المقـــدس في

 يرتاب في ما ورد في سفر التكوين
فيما كان سلس ، يسخر من وضع المسيحيين المتشرذم آنذاك ، فيقول :

فرد منهم أن يكون له حزباًّه(r) .

وبعدما ألغى مجمعأ مصغراً من الأساقفة رسـامة أوريجـانوس ، قســاً ، قام هذا المجمع بنفيه من الإسكندرية إلى قيصرية ، حيث ألف كتابه ضد سلس
 عليه ، وكأنه يوافقه على أمور خطرة ، فقال :
إإن كل صعوبة، وكل فكرة بعيدة عن المعقول في العقيدة المسيحيـة ، يقابلهـا في الوثنيـة آراء أصعب منها ، وأبعـد
منها عن العقل|"(ب) .
(1) تصة الحضارة: ج

$$
\begin{aligned}
& \text { - نغس المصدر السابق (Y) }
\end{aligned}
$$

وبذلك ، جعل المسيحية على مسافة قريبة جدأ من الوثنية . وفي عام •YO م قبض عليه القيصـر ديسيوس ، وكـانت له نهـاية محـزنة ، حيث مات من شدة التعذيب . وفي عام " • ع م طعن البابا انستيوسوس بآرائه ، واعتبره مجدفاً مهرطقاً . وفي عام ror or لعنه مـجلس القسطنطينية ، وأعلن حرمانه ، وسفه بدعته . وحصيلة الأمـر ، أن المهرطت أوريجـانوس في معـرض رده على المهرطت سلس ، تحدث بشكل ماعن هرطقة ، هي الأبيونية . فكيف لنا والأمر يدور بين هرطقات ومهرطقين ، أن نعتبر مصادر الحـريري موضع ثقة واحترام ؟

مصدرا المقنع الثاني والثالث هما :
ايريانوس وابيفانوس ، ذكرهما صاحب قصـة الحضارة ، في معـرض حديثـه عن تمزق النصرانية في أول ظهورها ، فقال :
"استططاع ايريـانوس أن يحصي عـام
مختلفـة من المسيحيين ، وأبيفانـوس أحصى عـام ع ع
ثمـانين شيعة أيضـا"، وكانت الأنكـار الأجنبية تتسـرب إلى
المسيحية في كل نقطة من نقاطها"(1)
وبعمليـة حسابيـة نجــد ، أنـه خــلال أقـل من قـرنين من الـزمن ، أعقبت
 والهرطقات ، وقد تكون (قريبتنا) الأبيونية واحدة منها .

وهكذا أجاز المؤلف لنفسه ، أن ينسب الدين الإسلامي إلى هرطقـة ، ذكر أحدهـم اسـمها في كتاب ما ، وتحدث عنها مهرطق ما ، بكلمات عابـرة منذ أكثـر من ^\ قرناً من الزمن .
(1) تصة الحضارة : ج 1 ص PQ.

 البدع التي تحدث عنها ايريانوس وابيغانوس ، فنعول :
 وأوريجانوس ذكرها عام وابيغانوس ذكرها عام
 طويل ، طـالما أن هؤلاء تحـدثوا عنهـا ، كثـئ ، كثيء من الماضي لم يعـد في زمانهم موجوداً .

وهذا يعني أن المدة التي تفصل بين الأبيونيـة وظهور الإســلام ، تزيـد عن
 بوتقة بدعة أخرى ، لتنتهي كمصير كل البدع النصرانية الهامثية التي سبقتها ، أو ألحقت بها

والأقرب إلى المنطق ، أن تكون هذه البدع ، ومنها الأبيونية ، قد نبتت في

 أرسى للمسيحية قواعد محددة ، على أساس رسائله الشهيرة .

هذا الفراغ من الضوابط الدينية ، التي عانت منه النصرانية منذ ظهـورها ، ونـير ،

 إنجيله ، ويكسب من الأرض النصرانية أتباعاً ومؤمنين .

الخلاف جوهري بين الإسلام والأبيونية

ما هي الأيرنية ، التي نسب الحريري الإسلام إليها ؟
وماذا عرف أهل الأخبار عنها ؟
نعتـرف ، بأنــا رغم ما بـذلناه من جهـد ، لم نستـطع أن نعـرف عنها إلا لا
 تقريباً يشكون من قلة المعلومات حولها ، وشـح الأخبار عن هـنـا على أنها كانت بلا دور يذكر في حياة النصرانية .



 فترات متقطعة .

ولذلك لم يسجل التاريخ عن هذه البدعة ، إلا بالمقدار الذي كانت تشغله


وقد عبر جـواد علي عن هذه الحقيقـة ، في معرض حـديثه عن المـذاهب
النصرانية ، فقال :
"الأبيونية جماعة من قدماء اليهود المتنصرين ، عرفوا بهـذه

التسمية العبرانية الأصل التي تعني الفقـراء ، لا يعرف عن


 يهودية ، نهي نصرانية يهودية في وقت واحدي|"() "
وذكرها ول ديورانت في معرض حديثه عن المسيحية اليهودية ، نقال :
(اظلت المسيحية اليهوديـة قائمـة مدى خمسـة قرون ، بين طائفة قليلة من المسيحيين الــريان المسمين بـالأليونيم ،
 والنـامـوس اليهودي الكـامـل ، فلمـا كـــان آخـر الــــرن
 وأخرجتهم من حظير تهاه|(T) .
وذكرها نـوفل الـطرابلسي ، في كتابـه سوسنـة سليمان في أحـول العقائـد
والأديان ، فقال :




 إلى وقت صلبه ، حينذ تر كه ورجع إلى السماء،(T) .
نفهم من المراجع التاريخية التي تحـدثت عن هذه البـدعة ، رغم قلتهـا ،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تاريخ العرب قبل الإسلام : ج } 1 \text { ص ص } 1 \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سوسنة سليمان : ص ז1 } 11 \text {. }
\end{aligned}
$$

أن الأبيونية هي جماعة من اليهود ، اعتنقت المسيحية لفترة من الزمن ، في وقت
 قناعاتها اليهودية القديمة ، وتعاليم مسيحيتها الجديدة . معتقـدات تـوفيقيـة بين اليهـوديــة والمسيحيـة ، بحيث ابتعـدت في النهـايـة عن الديانتين ، وخرجت منهما ، فاعتبرت من بين البدع المنشقة عن المسيحية

والقليل المعروف عن هـذه الجماعـة ، يؤكد أنها حركـة طوبـاوية روحيـة صرفة ، قالت بنظريات فيها من الحلم والخيال ، أكثر مما فيها من الواقعية فـٔتباعها حلموا بم-جتمـع تسوده الـروحانيـة والمثاليـة المطلقتين ، وكـأنـه

 النهائي .

إذ مـا أن نزلت نـظرياتهم إلى أرض الـواقـع ، وتبصسر بهـا النــاس ، حتى
 عنها نصفهم المادي . .

وإذا كانت المسيحية ، ديانة طوباوية روحانيـة صرفـة فالأبيـونية تمـــل أشد حالات التطرف الطوباوي الروحاني في المسيحية

فاسم الأبيونية ، وتعاليمها ، وشعارها ، وما يميزها عن سواهِاه امن الطـا الطوائف



 مرور الإِنسان إلى الأبيونية كان فقره

إذن ، كــان الفقـر هــو صلب عقيـدتهم ، ولب نــظريـــاتهم ، وأســـاس معتقدهم ، مستمدين إيمانهم هذا مما جاء على لسان السيد المسيع ، قوله :
"طوبى للأبيونين ، طربى للفقراءه| .
وربما من دعوته الإنسان إلى نشدان الكمال ، بقوله :
(إذا أردت أن تكون كاملًا ، فاذهب وبع كل شيء"
ولكن الأبيونيين زايدوا على المسيح نفسه في تحللهم من عالم المادة ، وتنكرهـم


مقابل .
هذه الطائفة ، التي يشكل الفقر عماد نظرياتها ومبرر وجودها ، كيف يمكن ان تلتقي والدين الإسلامي ، الـني امتاز بـواقعيته ومسـاواته المنصفـة بين الروح والمادة ؟

الإسـلام الذي آمن بمجتمـع للمادة والـروح فيه نفس الأهميـة والاعتبار ،
 ينابيع الروح ، لتصبع ديانة مادية بحتة ، لا نجد في نصوصها سوى الحديث عن الـذهب، ، والنساء ، والجيوش . .

ومعـارضأ هـروب المسيحية من جـاذبية المـادة ، إلى عـالم الـروحـانيـات والخيال ، وإغراق أتباعها بنـظريات طـوباويـة ، فشلت بمجرد احتكـاكها بـأرض الواقع ، بأن تكون لمشاكلهم المعقدة الحل الأنسب والأمثل . كيف تلتقي الأبيونية والإسلام ، وفي آيات قرآنه :

وفي آية أخرى يوصي الإسلام إنسـانه ، بـان لا يحـرم نفسه من متعـة ماديـة ولا
 ويأمره بها بأن يتبع ثواب ربـه في آخرتـه ، على أن أن لا يحرم نفسـه من نصيبه من

دنياه :
(1) سورة الكهف ، الأية/ T؟ .

و\$وابتـن نيما أتـاك الها الدار الأخرة ولا تنس نصيبـك من الدنياوأحسن كما أحسن الهة إلك() (1) .

وفي آية ثالثة :
ويا أيها الذين آمنوا لا تحر موا طيبات ما أحـل اله لكم ولا


 أحله اللّ اعتداء ، أي خروجاً عن طريق العدل بين الطبيعتين الروحية والمادية الـية


 هذه الميزة غير الإسلاملام
ولقـد عبر عن هــذه الحقيقة الإسـلامية الـرائعة ، الخليفـة الرابـع ، الإمام
علي بن أبي طالب خير تعبير ، عندما قال :
,اعمل لدنياك كأنك تعيش ابداً ، واعمـل لآخر تـك كانـك
تموت غداًُ، (T).

أمر آخر جدير بالتأمل ، الأبيونية تقول بالتحلل من الملكية ، ولكي ، ونبي الإسلام

 عثمان) وخلفاء النبي من بعده كانوا يملكون ، وبعضهم غني أيضاً ، (عثمان) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) سورة القصص ، الأية/ (YV) } \\
& \text {.NA -AV / (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

المـال والبنون في الإسـلام ، زينة الحيـاة الدنيـا ، وزينة الحيـاة بـالنسبـة

 بينهما أشواطاً وأشواطأ
يبقى أن نورد تعارض أساسي آخر ، وتباين خطير بين الأبيونية والإسلام . بعض الباحثين كما ذكرنا ، يرجعون هذه البدعـة إلى الكيرنيـية ، نسبة إلى الى كيرنثوس مؤسس هذه الفرقة ، التي تؤمن بأن المسيح المنبئق من اللاهموت ، نزي
 ورجـع إلى السمـاء . وهي نـظريـة يـرنضهـا الإسـلام جملة وتفصيـلألا ، ويكفر أصحابها
وعلى هذا نقول بأنه لو افترضنا جدلًا ، أن هذه الأبيونية قد كــان لها وجـود
 اختحلافاً جوهريأ ، أسوة بكل النيع المسيحية التي آمنت بألوهية المسيح بشكل أو بآخر .
نتصد من ذلك ، أنه لو صدقناه وكـانت الأبيونـــة هي نفس النصرانـيـة التي


 وهل بعد من خلاف أكبر ، أو تناقض أهم ؟
فإذا ما اختلفت عقيدتان حول الش ، فماذا يبقى لكي تتوحدا حوله ؟ . . .

## النَّكُكلثَكَنِي

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ـ الإسلام قال بحزم : إنجِيل واحد ، لا أناجيل متعددة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 - } \\
& \text { \& ـ أمية الر سول حقيقة ، وهذه بر اهين عليها } \\
& 0 \text { ـ شـعائر الإسلام ، ير دها الحر ير ي إلى نصر انية وهمية } \\
& \text { Y } 9 \text { - ما يبحث عنه حقيقة هو : تقويض الإِسلام } \\
& \text { V - V الككل في المسيحية ، يحيي الموتى }
\end{aligned}
$$

## الإسلام قال بحزم : إنجيل واحد لا أناجيل متعددة

حمى الهـذيـان بــدأت نعليـأ ، عنـدمـا أورد الحـريـري آيـات من القـرآن الكريم ، ثم زعم أنها ما نزلت إلآّا محاكاة لأحزاب النـا النصرانية دون غيرهــا ، وهذه الآيات مي(*) :

2 -

- 0


المشُركون لمحاربة الإسلام ، متكلين على الدعم اليهودي الفاعل في المدينة ،
 التمدهما موزلنه .

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) سورة الرعد، الاية/ ابا } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$


 أحدث ضجة وتصدعاً ، وخلانأ سياسياً داخـلِّ الصف اليهودي . إذ أن أن فئة منهم
 كتبهم ، ويزرع الشقاق بين بني إسرائيل ، ويقوم بتفريق أحزابها .

 يومنا هذا .

الأيـات واضحـة المبنى والمعنى ، نــزلت في أحـداث معينــة ومـواقيت
محددة ، حاكت أحزاب إسرائيل الموجودة في مكة والمدينة ، تلك التي كان لها . دور في صراع المسلمين والمشركين المرين



فمن هي تلك الأحزاب التي اختلقها يا ترى ؟
قال :
العـرف النصارى بني إسـر ائيل الضــاربة في مكـة والحجاز
انقسامأ لهم إلى شيع وفرق وأحزاب|(1) .

ثم كاشفأ أسماءها فإذا هي :
„الـطائفة الأبيـونة : يهـود تنصـروا لكنهم رنضـوا ألـوهيـة

إنجيلهم العبراني : هو نسخة مزيفة محرْة عن إنجيل متى الآرامي .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تس ونبي : ص •Y (1) }
\end{aligned}
$$

تقـول إن المسيح السمـاوي ، هو على مئـال الأرضي ، مهمته سيـاسيـة ، والجنة السماوية هي متاع الجسد وشهواته ، الي الطعام والشُراب ولذة الجـي الجسد .
 فيصبح هو بالتالي مؤنثأً ، وطورأ هو الملارك جبرائيل ، فهو بذلك مذكر الـك

هذه عينة من (أحزابه) النصرانية ، التي يصر علينا لنصدقه بأنها المقصـودة
 الأبيونية المزعومة أرضها وتزاحمها في (جماهيرها)
ونزول الآيات بها لو صدقناه ، لكان دليلُّ كافياً على وجودها ، ولكان عليان علينا بالتالي أن نصدق ، أن مكة مـا كانت إلاّ مسـرحأ لشتـى أنــــاع الباع البدع والهـرطقات


ثم لا ندري أين ذهب صاحبنا بالوثنية والشركُ في تلك المدينة ؟ وقد تحدث عن عمقهما في المجتمع المكي المستشرق بليياييف ، نقال :

أأها في مكة التي كانت حصناً للثــرك ، وغالبيـة أهلها من

الشُرك ، والمحافظة على التقاليد الوثنية)(1) .

في الصفحة \& Y من (اقس ونبي" أورد المؤلف العديد من الآيات القرآنية ،

 باعتبارهم وحدهم أهل العلم والعلماء .

$$
\text { (1) العرب والإسلام : ص } 1 \text { ـ . . }
$$

فسرد مجموعة أسماء قال انها من علمائهم ، مبتّدئـاً بأبن سـاعدة ، مـروراً بالراهب بحيرا ، وانتهاءً بعيصا ، واسم ورقة بين تلك الأسماء .

قائلً :
"الا يستبعـل ، بل يستغـرب حقـاً أن لا يكـون القس ورقـة ,احــدأ من هؤلاء الـرهبـان المبتـحـرين في العلم ، وكـأنـه
(1) (1)

وبذلك صار ورقة بن نوفل ، هو الحكيم الخبير بدلًا من اللد تعالى
ولكي تتم عملية ربط القرآن بـالهرطقـة الأبيونيـة ، قام الحـريري بـاختراع بعض نصوص وأقوال ، زعم أنها من إنجيل الأبيونيين ، بحيث جعلها متوافقة من حيث المبنى وبعض الآيات القرآنية ، والملاحظ أنه يتقصد تعـريفـ القرآن كلمـا

اضطر لذكره بـ (القرآن العربي) رغبة منه بتأكيد اكتشافه الفريد القائل :
بوجود قرآنين ، واحد عبراني سابت ، وآخر عربي لاحت .
الأول أصل والثاني فرع منقول عنه . ولذلك وجل وجب بنظره التمييز بينهما .
وانسجاماً مع هدفه بجعل القـرآن منقولاً عن إنجيـل من الأناجيل، وبعد أن انتدب لهذه المهمة (الخبير الحكيم) ورقة بن نوفل، ولكي ييسر لـه ويسهل عليـه عملية النقل المزعومة، ولكي يكون للقرآن مصدر واحـد لا مصادر متعـددة ، رأيناه
 العبراني

فقال في ص Y^ من كتابه :
(ايبدو أن الإنجيل العبـراني هذا كـان وحده دون سـواه من
الأناجيل بين يدي القّس ورقةها .
ولكنه سرعان ما ناقض نفسه في الصفحة التالية فقال : (1) قس ونبي : ص Y7.

الا نـكـر وجود نعـاليم نصرانيـة أخـرى كــانت تـطوف في
أبـواء التس والنبي ؟ مردهـا إلى أناجيـلـ وكتب نصـر انيـة
أخرى|(1) .

وفي الصفحة ذاتها يكتثف بذكائه الوقاد ونظره الثـاقب أمراً تفـرد بمعرفـته
دون العالمين ، هو أن القرآن يستعمل رالألفـ واللامر) كلما ذكر الإنجيل مما يدل على المعنى الأحادي للكلمة فقال :
اإن الفــر آن لم يـورد صيغـة الجمـع مـطلقـأ عنــد ذكـر الإنجيل|"(5)
وهذا بنظره برهان بأن ورقة كـان لا يعرف عنـدما نـــل القرآن إلآپ الإنجيـل العبراني . فليت الحريري تذكر لعرف أن من الطبيعي بل من المفروض العـي أن يقول

 القرآن ويعنيه

 حتى ضاقت بها الأسماء والمكتبات وكلها يدعي بأنه الإنجيل الصحيح . . . إلى ذلك أشار عبد الكريم الخطيب في كتابه (المسيح في القرآن) نقال :

القر آن الكريم يتحدث عن إنجيـل واحد هـو الكتاب الـذي
 الواقع والعرف لا يسمحان بأن يكون لعيسى أكتر من كتاب هو دستور رسالثه التي دعا إليها وبشر بها"(")"

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) المسيح في القرآن : ص VV (Y) }
\end{aligned}
$$

وتحدث عن الأمر نفسه محمد الغزالي فقال :
ابأئي وجه من المنـطت يؤخذ دين عيسى من ألســة أعدائـه
بعد ضياع الصحائف الأولى التي أنزلت هليه||(1)
في الصفحـة YQ من كتابـه سارع الحـريري بتـواضع جم ـ ليعـدد أسمـاء مجموعة الأناجيل التي تمتلكها المسيحية فذكر منها :

الرالرواتات القانونية الأربع ـ الروايات المنحولة ـ إنجيل متى

- إنجيـل مرقص - إنجيـل لـوقـا ـ إنجيـل يـوحنـا - إنجيـل النصارى ـ إنجيل الطفولة ـ إنجيل العبر انية) .

وغيرها وغيرها بالا حسد يا رب .
ولا أدري إذا كـان المؤلفـ قد قصـد التباهي على المسلمين بكثـرة أناجيله في وقت لا يملك الإسلام (المسكين) سوى قرآن واحد

فليتــه ومن هم وراءه يشملون بــاهتمــامهم وهم في خضم التــتـــــش عن (حقيقة القرآن الضائعة) تلك الأناجيل المتعددة الأسماء المتناتضة المضامين في

التنـاتض الفاضـح بين تعاليمهـا ، ليخدمـوا بـذلـلك مسيحيتهم والإنســنيـة على السواء .

ولكن لحكمة ما لا نعرف سرها نرى جهابذة المسيحية يصرون دائمـأ على
(خدمة الحقيقة والإنسانية) عن طريق اختلاق عيوب يلصقونها نجـوراً بالغيـر فيما ينسون عوراتهم مكشُوفة .

## لم يعتنق ورةة بن نوفل الإسلام

في الصفحـة ب + من كتابـه ، أضـاف الحـريـري إلى أمجـاد ورقـة مجــدأ جديداً ، عندما أعلن بحماسه المعهود قائلًا : إإن ورةة بن نوفل ، هو سيد العرب الأوحدها .
معتمـدأ على تول تـرّلـه لـورتــة ، لا يستحق منـا الإلتفـات ، بـاعتبـاره لا لا

اولأًا : عقدة في نفوس المسلمين
ثانياً : لأنه تزويـر للحقيقة مفضـوح ، إذ ما من مؤرخ ذكـر هذه السيـادة له ، أو

 كلها ، أي شكل من أشكال هذه السيادة ، فكيف يكون صاحبنا سيداً ؟

ولكن لا بأس من الوقوف قليلًا ، عند عتبة هذا المجد المزعوم



 القادة بأواصـر القربى التي تنــده إليهم ، وبالعـامل المشتــرك الذي يجمعـه بـهم

فكان يهنىء نفسه والحاضرين بهذا الزواج ، الذي ألعد أعاد للعـئلتين الوحـدة بعد فرقة ، والتقارب بعد تباعد .

وجل ما كان بذهن الرجل ، هو التقرب من الأسياد ، وليس السيادة مـرة أخرى يحـاول المؤلف ، أن يقفز بـورقة نـوق الأرض نحـو السمـاء ،

نقال :
اإليه يرجـع الناس في مختلف أمـور الدين ، وعليـه تقوم





 وتفسير ما عسر علينا نههم وتفسيره ، ونعني قوله (احتى النبي دار حول ورةة عع سنة من حياتها .
فلو صـدتنا مـوضوع الـدوران هذا لكــان علينا أن نفترض أن يكون أن درن دوران



 في الصفحة اب يعلن الحريري المساواة بين ورقة والنبي نقال : "المـا كـان القس ورتـة رئس النصـارى ، هكــذا سيكـون
(I) تس ونبي، ص •r.

محمــد أول المسلمين ، وليس أدل على ذلـك من كــــرة
 ودرّبه على التأمل والصلاة في غار حراء ، وهو الذي تـيولى إعلان نبوته على العربه" .

بيد محترفة لا ترتجف يزور الحريري المزعوم وقائع التاريخ ، فقال : ورقة هو الذي تولى إعلان نبوة محمد على العرب . . .

 هذا الدين ؟ هل مات ورقة بن نوفل مسلماً ؟
ونسأل أيضاً : أليس غريبأ ومستهجناً ، أن يموت بـاعث الإِسلام على غيـر

> الإِسلام ؟

 إثباتًأٍإِسلام ورقة ، أككرهم طعنه ، فنشهد ضده .

أتى بابن العباس ، فقال عن ورقة :
"مات على نصر انيتهاه .
 الدعوة أساساً ، فغيبه عن مسرح الأحداث بالمرة ، إذ قال :

الحجون بز نلم يكن مسلماًّ(1) .

والحريري فسر (الفترة) بأنها المدة التي تفصل بين عيسى ومحمــد ، حيث
(1) تس ونبي : ص rr.
 ويصبح كل ما قاله الحريري عنه انتلاق وتلفيق ،

وفي رواية ذكرها عن النبي ، أنه قال :
الا تسبـوا ورةة ، ناني رأيت له جنـة أو جنتين ، لأه آمن
.بي وصدقني"(1) .

والملفت للنظر هنا ، هـو طلب النبي من المسلمين ، أن يكفـوا عن سب ورقة ، دون أن ندري سبب هذا السب .
 لسبه ، الذي نهامم النبي عنه تأدباً بآداب الإسلام ، أو احترامأاً لحـرمة المـوت ، أو مسايرة لقرابة ورقة من السيدة خديجة

وإما أن تكون الرواية المنقولة عن النبي كلها مختلقة ، لا أساس لها . وبالحالين ، فالحريري خاسر ومتهم . . .

وبعدما خيّب شهوده آماله ، رأيناه يلجأ إلى القبول بحل وسط ، قائلًا :
|"أقوال النبي عن مصير ورقة ، إن لم تؤيد إسلامه ، نإنها تؤيد إيمانه وهدايته ، والذين أرادوه ميتـأ على النصر انيـيـة ،
 أدرك الدعوة دون أن يؤمن بها"(T)

وهذا بالطبع أفضل من تمويته على الكفر .

 بنصرانية قسه ، فكيف يمكن أن نتميته على إسلام لا يعرفه ؟

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) قس ونبي : ص } \\
& \text { (Y) قس ونبي : ص ص }
\end{aligned}
$$

ـ ـ الطبري قال : ألخبار جميعهم قالوا بتصره :

تنصر وقر ألكتب من أمل التوراة والإنجيل(1)
r ـ الأصفهاني ، قال :
تنصر في الجاهلية(T) .
r r ابن الأثير ، قال :
تنصر وقر أ الكتب(r)
₹ ـ المسعودي ، قال :
اختلف فيـه ، نمنهم من زعم أنه مــات نصرانيـأ ومنهم من رآه مسلماء! ) .

ه ـ ابن خلدون ، قال :
ورقة استحكم في النصر انية(0) .
7 ـ اليعقوبي ، قال :
تنصر توم من العرب ، منهم ورةة بن نوفل(1) .
V - ابن هشام ، قال :
ذأما ورةة بن نوفل ، ناستحكم في النصر انية(V) .
هل بعدها من شك بديانة ورقة ؟
وهل لنا أن نكذب هؤلاء ، ونصدق الحريري المزعوم ؟
وأما قرله :
ادربه على التأمل والصلاة في غار حراءه| :
(1) تاريخ الطبري : ج 89 ص • •Y\&.
( 1 ( الأصغهاني الاغغاني :
(





بالبرهـان القاطـع أوضحنا ، أنّ ورقـة ومحمد لم يلتقيـا في حراء ، بسبب فارق العمر الشانع بينهما . فكيف يكون قد دربه على التأمل والصلاة ، وهو لم يلتقه ؟
("هو الذي زوّجه خديجة") :
من يقرأ كتابه ينتابه ضيق وملل ، وهو يتابع ترديده لموضوع زواج النبي من
خديجة ، ودور ورقة فيه ، حتى صار هذا الزواج كقصة إبريق الزيت .
ولذلك ، فـلا بد لنـا من وقفة متفحصـة أمام دور ورقـة في هذا الـزواج ، ولكن قبلها ، لا بد لنا من الإجابة على هذا السؤال :

لماذا يقفز المؤلف ، إلى هذا الزواج بمناسبة وبدونها ؟ ومـا هي فائـدته من هـذا الموضوع؟

الـواقع ، أنـه يريـد إقناعنـا أن دور ورقة في حيـاة النبي ، لم يكن مقتصراً
 من شؤون وشجون ، بينها زواجه . . .

فهـذا الـزواج بنـظره ، مـا كـان إلآ خيـطاً من أليـاف خـطة وضعهـا ورقـة بإحكام ، ليهيء بها لمحمد الظروف المناسبة كي يكون نبياً .

والثـابت الـذي لا يقبـل الشـك ، أن ورقـة دخــل على خط هـــذا الـزوالج صدفة ، وذلك عندما لجأت إليـه خديجـة كونـه ابن عمها وكبيـر عائلتهـا ، ليقنع أباها المعترض على زواجها من محمد بسبب يتمه وفقره ، فقام ورتـة بالمهمــة ، وانتهى دوره عند هذا الحد ، لا أكثر ولا أقل .

وكان يمكن أن لا يرتبط هذا الزواج بذكر ورقـة أو باسمـه ، لو أن خــديجة لم تكلفه بهذه المهمة ، أو لو أنها كلفت أحداً أحـأ سواه .

فأين هي الخطة المحكمة ، والزواج المرسوم ؟
فيما ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى ، ودكتور حسن إبراهيم حسن :

اأن المزوج لخديجة، كان عمها عمر بن أسد ، والمزوج له بها عمه أبو طالب ، والسفير بين خديجة والر والر سول نفيسة

بنت منبه||(1)
حتى أنهمـا لم يأتيـا بذكـر على حضور ورقـة حفل الـزواج ، الذي نصب نفسه سيداً على العرب بحسب الحريري

عنـدما يعـوز صاحب (قس ونبي") الـدليل والبـرهان نـراه يلجأ إلى أسلوب رخيص ، فيخترع أحاديث ينسبها إلى مؤزخ ما بصفة المجهول ، ومنها قول كرره عشرات المرات في كتابه نسبه إلى اللسيدة عائشّة هو :
"(الم ينّبب ورقة أن توفي وفتر الوحي")
فالذي يريد قوله هنا ، هو (أن الوحي) الرباني المزعـوم ، لم يكن إلاّ فكر ورقة يصل إلى الناس بلسان محمد ، ولما مات صاحب الفكر كان لا بـد للوحي الو
 أنُناءها قد كيّف أوضاعه الجديـدة ، الناشئـة عن الفراغ المستتجــد بغياب ورقـة ، فيتدبر أمر (الوحي المنقطع) بشكل أو بآخر .

نتطتان لا بد من بحثهمها يـدخلان ، لا في علم التـظظير والتحليـل ، وإنما في علم التاريخ والحساب :

الأولى :لو صدقنـا مزاعمـه ، لما عـاش ورقة بعـد ظهور الإِسـلام بأكثـر من ڤلالث سنوات تضاها ، أطرشاً ، ضريراً ، مقعداً ، ولربما قد نزل على المنبي من الوحي بعضه أثناءها . .

فلنسلم جدلاً بأن يكون لورقة دور ما فيه ، طالما هو حي يرزق .
ولكن كيف تدبر النبي أمر الوحي ، الذي نزل عليه طيلة تسع سنـوات في
 البـدايـة وحتى هجـرة النبي إلى المـدينــة على النـواحي العفــائـديــة ، والإيمانية ، والروحية ، من الديانة الإسلامية
واستمرت هكذا بحيث أتت متجانسة ، متــاسقة ، لا يبــو فيها خلل ، أو فوارق ، أو نجوات ، يستدل منها على تغيير الصانع ، وتبدل المؤلف . فمن كان في مكة وراء محمد يا ترى بعد غياب ورتة ، يهمس الـوحي في أذنه من وراء الستار ؟

الثانية: إذاكان لورقـة دور مزعـوم في بعض الوحي المكي ، مـارسه أثنـاء حياتـه القصيرة ، التي لحق بها الإسلام ، ولكن ماذا عن الـو الـوحي المديني ؟ والـي ومن



الإقتصادية ، والقانونية ، والتشريعية ، فمن كان وراء النبي في المدينة ؟

 وفكر ورقة ، وإلهام ورتة ، كما كان يفعل وهو في الحياة ؟
لم يحدثنا الحريري عن هذا الأمر ، وقد يكون ذلك محرجأ لـ فـانـ انسقطه ، وهو بذلك معذور .

ثم قال :
"لم يكن النبي ، إلاَّ تيمأ على الدعوة الجديدة ، بعد ونـاة
 (1) ${ }^{(1)}$

نسارع هنا لإعلان فهمنا جدلًا ، بأن يكون النبي محمد قيمـأ على الدعــوة

الجديدة ، ’بعد وفاة صاحبها (الأصلي) ورقة . . . ولكننا نفترض ، أن الأمر يجب
 بالعلن ، وتحت رقابة ورعاية التاريخ ، وهذا ما لم يحدث ، المن الماذا

ونسـأل : إذا كانت العـلاقات العلنيـة ، أم السريـة ، بين الله وورقة ، قـد وصلت إلى هذا الحد من الترابط ، لدرجة أنك لا تستطيع لها فصلأ ولا ولا فكاكاً ،
 مؤهلاته وكفاءاته تكاد تكون (فوق بشرية) .

وإذا كـان موقعـه اللسياسي ، والاجتمـاعي ، والمعنوي ، مـوقـع السيـد ،
 الأصل ، وسواه الفرع ؟

فلماذا لم يكن هو نفسه النبي يا ترى ؟
لماذا لم يختره الش لهذه النبوة ، وهـو كفؤ لها ، بـدلًا من (القيم) محمد ؟

 قدير

## حول لغز الوقعة الإلهية


 وخديجة
ـ المناسبة : حفل زواج محمد من خديجة .
ليعيدنا من جديد إلى موضوع الزواج - حكاية إبريق الزيت .

أطلعهما على بعض أسرار اللعبة ، فيما يختص بأهدافه المرسـومة المستـورة من خطة تزويج محمد من خديجة ـ ـ فذكر أن أبا طالب ، قال :
اوهــو والهُ بعـد هــذا الـزواج ، لــه نبـأعـظظم ، وشــأن
خطير||(1) .

وبنظره ، أن أبا طالب قصد بما قاله ، أن يعبر عن إيمانه ، بأن هذا الزواج خطرة أولى في مسيرة محمد نحو النبوة ، العتيدة ، والرسالة المقررة . .


(1) قس ونبي : ص ^٪.

عاقلة ، موفورة مادياً ، وخلقياً ، واجتماعياً ، فعبر عن رضاه عن هذا الزواج بمـا قاله ، لا أكثر ولا أقل
|انتـوقف عند اللزواج ، لنبدي بعض المـلاحـظات ، فهـو
 المخطط ، الذي ينفذ على يد ابي طالب وخديجة .
 (1) ${ }^{(1)}$

وأضاف قائلًا :
ويــاحظ ، أن القت لم يكن حــاضــرأ حفلة الــزواج ،

مكلاُ ، نهو الذي أبرم العهد ، وشهـد عليه ، وأعلن على الـلى

 إنجيـل الأبيـونيـة ، كـاهن يبـارك الـزواج ، نعلى أي دين
يكون الزوجان إذن ؟؟(٪) .

من خـلال النص أعلاه ، يتضـح وكأن إعـلان النبوة لمحمـد ، كان ينتـر إتمام هذا الزواج ، أو أنه كــان مشروطـأ به ، إذ مـا أن أن تم الزوا
 محمـد غافـلُ كلياً عن تـدره المرسوم ، وعن مصيره المهيـأ له من (أوليـاء أمره) القس ، والعم ، والزوجة خديجة
إذن اتخــذ ورقة تـراره الحاسم ، وصمم أن يرسم محمـدأ نبيــا ، بعـدمـا
(1) تس ونبي : ص


فالدهاء ، والخبرة ، والحنكة المطلوبة متوفرة في ورقة ، والجـاه ، والمال
مكدس في خزائن خديجة ، كما أخبرنا ، ولولا كلمته الغامضة المبهيمة :

(1) المر0)

لولا هذه الجملة ـ الفجوة ـ لكان طيراننا مع العروسين محمـــ وخديجـة ، هادئً ، سعيدأ .

وحبذا لو أراح المؤلف أعصابنا ، وأنار أذهاننا ، ففسر لنا قصده من (الوقعة الإلهية) فتمى وكيف تكون الوقعة (إلهية) ومتى لا تكون كذلك ؟

كلمة أخرى في هذا النص لم نفهم تصده منها ، حين قال : (اهو الذي أبرم العهد)

يقصد ورقة
(وشهد عليه ، وأعلن على الحضور ما جرى|(").
فماذا أعلن ورقة ، وما الذي جرى ؟
أيكون تد أعلن أثناء حفل الزواج نبوة محمد ؟
فالتقط الحريري المزعـوم الخبر العـظيم ، وزفه لنـا ، رغم جهل التـاريخ به ، وسكوته عنه ؟

نصل أخيراً بقطار هذيانه إلى المحطة ـ الهدف - إلى غايته الحقيقية ، التي
من أجلها خاصم الصدق ، وماشى البهتان ، وتقنع وقبع في الظلام
 وفق الطقوس النصرانية ، بواسطة قس نصراني ، يعني أن الزوجين نصرانيان .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) فس ونبي : ص }
\end{aligned}
$$

لقـد حمّل مـوضوع زواج محمــد من خديجـة أكتر ممــا يستحت ، رغم أنه بالنسبة للمسلمين حدث مبارك وكبير ، كان له كبير الأثر في حياة النبي ، ومسيـرة دعوته ، لما كانت تتمتع به خديجة من مزايا طيبـة ، وصفات حميـلـة ، ساعـلـت النبي في تذليل الصعـاب ، وإزالة العقبـات من طريق دعـوته ، كمـا كانت خيـر زوجة ، وأوفى شريكة حياة وجهاد ، وأول من آمن بنبوة محمد وصدقها . ولكن حشر ورقة في أمر هذا الزواج ، جاء سـخيفـاً مبتذلًا ، لأن الثـابت ، أن ورقـة حضر هـذا الحفل فقط ، لكـونه ابن عم خــديجة ، وأكبـر المسنين في عـائلتهـا ، والعـادات تفـرض أن يتصــر منـل هــه المنــاسبـات كبـار السن في العائلتين ، لا أكثر ولا أقل ،

في الصفحة هب قال :
الخديجة أول المـرأة تزوجها رسول الذ ، ولم يتـزوج عليها
غير ها حتى ماتت|".
وهو بذلك ، يريد إبنات نظرية نصرانية الزواج والزوجين ، وإلاّ لكان النبي بنظره قد تزوج عليها في حياتها ، بينما الصحيح ، هو أن محمداً الفقيـر ماديـاً ، كان يفتش عن الاستقرار عله يرتاح من فقره ، ويريح عمه أبا طالب الشهيـر بفقره
 الوفاء ، والاستقامة ، والصدت ، وجد بهذا الزواج من خديجة اللـد وحنـانه المفقـود ، فثبت عنده ، وأخلص لـه ، واستقر عليـه ، إذ كانت خـــديجة الـة الزوجة الوفية ، والأم العطوف ، والا ستقرار المادي المنشود . وكان بيتهما واحة سعادة واستقرار ، فلماذا والحالة هذه يتزوج على خديجة في حياتها ؟
وماذا ينشد من زواج آخر ، أكثر مما أمنته له خديجة ؟
لهـذه الأسباب لا لغيـرها ، امتنـع محمد عن زواج ثــان بحياة خحـديجـة ، وليس بسبب نصرانية مزعومة ألصقها المؤلف بهما بهتاناً .

يعود الحريري دائماً إلى إبريق الزيت ـ الزواج ـ نقال :

 في الاتصال بحبلكم وشرفكم|"(1) ،
 من ورقة ، بداية ونهاية ، حتى أن طرفي الزواج نفسيهما ، دفعا إليه دفعاً .
 بالذات ، هي التي خطبت محمداً لنفسها ، وهي التي أبلغنه رغبتها به ، بواسطة وصيفتها نفيسة

فكيف يكون ورقة ، قد دبر الأمر ورغب به تبلها ؟
وإجماع أهل الأخبار حول تفاصيل هذا الزواج يدحض مزالي
ابن الأثير قال : وكانت خديجة امر أه عـاتلة ، شريفـة ، أرسلت إلى رسول الهـ ، نعرضت عليه نفسها|"(T)
الدكتور حسن إبراهيم حسن قال :

ا"تـالت خـديجــة لمحمـد ، بــا ابن عم إني رغبت فيـك لقرابتـك ، وسلطتك ني تـومــك ، وأمـانــــك ، وحسن

خلقك ، وصدن حديثلث|(T)
الطبري قال :
اتـالت بـا ابن عم ، إني رغبت نـــك لقـرابـــك ، وحسن
خلقك ، نم عرضت عليه نفسهاه(18)
(1) (1) تس وني : ص 4 (1).
(r) الكامل في التاريخ : ج
(r) تاريخ الإسلام السباسي : ج ج 1 : ص
(₹) تاريخ الطبري : ج

ابن سعد قال :
"اعنـدما ذهبت نفيسـة وأبلغت قبول محمــد على الـزواج
أرسلت إلى عمها عمر بن أسد ليزوجهلا"(1) (1)
أما جواب ورقة لأهل محمد حينما طلبوا يدها ، هذا القول لا يخدم مزاعم الحـريري بشيء ، وذكـره جاء حشـواً رخيصاً ، فـالإِطـراء المتبـادل ، وعبـارات الا التبجيل في هذه المناسبات بين العائلتين عادة قديمة ، لا تزال متداولة حتى يومنا هذا

فأين الغرابة في ذلك ؟
لقـد أمضى الساعـات الطوال ، وهـو يدفعنـا باتجــاه الاقتنـاع ، بـأن زواج محمـد من خديجــة ، مـا كـان إلاّا نتيجـة لمـخـطط ربـاني ، وقعـة إلهيـة ، قـدر مسرسوم ، جـزء من خطة رسمهـا القس ، بالتعـاون مع خــلـيجة وأبي طالب، كي


ولكننا فجأة في الصفحة • ع من كتابه نراه يغير ويبدل ، فيقول :
الن نـدرلك الآن مقصسـد القس في ذلـلك أي - في الـزواجِ لعله ، وهو الأبيوني المذهب ، يريد الاهتمام باليتيم الفقير
 أو ير يد تائدأ" ؤِ سيدأ علمى تريشُ كما كان هوهِ

أي تناقض فاضح!! فيكل الصفحات ، ظل يعاند ويكـابر ، ليقنـع القارىء بأن ورقة كان يهيء محمدأ للنبوة العتيدة ، والـرسالــة المقررة ، ومن أجـل ذلك
 بـاله الان ينقلب على نفسـه ويلحس توقيعـه ؟ . . فلم يعد متحمســا لا للنبوة ولا للرسالة . .
(1) الطبقات الكبرى: ج r ص ات ا

 وعملًا إنسانياً من منطلق أبيوني ا
وقبل أن نتركُ الصفحة • ع من كتابه لا بد لنا من الوقوف قليلًا أمام قوله :
 فتى في الخـامسة والعشُـرين من عمره ، يتزون
تجاوزت الأربعين ، وأرمة لرجلين قبله ، وأم لعدّة أولاد . هذا الثـاب مهما كان جريئأ ، لا تخططر بياله (وهو الخـادم)
 تجارتها
 ومن يكون هذا الدانف غير القس ؟ كان ، ومنى آراد القت شُيثيأ كانها .



ولكن المسلمين نخورين ، بأن نبيهم كان يعمل بأجر لدى خديريجـة ، فتبوأ بصفاته الحميدة ومزاياه النبيلة عقلها ، وقلبها ، فاختارته مشيحة عن نقره ويتر ويتمه .
وإن كنا لا نفهم منه ، من كان بنظره في هذا الزواج من الزوجين مغبونـأ ، ومن كان فيه رابحأ ؟

امرأة تجاوزت الأربعين على غنى وأخلاق ، أم نتى في الخامسة والعشرين
على نقر ومزايا . .؟

في الصفحة اع قال :
ابعد أن ارتبط مصير محمـد بمصير خــديجة ، انحلت من

نخطط القّس عقد كتيـرة ، لقد وتـع النبي في قبضة القّس
 ثرية تـريش كل مـالها في تنفيـذ رغبات ابن عمهـا ورقة ،
وتعاون الاثنان بما لهما من خبرة ، ودهاء ، وجاه ، ومال ، على إعـداد النبي للرسالـة المقروة ، وسـار القس بــه على ولى

طريق النجاح المكفول . . | .
ويفهم مما قاله ، أن ورقة كان ينتطر حتى تستقر ابنة عمه خلديجـة في بيتها الجديد ، ويتأكد من صون زوجها لها ، حتى يقدم له المكافـأة ـ المفاجـأة ـ التي عمل وخطط لها بصبر وأناة طيلة ع ع سنة ، ولـو فشل هـذا الزواج ــلا لا سمـع الها ألف مرة ـ أو تحاصم محمــد وزوجه ، كمـا يحلث عـادة بين الأزواج لتغير وجـه التاريخ ، ولربما ما كانت نبوة لمحمد ، ولا رسالة للعالمين ،

ولكن ربك لطيف بعباده . .
المهم أن محمد بعد الزواج الناجح ، نال رضى ورقة ، ودخل غار حراء ،
ليخضع هنالك لدورة تدريبية على يل ورقة ، بالطبع، تؤهله كي يصبـح بعدهـا . .

وهذا واضح في قوله :
اوهنـــالك تـدرب النبي على يــد القس الخنيــر بشؤون الد
والناس"(1)
تم أضاف :
إإن محمدأ وقع في قبضة القس وتعة إلهية"| .
أصبحنا نعرف أن الحريري المقنع متيم بالصـرعات الكــلامية ، ويبـدو أن
(الوقعة الإلهية) من أحبها إلى نفسه .
(1) تس وني : ص ا؟ .

## أمية الرسول حقيقة وهذه براهين عليها

عبّر المبثـر جـــون تـاكلي Jhon Taklet ، عن الشُعـور أو عن المـوقف

 في الإسلام ، ضد الإسلام نفسه لنتضي عله تمامأ .
يجب أن يرى هؤلاء الناس ، أن الصحيـح في القر آن ليس


وإذا كان تهديم الدين الإسلامي ، بالنسبة لهذا المبشر أمر حيوي ومهم ،


 وتكثف الجهد .
 واستعجالًا ، وأشد لهفة لرؤيـة الإِسلام ، وتـد تقوض أسـاسه ، وانهـار بنيانـه ، وامحى أثره من الوجود ، ننراه يختصر معاناتهـ ، ويختزل الحـدا الحاده ومواقفه العدائية من الإسلام ، بطلب فج وقح ، فيقول
(1) التبّثر والاستعمار : ص • lr .
(") "(ايجب أن يمحي الإسلام من العالم"
القرآن ، هو المعقل الرئيسي الـذي يتحصن به المسلمـون ، حفاظـاً على وحدتهم ، وهو الحلقة الأكثر صلابة وتماسكاً في البنية الإسلاميـة ، إذ لولاه لان لمـا كان إسالم ولا مسلمون .

فإذا استطاع المؤلف تفكيـك هذه الحلقـة الصلبة ، هـان عليه بعـدها كـل

وبعد القرآن ، أو معـه تأتي معجـزة أمية النبي ، المؤكـدة لسماويـة القرآن وقدسية تعاليمه .

وعليها يركز معوله الهدام وقلمه الخبيث ، فقال :
اومـا آية النبي الأمي الـواردة في القـرآن ، إلآلتعني شيئـاً
آخر غير الذي يقصده المذهولين"(r)
وأضاف :
اوأما العلم الذي كان يجهله ثم تعلمه، فهـو علم الكتاب

وهو العلم الذي اكتسبه محمد من لدن خبير حكيم"|"(ّ) .
ومعروف أن (الحكيم الخبير) بنظره ليس الله ، وإنما ورقة بن نوفل .
وتابع يقول :
اوالـدليل الثـاني على معر فـة محمد بـالقر اءة والكتـابة من
دعـوة جبـريـل للبني في السـورة الأولى من تـلـريـن نـز ولـ
القر آن فيها يدعو الملِلُ جبر ائيل محمد .
(1) التبشير والاستعمار : ص • 1 .
(Y) قس ونبي : ص


اقر أباسم ربك الذي خلق ، خلت الإنسان من علق

اتفق الجميع على سرد الوقيعة،(1) ،

معجزات نبوته ، كمقدمة للطعن بنبوته وبسماوية القرآن .

والتفصيل
إن أميـة النبي موضـوع جزدّت من أجله الأقـلام ، وتعددت حـوله الآراء ، واختلفت فيه الأبحاث ، فمن تعاطاه بحثاً وتدقيقاً ، واحد من اثنين
ا ـ معاد للإسلام ، لا هم له من بحثـه سوى التـــــويه ، غريزتـه مقود تفكيـره ، وحقده الأعمى دليل طريقه ، فأساء القصد ، وأضل السبيل .

 العطاء ، وهو من نحتاج إلى رأيه وبه مقتدون .

 شيء للوصول إلى تحطيمها ، ورنضها ، وصولًا لتحطيم القرآن .

فيقول بما معناه :
اإن آيـــات النبي الأمي ـ أو - وأرسـلنـا من الأميين بنيــ، ، وســواهمــا من الآيـــات ، لا تعني جهـل البني بــالفـراءة
(1) تس وني : ص V\& .

والكتابة ، وإنما تعني تعريفه بشخصيته الاجتماعية ، كـونه

العرب ، فيما كان اسم الكتاب يطلق على اليهود||(1)
ولا بد لنا قبل مناقشة موقفه الرافض لأميـة النبي ، من أن نعود إلى القـرآن
 كلمة (أمي) علنا بتجـرد وموضـوعية نصـل إلى وضع الأصبـع على الـى الجرح ، فـي في موضوع دقيت حساس ، كموضوع أمية النبي

نستعرضها ، وتفسيرها بما يلي :
الآية الأولى من سورة الأعراف :
بالذين يتبعون الر سول النبي الأمي الذي يبدونـه مكتوبـاً
 عن المنكــر ، ويحــل لهم الــطيبـات ويـحــر م عليـهم (r) الخبائت (r)

والآية الثانية :
وتـل يا أيها الناس إني رسـول الشا إليكم جميعاً الـذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلآ هو يحي الهي ويميت نآمنوا
 لملكم تهتدون(r)

في الأيـة الأولى نبأعظيم ، يشهد بــان بني إسرائيـل ، قد جـاءهم اليقين
(1) تس ونيه : ص

. $10 \wedge$ / سورة الأعران ، الألاية) (Y)

بالنبي الأمي ، على يدي نبيهم موسى ، ونبيهم عيسى ، منذ أمد بعيد . جاءهم الخبر اليقين ، ببعثته ، وبصفاتـه ، وبمنهج رسـالته ، وبخصـائص ملته ، فهو النبي الأمي

وفي الآية الثانية يوجه الخطاب إلى النبي الأمي ، يأمره بإعلان الدعوة إلى
الناس جميعاً .لا
الآية الثالثة من سورة آل عمران :

جـاءت اللفـظة هنـا بصيغتهـا الجمــاعيـة (الأميين) ، تســاوي الآيـة بين المشركين وأهل الكتاب ، فالأميـون هنا العـرب المشـوبـا

قراءة ولا كتابة ، فهم وأهل الكتاب سواء ، مدعورون إلى اللى الإِسلام .
والآية الرابعة من سورة الأعراف :
هو اومن أهـل الكتاب من إن تـأمنه بقنـطار يؤده إليك ومنهم



 يـردون حقاً وإن صغـر ، إلآ بالمـطالبة والإلحا



فـالأمـانـة تكــون بين اليهـودي واليهودي ، أمـا غيـر اليهـود ، ويسمـونهم
(1) (1) سورة آل عمران ، الآية/
. سو (Y) سورة آل عمران، الآلية) (Y)

الأميين ، وكـانـوا يعنـون بهم العـرب ، وهم في الحقيقـة يعنـون كــل من سـوى اليهود ، فلا حـرج على اليهودي في أكـل أموالهم وغشهـم وخـــمداعهـم ، ويلاحظ أنها المرة الثانية التي تأتي بها اللفظة بالصيغة الجماعية الجية الآية الخامسة من سورة الجمعة :

ول大 هو الذي بعث في الأميين رسـولاً منهم يتلو عليهم آياتـه ويز كيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي

جاء في (ظلال القرآن) لسيد قطب وفي مجمع البيان للطبرسي تفسيـر هذه
الآية كالآتي :
ا"يـل إن العـرب سمــوا بـالأميين ، لأنهم لا يقــرأون ولا
يكتون في الأعم الأغلب ، وسمي من لا يكتب أمياً، لأنه
نسب إلى حــالل ولادته من الأم ، لأن الكتـابـة إنمـا تكـون بالاستفادة والتعلم ، وربمـا سموا كـذلك كمـا كا كان اليان اليهـود يقولون عن غيرهم من الأمم (جوييم) بـاللغة العبرية ، أي
 وغيــرهم هم الأمم ، ولقـد كـــان اليهـود ينتــــر ون مبعث الرسول الأخير منهم ، فيجمعهم بعد فر تة ، وينصرهم بعد هز يمة ، ويعزهم بعد ذل .

وكـانو| يستفتحـون بهذا على العـرب ، أي يطلبـون
الفتح بذلك إلى النبي الأخير ، ولكي حكمـة اللش اقتضت


اليهود||(r)


واومنهم أميـون لا يعلمون الكتـاب إلا أمـني وإن هم إلاّ
يظنوذ)(1) .

فسرها الطبرسي وسيد قطب بما يلي
ا"تحدئت الآيات التي تِلها عن بني إسر ائيـل ، ثمّ يستطرد

إسر ائيل : أنهم فريقان :





 منه ما يشّاء ، ويبدي منه ما يشــاء ، ويكتب كالامـأَ من عند
 كل هذا لير بح ويكسب ، ويحتفظ بالر ياسة والقيادة)|(T)
هذه هي الآيات التي تحدثـت عن كلمة (أمي) (وأميين) . وقد فسرهـا ألمة
اللغة العارفون بها بمعنى : عدم القراءة والكتابة

الالأمي عند العرب هـو الذي لا يكتب لأمـه ، لأن الكتاب
كان في الرجال دون النساء ، فنسب من لا يخط ولا يكتب

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الاية/ (1) }
\end{aligned}
$$

(1) (1) . . . أما أبي حيان الأندلسي في البحر المحيط ، فقال :

شالأمي الــذي لا يقــرأ في كتــاب ولا يكتب ، نسب إلى

كتاب" (r)
سيد قطب والطبرسي قالا :
(العرب سموا بالأميين ، لأنهم لا يقر أون ولا يكتبون|"() .
وخلاصة ما نستنتجه من معاني كلمة (أمي) في القرآن تصنف كما يلي :
1 ـ وردت كلمة (أمي) بلفظها المفرد مرتين في القرآن الكريم ، وكلتاهمـا وصف
للرسـول بالأميـة ، التي تعني عــدم القـراءة والكتــابـة ، وسيـاق النص يؤكـــد
المعاني اللغوية للكلمة
Y ب وردت الكلمـة بصيغة الجمـع (الأميـون) أربـع مـرات في القـرآن الكـريم ، موزعة كما يلي :
المرة الأولى : وصفاً لليهود \$منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلآ أمانيج . والمـرات الثلات : في وصف العـرب . وعلى هذا كله ، فكلمـة أمي تـأتي بمعنى :
( أ ) من لا يجيد القراءة والكتابة .
(ب) غير اليهود من الأمم .
(1) تفسير الطبري : ج


ومجمع البيان : ج ه ص 197 . 19 ع
(ج-) الأمة قبل أن تتعلم ، فتكون على جبلتها الأولى ، التي خلقت عليها . ( د ) ينطبق عليها المعنى اللغـوي الراجـح ، والأصـل للكلمـة بمعنى عـدم القراءة والكتابة ، وهذا مؤيد بسياق النصر أيضاً .
(هـ) تبقى الكلمة، إشارة واضحـة إلى المعجزة التي جـاء بها رسـول الله ، تدعو الناس إلى الإيمان به واتباغه

نسأل الحريري :
لماذا سمي العرب بالأميين أساساً ؟ أليس لأنهم لا يقرأون ولا يكتبون ؟ ولماذا سمي أولئك بالكتاب ، أليس لأنهم يقرأون ويكتبون ؟

فسواء كانت كلمـة أمية الـواردة في القرآن تعني أميـة النبي فعلًا ، أو أنهـا عنت ما ذهب إليها الحريري كا

فالنتيجة بالحالين سواء ، لأن هؤلاء ما عرفوا بـالأميين.، إلاّ لأهم أميون ، والنبي واحــد منهم . . من نـاحيـة أخـرى هـل كـانت (الأميين) تسميـة حصـرت بـالعرب ، بحيث لم تشمـل كل من جهـل القراءة والكتـابة ، سـواهم من اليهود والنصارى ؟

وهل تسمية (الكتاب) كانت حكراً على هؤلاء ، فلم تشمل العرب القارئين

الجواب على هذا السؤال نجده واضحاً في الآية التالية :
(أومنهم أميـون لا يعلمون الكتـاب إلا أمـاني وإن هم إلا

> (") يظنو ن)

ومتى عـرفنا ، أن هـذه الآية مـوجهة بصـراحة ووضـوح إلى اليهود ، التي
جعلتهم فريقين :
(1) سورة البقرة، الآية/ (1)

فريقاً (أميون) لا يعلمون من الكتاب إلا أماني . وفريقاً يستغل هذا الجهل ، ويزون لا وير كتاب الله .

لأدركنا ، أن الأمية صفة لم تكن مقتصرة على العـرب ، وإنى إنما شملت كـل
جاهل بالقراءة والكتابة ، حتى ولو كان نصرانياً أو يهودياً .
وهذا يؤكد ، بأن الأمية التي ذكرها القـرآن وعناهـا ، ليست بمعنى تعريف


للقراءة والكتابة
أمر آخر لا بد من التنويه به ، هو أن تخصيص التسمية بالعرب ، وحصرها بهم ، يعني أن هؤلاء كانوا معروفين بإسمين : أميين وعرب بنفس الوقت . ويمكن منــداتهم بهذه أو بتلك ، فـإن قلنا الشعب العـربي ، فكأنـنـا نقول
 مؤرخ ولا باحث ، مما يستوجب رده واستبعاده .

لقد استند المؤلف في رفضه لأمية النبي ، إلى أمور ثلاثة هي : الأول : إن كلمة (أمي) لا تعني جهالة بالقراءة والكتابـة ، وهذه النقـطة عالجنـاها
-بتوسع
التـاني : إن جبـرائيـل كلم النبي ، وقــال لـه (اقـرأ) ، فكــان ذلـك دليـــلا بنـظر الحريري ، لإثبات معرفة النبي بالقراءة .

الثالث : بأن عـاطفة أبي طــلب نحو النبي ، وتعلقـه المعروف بــه ، لا يمكنـانــنـه حرمان ابن أخيه العلم ، وتمكينه لولده علي الي

أما وقد ناقشنا الأمر الأول ، فما علينا إلا مناقشة الأمرين الآخرين . بالنسبة لطلب جبرائيل إلى النبي أن \$اقرأ باسم ربك الذي خلقه(") هذا
(1) سورة العلق ، الالية/ ا.

الأمر يدفعنا للحديث عن كيفية ظهور جبرائيل على النبي ، أكان روحياً أم مادياً ؟ وبـالتالي ، أكـان طلب القراءة إليـه بمعناه الـروحي ، أي بمعنى اسمع يـا
 المادي ؟ أي بمعنى أن يكون جبرائيل قد حمل إلى النبي صحفاً مكتوبـة ، دسها إليه ، ثم طلب إليه أن يقرأها باسم ربه .
وهذا مستبعد تماماً ، لأنه لو كان الأمر كذلك ، لكان بإمكان الناس جميعـأ رؤية جبرائيل بأعينهم ، كما رآه محمد .

 وترديد كلام اللّ ، المنقول إليه بواسطة جبريل ، بمعناه الروحي أيضأ
 والحالة هذه معرفة النبي بهما شرطاً ، لكي يقرأ أو يستوعب الوحي الإلهي الدكتورة ناديا شريف العمري عرفت الوحي ، فقالت :
الـوحي ، بمعنى إلقـاء الهـ تبــارك وتعـالى الكــلام ، أو المعنى في نفس الرسول بخخـنـاء وسرعـة ، وظاهـرة الوحي
مر انفة للنبوة ، وهي خارةة للعادة|(1) .

وعليه فإن استنـاد صاحب اللقيط على تفسيـره المغلوط لـلآيـة ، وجهـلـ مقــاصدهـا الحقيقية ، لا يكفي لإثبــات معرفـة النبي بالقـراءة والكتابـة ، ورنض ، ونص معجزة أميته .

بقي الأمـر الثالث ، وهـو أن أبا طــلب من حبه لمحمــد ، وتعلقه بـه ، لا لا يقبل أن يجعل العلم ممكنأ لولده علي ، ويحرمه لابن أخيه محمد .
(1) أضواء على الثقانة الإساملمة : ص v^.



 طفولته ، وظل أمره كذلك حتى صار يافعاً فـنـاباً .
 وحياته القلقة مستبعدة ومستغربة ؟ لقد أبصر النبي النور وعيناه لم تبـــرا والده الده ، الذي مات قبل أن تلده أمه
 بداية لفقـر أهله ، نم أرضعته حليمـة لا لأجل كسب مـادي ، وألـا وأهله لا حيلة لهم على الدفع السخي المغري ، وإنما شففة وعطفاً ، ثم كفله جده عبـد المطلب ، الما الذي كان في عمر بدأت شمسه بالمغيب .
 طالب ، المعروف بفقره ، وكثرة عياله ، وعندما أصبح النبي يانفأ ، كان ان فان فقر عمه دافعأ له أن يشتغل في رعاية الإبل والغنم ، ولا نعرف كم من الوقت قد رعى .


 خديجة ، وكان عمره آنذاكل لا يتعدى العشرين سنة .

وكـان ابن عمه عليـأ لا يزال طفــذ صغيرأ ، وعنـدما اشتــد الفقر على أبي

 نصيب محمد ، ومذاكٌ عاش معه وتربى في كنفه .

وعندما تزوج النبي من خديجـة ، وتحسنت أوضاعـه الماديـة ، انتقل علي

معه إلى بيته الجديد . وأكثر الظن أن يكون تعليم علي القراءة والكتابة ، قــد بـأ
 الدهر منه ، بينما كاذ قطار العلم بالنسبة للنبي قد فات النـي .

وكأني بالنبي ، كان يزفر حسرته وشكواه من دهره الذي حرمه نعمة العلم ، وهو يحث المسلمين عليه فيقول :
(اططبوا العلم ولو في الصين)|(1)

لقـد علّم النبي علياً وفـاء لبعض ما قـام به عمـه نحوه ، وتعبيراً عن حب

 أن يطعمه أو يطعم أولاده ؟
والعلم ذلـك الوقت كــان يكلف الكثيـر الكثيـر ، بحيث كــان متيسرأ نقط للأغنياء والموسرين

لقـد تعلم علي في ظروف اقتصـادية مــلاتمـة ، ليست مي نفس الـظروف


 أخيه به رغم حبه له .

ومن هنا ندرك سبب أمية محمد ، وتعلم علي .
هذا من ناحية ظروف حياة النبي وتعقيداتها ، أما من الناحية الاجتمـاعية ،
فإننا نتسـاءل : هل كـانت الأمية بنظر الأهل آتـذالك عيأ يستـدعي ستره ، وعبـــأُ يفترض التخفف منه ؟

فالأمية كانت متفشية في مكـة ، للرجـة أنها كـانت السمة التي تجمـع بين شباب كل العائلات ، حتى أن العرب عرفـوا بهذه الأميـة ، وعرفت بهـم حسبمـا زعم المؤلف .
لقد كانت الأميـة أمراً طبيعيـاً ، وظاهـرة معروفـة في شباب مكــة ، وكانت


 الجهـل . . أمستغرب بعــد ذلك أن ينثــأ النبي أميـاً ؟ والأمــة تحيط بـه من كــل جانب

أمستهجن أن يشب محمد على غير العلم ، والعلم في زمانه مكلف وقليل ونادر ؟ وهو المتنقل من يتم كامل إلى كفالة متتابعة ، في بيوت يجمع بينها الفقـر والعوز ؟

كـل الظروف التي عــشها النبي مـــذ طفولتـه وحتى نبوتـه ، تعزز اليقينـ ، وتقوّي القناعة ، بأن أميته أو جهله القراءة والكتابة ، أمر لا شكك فيه ولا ريب .
وقد أقر درمنغام بأمية النبي حين قال :


حياته||(1) .

وتحدث ديورانت حول أمية النبي ، نقال :
ايبدو أن أحداً لم يعن بتعليمه القراءة والكتـابة ، ولم تكن لهذه الميزة قيمـة عند العـرب في ذلك الـوتت، ،ولهذا لم
(1) من كتاب ماذا حول المية محمد : ص •r.

يكن في تبيلتـه قـريش كلهــا ، إلا سبعـة عشــر يتـرؤون

أمر آخر يفيدنا بحثه ، في سياق معالجتنا لأميـة النبي ، ذلك أن النبي ظـل يبشر بدعوته ، وينـاضل في سبيلهـا مدة شץ سنـة ، وطيلة هذه المـدة كان يكتب الوحي ، ورسائله إلى الملوك ورؤساء القبائل ، وعهوده ، ومـوائيقه ، وقـراراته ، بواسطة كتبة معروفين ، كان يكلفهم بهذه المهمـة على مسمع ومـرأى من أقرانـه بالعمر والمعايشة ، والنبي طيلة حيـاته كــان يتصرف في جميـع شؤون الدعـــوة ، على أساس أنه أمي
فلو كانت أميته ادعاء وزعمأ كما ذكر الحريري ، لافتضـح أمره على الأقـل بين أترابه وأقرانه ، الذين كانوا ولا بد يعرفون أن أميته مزعومة ، وكلهـم كان حي يرزق ، عاش وإياهم قبل النبوة ، وعاش وإياهم بعدها ولان

فكان ذلك كفيلً أن يفقده ، وإلى الأبد مصداقيته أمامهم .
وكان هذا سيفضحه أمام من علمه القراءة والكتابة ، أمام أهله وذويه ، أمام صحابته وأقربائه ، ومن منهم بعدها سيصدقه في باقي أمور دعوته برمتها ؟

هذا بالإضافة إلى فضحه أمام أعداء الإسالمام ، بحيث يكــون ادعاؤه الأميـة



أمر آخر يستدعي الانتباه ، هو أنه لو كان موضوع أمية محمد قد طرح بعــ وفاته بزمن طويل ، لكان بالإمكان الشُك به واعتباره مدسوسأ ومتخلقاً .

ولكن الأمـر مختلف جداً ، فـامية النبي أمـر ذكره القـرآن في عدة آيـات ، واطلع عليه صحابته ، وأنصاره ، وأعداؤه ، والكارهين له الهـ .
(1) تصة الحضارة : ج

فلم يحدث أن اعترض عليـه صديق ، أو شكك بصحته عـدو ، مع سهـولة
اكتشافه وفضحه .
وإذا كان الحريري ، قد استند في رفضه أمهـة النبي ، إلى تفسيره المغلوط
 تؤكد أمية النبي وتثبتها

فلماذا لم يفطن لها ولم يتذكرها ؟ والااية هي :
وهاومـا كنت تتلو من تبله من كتـاب ولا تخـطه بيمينـك إذا
لار تاب المبطلوني)(1)
(1) سورة العنكبرت، الآية/ \&^.

## شُعائر الإسلام يردها الحريري إلى نصر انية وهمية

في الصفحة
فذكر منها :
الـزهــد ـ الانقـططع عن النـاس ـ التحنت والتحنف ـالصيام
ـ أعمـال البر والإحســان ـ شهـر رمضـان ـ ــم الـطوان في
البيت
والغريب ، أنه اعتبرها عادات نصرانية.
وذلك عندما قال :
اوكلها عادات نصرانية ، لم يكن بوسع محمد أن يكتـفها وحده ، لولا تدربه على يد مرشد خبير كالقت ورةة") .

الأول : هل حقاً كان ورقة بن نوفل (الخبير المرشده، الذي درب النبي على هـذه العادات ؟
والثاني : هل هذه فعلاً كانت عادات نصرانية ؟
لتـد سبق وعالجنـا بتفصيل واف عــلاقـة النبي بــورقـة ، وأبتبتا بـالــدليـل القاطع ، أن محمـداً لم يعرف ورقــة في حياتـه ، إلاً في عمر كــان ورقة فيـه قد أصبح لا يصلح لشيء .

أما حول زعمه ؛ بأن تلك الأمور الروحية والخلقية هي عــادات نصرانيـة ، فإننا نـرى أنه لا بــد من التوسـع في البحث بعض الشيء ، لكي نني الموضـوع

لا نـريد الادعـاء ، بأن كـل هذه الشعـائـر إسـلاميـة خـالصـة ، بمعنى أن الإِسـلام أوجدهـا جميعها ، ولم تكن مـوجـا لا الإِنسـان في رحلته الـطويلة نحو التقـدم والحضارة ، صعـوداً وهبوطـاً ، وتفاوت التمسـك بها أو ببعضهـا ، بين مجتمع وآخـر ، وإن كنـا نستـطيـع التـأكيـد ، أن الإسلام أثبتها ، ونظم ممارستها ، وأوجب التمسك بها ، دون غيره من الأديان ، فـالصوم كــان في صلب عقيدة الأحنـاف ، التي سبقت الديـانات الثـلاتــة بــزمن

كما كان من الشعائر اليهودية المقدسة ، وربما كان الصوم النصراني ، من
 مختلفة) (1)

وعنـدمـا جـــاء الإِسـلام ، أقــره وأمـر بــه ، واعتبـره من صلب العقيــــة
الإِسلامية ، فكيف يكون من العادات النصرانية ؟
الزهد ، والانقطاع عن الناس ، وأعمال البر والإِحسان .
هــنه من الأمــور التي نعــدهــا من الأعــراف ، والأخــالات ، والسـلوك الاجتمـاعي ، ولا يمكن ردها إلى دين معين ، لأنهـا تـدخـل في صلب مسلكيـة الإِنسـان ، الفرديـة ، والاجتماعيـة ، يمارسهـا ، بمعزل عن أي نـظام أو عقيــدة
 يوم من الأيام عادة خاصة ، أو طقس خاص ، في أية ديانة حصراً ، بل كانت في توجه كل الديانات التي تأمر بالخير وتنهي عن الشر ،
(1) تاريخ العرب قبل الإسلام : ج 1 ص
وعليه ، فلا يمكن ردها إلى ديانة دون أخرى .

وأكتـر الذين عـرفوا بهــه الخلقـيـة من الـزهــد ، والانقـطاع عن النـاس ،
 الأغلب بتأثير الحنيفية عليه ، التي كانت تشغل أفكاره ، وتثير إعجابه . وما هذه العادات ، إلا بعض هذه الحنيفية ورافد من روافدها .

وإلى ذلك أشار اليعقوبي عندما قال :


الضيف ، ويعظمون اللأشهر الحرم ، وينكرون الفواحسي (!)
والغريب المستهجن ، أن الحر ير ي اعتبر الطواف عادة نصرانية أيضأ .
نسأله
إذا كان الأحناف قد طافـوا حول كعبـة ، بناهـا إبراهيم وإسمـاعيل صـا صـاحباً
 ملؤوها بالأصنام ، فحول ماذا كان النصارى يطوفون ؟

فالطواف كما هو معروف ، ارتبط باسم إبـراهيم ، وقد مـارسه الجـاهليون بطرق مختلفة .

واعتبر الطواف في الإســلام من مناسـك الحج الـواجبة ، ولكن لم يعـرف إطلاقأ أن النصارى عرفوه أو مارسوه ، ليصبح عادة نصرانية .




سنة ، يطعم أثناءه من جاءه من المساكين ، ثم يدخل الكعبة ، فيطوف بها سبعـاً قبل أن يدخل بيته(1) (1)
وني القـرآن آيـات تؤكـد تيمن النبي بـدين إبـراهيم ، في ممــرســة هــنه العبادة

أما التحنف ، أو الميل إلى الحق الذي اعتبره المقنع عادة نصـرانية ، فهـو
 الإسلامية ، طالما أن الإسلام هو دين إبراهيم الحنيف ، وريا ولا علا علاقـة للنصرانيـة به من تريب أو بعيد ، فكيف يكون عادة نصرانية . . . ؟

ما يبحث عنه حقيقة هو : تقويض الإسلام

في الصفحة • 0 من كتابه يفاجئنا بقوله :
"(الن محمدا" أحسن من درس وتعلم من العـرب الكتاب ،

 وفر له المعطيات البشُرية المناسبة لأداء هذه الرسالة| .

والواضح أنه يتخبط بتناقض مفضوح ، فهو في محاولته المحمومة لتحـطيم معجزات النبي ورنض نبوته ، نراه يعترف بهذه النبوة ، ويؤكد سماوية الرسالة من حيث لا يقصل . عندما قال :
"أحسن من تعلم من الكتاب الذي بعثه اله إليه" .
إلا أنه لم يوضح عما قصده (بالمعطيات البشرية) هل قصد بها الإمكانـات
والطاقات الذاتية ، التي امتلكها النبي ، فمكنته من تحمل أعباء الرسالة ؟
أم قصـد بها ورقـة وخديجـة ، اللذين كانـا وراء نبوتـه ورسـالتـه ؟ فمـدّاه (بالخبرة والحنكة والدهاء ، والمال ، والجاه ، والجمال كما زعم؟) .

في الصفحة اه قال :
"لم يخف القس مقاصده ، فيما دبر لمحمد ، منذ أن تعرف
عليه

ورم يخف كتاب السيرة مقاصد القس هـذه ، لقد أدر كـوها
 إباتاً خططر اً لما نبحث عنه .

لقد حاولوا إثبات نبوة محمد ، بينما هم في الحقيقة يثبتون الئ
 الواقع يثقون بقدرة القس ثقية عمياء .
بحثـوا في علاقة محمـد بـالة ، فإذا هم يعلقون محمـد بالقس
وأنت تـدرك ذلك ، عــدما تسمـع الإعلان تلو الإعـلان ، يطلقه القس على محمد ونبوته العتيدة .
وعندما تسمع تنؤأت القس على مستقبل محمـد ، تظن أن


 حاله

وقبل مناقشة هذيانه لا بد من طرح بعض الأسئلة .
قال :
"الم يخفـ الفـى مقـاصـده ، نيمـا دبـر لمحمـد ، مــذ أن تعرف عليها .
نسال: : ماذا عنى بذلك ؟ هــل جهر ورقـة لمحمد بمقـاصده نحـوه ؟ أم أنه كاشف آخرين بها ؟ ومن هم هؤلاء ؟
"الم يخف كتاب السيرة مقاصد القس هذها) .
ولكنه لم يورد اسمأ واحدأ من كتـاب السيرة أو المؤرخين ، على اختـلاف

مذاهبهم وميولهم ، تحدث عن مقاصد ورقة المزعومة نحو النبي
نخارج استشارة خديجة لورقة ، بشأن العوارض التي كـانت تنتاب النبي ،
 والدها ، في موضوع زواجها من النبي ، خارج هـيا هذين الأمرين ، لم يتحدث أهل الأخبار عن أية علاقة أو دور لورقة ، في نبوة محمد ورسالته .
فكيف يكون أهل السيرة على علم بالمقاصد المزعومة ؟
قال :


الحقيقة يشبتون نبوة القـى" .



 هذا هو ما يبحث عنه ولا سواه ، ولا أظنه إلا فاشلًا .
ثم لم يفسر
,الخطر الذي تجنبه كتاب السيرة،
هل هو ورقة ، أم أمرأ اخراً ؟

كما لم يبين لنا كيف وتع كتاب السيرة بغبائهم في المحـظور ، فأثتــوا نبوة 'لقس ، فيما هم يحاولون إبثات نبوة محمد .
والمضحك هنا هو الصورة الدرامية التي رسمها لكتاب الليـرة ، فبينما هم
 القس تلاحقهم وسحره (الإلهي) يتابع مؤامـراتهم ، فيفسد عليهم الخطط ، مما

جعلهم بـالنهايـة يلجأون إلى حيلة للتخلص من مــزأهـم ، سـرعـان مـا اكتشفهـا الحريري ، فعابهم بها ، بعدما ضبطهم متلبسين . .

(حاولواإرجـاع كل شيء الثى الله ، وهم في الـواقع يثقـون

فإذا هم يعلقون محمد بالقس، .
وما عناه هنا ، بأن محـاولة المؤرخين تجـاوز دور ورقة ، في سيـاق بحثهم
 لأنهم تأكدوا آخر الأمر ، أن أية علاقة مع القدرة الإلهية ، يجب أن تمر بورقة .
فالسماء لها أبوابها ، ومفاتيح السماء بيــه ، والحكمة تقـول : لا تدخلوا
البيوت إلآل من أبوابها .
وفي الصفحة
اوللنــاس ثقــة بــــدرة القس ، وأمنـــالـــه من القسيسـين
والر هبان".
تم استشهد على ذلك بالآية التالية :
.
علماً بأن هذه الآية ، نـزلت في باب التهمـة والاستنكار ، وليس في بـاب
 على هواه ، بينما الآية الكاملة هي :
|
 بَل قاتلهم الشأنى يؤفكـون ، اتخذوا أخبـار هم ورهبانهم
 ليعبـدوا إلهــأ واحــداً لا إلــه إلا هــو مبحــنــــه عمــا
(1) يشر كون)

أورد تفسيرها سِيد قطب فقال :
اهـالآية تقـرد ، أن أهـل الكتـاب لم يعـودوا على دين الد



كما اتخذوا المسيـح ابن مريم ربــاً، وأن هذا منهم شــركـ
. بالة ، تعالى اللّ عن شُ كهم

يدينون دين الحق واقعاً وعملاُ،(Y) ()
والفارق واضح بين تفسير الحريري للآية وتفسيرها الصحيح .
وقال :
اوواستغل القس ورقة اعتبارات الناس ، وراح يدبر له خليفة
يخلفه في مهمته ، نكان محمد خير من دبر)|(r)
ورغم أنه لم يوضـح طبيعة (اعتبـارات الناس) التي استغلهـا ورقة ، إلآّ أن
الـواضح أن النبي بنظره ، ليس إلا شخصية دبـرها ورقـة ليكون خليفتـه ، ولكن

كلها ؟ وهو الأرجح .
(1) سورة التربة، الايتين/ • •ــ اب .
(r) في ظلال القرآن: ج ع ص

(أمــا الذين تعـاونـوا مـع القس ، وسمعـوا نــداءه ، وذهلوا



 وساعدوا القس فيما أراد(1) .

 (سلمان) وفي الحجاز (عيصا) فكيف جمعهم ورقة ، أو بـالأحرى الحـريري لمــا ونـا
 ومستقبله ، والـوحيد الـذي كان لا يعـرف شيئأ عن هــنا المستقبل ، هـو محمـد

وأضاف المقنع قائلُ :
الـتـوالت التنبؤات عن مستقــل محمــد ، ولم تبخـل كتب

 القس يفسر لنا ما حدث (Y) .

ولا نبالغ إذا ما قلنا : إننا في أحيان كثيرة ، نقف عاجزين عن فك فك أحاجي الحريري ورموزه . فنحن مثلًألا ندري تصده من قوله :
(1) تس ونم : ص or
(r) تس وني : صم or

ومـا كنا نـدري شيئاً ممـا حدت ، لـولا القس يفسر لنـا ما

فما هو الـذي حدث ؟ ومـا هو الــني كان لا يـدريه المؤلف ممـا حدث ، ففسره له ورقة ؟ وكيف ومتى ؟ في الصفحة عه قال :
"الا بد لنا أن نسـال ، لا عن حقيقة نبـوة محمد ، بـل عن
حقيقة نبوة ورقة"| .

أصبـح علينا قبـل أن نهتم ونسأل عن نـــوة محمد أن نهتم ونســأل عن نبوة


 له ولمعتقداته ، فكيف يسمح الحـريري المـزيف لنفسه أن يعلن ، أن قــــــــ بهذا الـوضع المشبـوه ، يمكن أن يكون محط ثقـة القدرة الإلهيـة ، ويقبله الله ليكون وكيله في مكة ؟

أما في الصفحة 00 ، فكان بانتظارنا عينة من هرجه الرخيص ، إذ قال :
اووللحال أعلنت خديجة هي العارفة بمشيئة الدها .
وأضاف قائلًا :

خديجة ، ' التي أعلنت لزوجها نـبـوته ، والتي عـرفت مشيـية
. هل ال ال
(1) تس ونهي : ص or.

ثم نراه يتساءل بذهول المأخوذ قائلاُ :
انمن أين لها معرنـة أسـرار الغيب ؟ أمن الهّ ، أم من ابن

أولاً كلمة (اللّ أعلم) هذه أدهشتنا ، لأن الحريري ولأول مرة ، يعترف بألن





 علينا أن نسأل عن نبوة خديجة ، قبل أن نسال عن الئ نبرة محمد .
 الأنبياء ، فمن أصبح النبي بالنتيجة ، ورتـة ، أم خديجـة ، أم محمد ، أم كلهم أنبياء ؟. .

## الكل في المسيحية يحي الموتى

في معرض تشكيكه بصدق نبوة محمد ، يتساءل المؤلف في الصفحـة TY
من لقيطه قائلاُ :
اوهل بحتاج نبي اللّ ، اللى من يرر له بنوته ويدانع عنها؟ه.
كان من المفروض أن يعرف صاحبنا ، أن من العبث والسذاجـة ، الإعتقاد

 وجوده ، بدون صراع ، ولا مقاومة .


 النضال ، وطرق الكفاح ، من نبي إلى آخر ، ومن دعوة إلى أخرى .
 والفساد ، أمرأ فريداً مستهجناً ، ولا يجدها كذلك بالنسبة للمسيحيين ؟


 ولقوا نفس المصير .

ولو كان المسيح والمسيحيون في وضع عسكري يـومذاك يمكنهم من الـرد



 التسلح ، وضـرورة اقتناء أدوات الـدفاع عن النفس ، ويـطلب إلى كـلـ من ليس عنده سيفاً منهم أن يشتريه ، ولو باع ثوبه تأمينأ له .

جاء في إنجيل لوقا قول المسيح لتالاميذه :

إن آية ديانة هدنها انتصار الحق والخير على قوى الشــر والفساد ، في أي
 على المؤمنين بها أن يحاربوا على جبهتين :
| ـ فكرية ، لترسيخ مبادىء الدعوة وتعاليمها ، وضرب الوننية وكل أفكار الشـرك والفساد .
r - وعسكرية ، قد يضطر المؤمنون إليها ، دفاعأ عن مصير دعوتهم ومستقبلها .
 العـالم المشرك الكـانر ، بــدون أن تخوض المعركتين الفكريـة والعسكـريــة على

والنبي محمـد ، والمسلمون معـه ومن بعده ، خـاضوا المعـركتين ببســلـة وإيمان نادرين ، مكناهم من الالتصار المبين و المين
 وكفر الوثنية وكل ألوان الشرك ، ودعـا إلى عبادة الهُ الـواحد ، ونـــدادى بالعـدل ،
 ذائح الأوثان ، وأمر بالبر ، والتقوى ، والإحسان ، والصن الصدق ، وانير ، والأمانة ، وحارب


 والموعظة ، قبل أن يناضل بالمعارك ، والعسكر ، والسيف .
بفكره النير حاول تعليم المجتمع ، وبرؤياه السليمة أراد هدايـة الناس إلى





 مكة أمر غير معقول ، فتركها إلى المدينة ليبشر منها بدعوته
 لاقاها ، بـل على العكس ، نقد استطاع من هناك ، أن يبني أول لبنـة في بنيان انتصارات الإسلام .
وفي مكة بالذات ، دق الإسلام أول مسمار قاتل في نعش الونية والشرك .
وعندما لاحتّه جحافل الكفار إلى المدينة ، للقضاء عليه وعلى دينه ، لم الم الما



وحدها ، أمر مشُكوكُ بنجاحه ، إن لم يكن مستحيلًا
وحول توله :
اولخونهم - يقصد كتبة السيرة - من الآَ يكـون محمد نبـــأ،

ارجعوا الأدلة إلى زمن آدم ، وقر أوا السمه في السماء تحت





 كانوا بإعلان هذه الدلائل ، وإظهار تلك البراهين ، يحاكون الفئة الباغية التي في قلوبها مرض







 لكل تلك الشُواهد والبراهين وعئرات المعجزات ، لإثبات وضعه وموقعه ؟
وكلها مكـدسـة ، تعـج بهـا الأنـاجيـل والكتب المسيحيـة القـديمـة منهـا والمعاصرة ، أم أن الذي يجوز لنبي لا يجوز لنبي آخر ؟ ومــا هو مقبـول وطبيعي لنبي ، مستغرب ومستهجن لنبي آخر ؟

والخــوارق والمعجزات في الإيمـان المسيحي ، لم تتتصـر على المسيـح
(1) تس ونبي : ص 7 .

نفسه، وإنما شملت الرسل وتلاميذه أيضـاً ، فتتالت المعجـزات على أيدي كـل
 القدس على الرسل جميعاً ، لتتلبسهم القداسة ، فصاروا قديسيون ، حسبما جاء في الكتاب المقدس :
أعمال الر سل Y - - -
إلى بطرس يشفي مقعداً :

إلى رسل بالجمع يجرون معجزات بالجملة والمفرق :
IT _ IY - O أعمال الر سل
إلى بطرس يعود إلى مهنته شفاء المرضى بمعجزاته :


ثم بطرس نفسه يحيي طابيشا في يافا أعمال الر سل 9 ـ چr ـ ـ
ومن بـطرس ومعجزاتـه وخوارقـه ، إلى بـولس يتقـدم هـو أيضـــا فيحي ميتـاً في طرواس
أعمال الر سل - V_
وها هو حزقيال يدلي بدلـوه في عالم المعجـزات والخوارق ، فيحي ألـوفاً من الأموات وهي رميم ، بحسب الاصحاح السابع والثّلاثين من كتاب حز حقيال .
 أكمل وجه ، كما يصرح بذلك في الاصحاح السابع عشر من سفر الملوك . وغيرها وغيرها ، مما لا يقبله عقل ، ولا يـرتاح لـه ضمير ، ولا يـطمئن له

قلب

جاء في سفر أعمال الرسل ما يلي :



 معمودية اعتمدتم ؟) قالوا : (معمودية يوحنا) .
نقال بولس : (إن يوحنا عمـد معموديـة التوبـة ، طالبـاً من الشنعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده ، أي بيسوع) ،
 بولس يديه عليهم ، فنتل الـروح القدس عليهـم ، وأخـذوا

وفي مكان آخر ، نقرأ في نفس السفر ، ما يدعو للدهشة والاستغـراب أكثر

فكـان الهة يجري عن يـدي بولس معجزات نـات نـادرة ، حتى
 فيضعونها على المرضى ، فتزول الأمر اضى عنهم ، وتذهب
الأرواح الخبيية ف 19-1 I I I I . .

جاء في كتاب (نظرات حديثة في الكتاب المقدس) للواعظ فوزدكُ ، ما يلي :

 أن نرسم إشارة الصليب ، نابتلعت شيطانًاً ، وعندمـا تقدم قـديس وأمره بــالخروج منهـا ، أجابـه الثشيططان ليس اللوم عليَ فبانتي كنت جالـــأ على الخـسة ، وإذ أكلت اليـيـدة


وإذا كانت رواية البابا غريغوريوس غريبة عجيبة ، إلاّ أن أعجب مـا فيها ، إيمان الشيطان الرجيم بمقام الصنليب ، وقدسيته .
بحيث يتساءل الإنسان أمام ذلك ، كيف يظل هذا شيططانًا ، وفي قلبه هذا الإليمان، الكبير بفضل الصليب وبركته ؟.

## 

I- جولة في هيكل الإيمان المسيحي Y ـ ـ تظر ا الدسيسي إلى أناجيله Y - ب بعض تناتضات الأناجيل
ع - من هنا بدأت ألوهية المسيح


V - أصحاب عقيدة التثليث عاجز ون عن نهمها 1 - ا الديانة التي اختير ت ني مؤتمر
9 ـ ماذا كان حصاد المسيحية في نيقية -1 - - في المسيحية يتدرج الشَ نحو كماله II ـ المسيح نفسه ير نض عقيدة التثليث Y Y - و العلم ير نضها أيضاً
Y
 1 1 ـ ـ موضوع الر وح القدس في الإيمان المسيحي

## جولة في هيكل الإيمان المسيحي

وضعنا الحريري بتجنيه على الإسلام ، وتلفيقه الظالم ضده ، وافتئتاته على
 ولوجه ، ومخر عباب ضبابه .

نفق قد تطول جولتنا بداخله ، ولا ندري كم من الوقت يلزمنا للخرو
 بفضح أباطيلهما ، وكتُف دسهما الرخيص ضد الإسلام

لأنتـا سنكون مضـطرين أن نجمد مؤقتـأ مشوارنـا المتعب معهما ، لنـدخل

 داخله وخارجه ، فنقدم خدمـة متواضعـة للمسيحية ، والإِسـام م، والحقيقة على الـلى السواء

في ص זا من كتابه قال :

$$
\begin{aligned}
& \text { الاما من نبي في التاريخ احتاج للدفاع عن نبوته ، كما هـو } \\
& \text { الأمر مع محمدا" . }
\end{aligned}
$$

والـواضح أنه يعني أن نبوة محمــد ، كانت مثــار أخــذ ، ورد ، وجــل ،

وتساؤل ، ورفض وقبول ، أكثر من أية دعـوة أخرى . ولأنهـا كذلـك ، فهي أكثر من غيـرها من الـدعوات حـاجة لمن يـدافع عنهـا

صدقها ، وتأكيد صحتها .
فهل هذا الزعم صحيح يا ترى ؟
ولا نرى إلاّا المقارنة سبيلًا لكشف الحقائق ، فهي الفيصل ، وبها الجواب الحاسم ، والرد القاطع

المقارنة بين رسالة محمــد من جهة ، وبين المسيحيـة ، نشأة ، وعقيـدة ،
من جهـة أخرى . مـع ما سجـل التاريـخ لكلتا الــدعوتين في سجله من نقـاط ،
سلبية ، وإيجابية .
ولا بـد لنـا لكي نصـل إلى مقـارنــة مـوضـوعيـة عــادلـة ، بين المسيحيــة
 وجوهر الأمور ، لا .هوامشها وقشورها .

وذلك لن يتأتى ، إلآلا عبر الإجابـة الصريحــة ، المتجردة ، الهـادفة ، على
الأسئلة التالية :
1 ـ كيف نشـأت المسيحيـة وتـطورت ، ومـا هـو محـور خـالافهـا الأسـاسي مـع
الإسلام ؟
Y - مــا هي طبيعــة الخــلاف المسيحي ـ المسيحـي ؟ وكيـف استـــــر وضــع المسيحية ، بعد أن هدأ بركان خلافاتها ؟

「 المسيحيين ؟

ع - أين هي المسيحية اليوم ، في حياة المجتمع والإنسان المسيحيين ؟
0 ـ كيف نشأ وتطور الإسلام ؟ وما هو جوهر الخلاف الإسلامي - الإسلامي ؟ 7 - أين هو الإسلام اليوم ، في حياة المجتمع والإِنسان المسلمين؟ ؟

V ـ مـــا هي الخلقيــة العمليــة ، التي ســادت تصــرف كــل من المسيـحيـين والمسلمين ، أثناء وقوع الصدام العسكري بينهمـا في أمكنة متفـرقة من هــذا


ونبدأ رحلتنا الشــاقة ، ومهمتـنـا الصعبة ، مهمـة البحث عن الحقيقة ، من
باب السؤال الأول
ما هو محور الخلاف الأساسي بين المسيحية والإِسلام ؟

للمسيحية والإسلام وجهات نظر مختلفة حول بعض الأمور ، ومتفقة حـول
 لأن ذلك يتطلب أبحاثأً موسعة ، ليست واردة في سياق بحثئنا الحاضر .

ولـذلـك رأينـا ، أن نـركـز البحث ونحصـره في أهم نقــاط الخـلاف بين الديانتين ، لنعالجها ونسلط عليها الأضواء .
وأهمها على الإطلاة موضوع : التوحيد . تحـدث الدكتـور جورج قـرم ، عن واقع المسيحية في الجزيرة العربية قبيل ظهور الإسلام ، فقال :
 نحـو لا يخلو من خـطورة إلى بــــادات تثليّيــة ، لا يمكن وصفها باننها قويمة .
وتد ورد بها في القر آن تنديـداً . أخف إلى ذلك إن مـا

 بينما المنطلق الأول للإِسلام ، هو توحيـد الهة ، وأن لا إله (1) ${ }^{(1)}$

> (1 ) تعدد الأديان وأنظمة الحكم : ص YY Y .

إذاً ، أهم ما يباعد بين الإسلام والمسيحيـة ، هو نـظرة كل منهمـا إلى : موضوع الهّ ، أو بالتحديد نظرتهما المختلفة حول وحدانية الش
فالإسلام لهذه الجهة متشدد لا يلين ، ولا يهادن ، ولا يسـاير ، ولقــد أكد في أكثر الألاتات القرآنية تمسكه بمبدأ التوحيد ، وإمكانية تساهله في أمور سـواه ، والآية :
 (1) يشاء (1)

واضحة القصد والغاية .
وإذا كــان من نتطة خـلاف أساسيـة بين الديـانتين الأمم في العالم ، فهي



 العالم فيه مسلمون .
أمن بها هؤلاء حقيقة لا تقبـل الجدل ، بسيطة لا تعرف التعقيـد ، صافيـة صفاء السماء الزرقاء . التـوحيد في الإســلام هو المنطلـلق ، وهو الأسـاس ، هو الماء

 المسيحية إليه ؟ وما هو موقفها منه ؟ بل ما هي نظرة المسيحيـة أساسـأ لموضـوع ؟ اله

الإِسلام عبر عن إيمانه بالة : بالواحد الأحد ، الفرد الصمد ، لا شريك له
ولا وند ، لا إله إلا اسة .

فماذا قالت المسيحية حول هذا الأمر ؟ وكيف عبرت عـن إيمانها بالله ؟
بالأحرى كيف رأت المسيحية الله في إيمانها ؟ الغريب أن المسيحيين يقولون : إن ديانتهم تقول بالتوحيد أيضاً . ولكنه في الحقيقة ، توحيد من مفهوم آخر ، مختلف كلياً .

لقد قالت المسيحية بالتوحيد المركب لله ، وهي نظريـة عجيبة ، معقـدة ، مركبة ، حاكتها المسيحية حول نفسها ، فباتت أسيرة خيوطها ، وحبيسة أليافها .
فما هو هذا التوحيد الذي نادت به ؟

للجواب على هذا السؤال ، ينبني أن نتدرج إلى الوراء ، لنصـل إلى نشأة

 المتناقضة حملُّ جديدأ ، يزيد في هموم تناقضاتها ، وتضارب تعاليمها .

فالمسيحية كفكر وشرائـع ، لم تكن ضمن حقبة تـاريخية محـددة ، ليجوز لنـا أن نعتبر ، إنهـا بدأت من هنـا ، واكتملت هنـاك . كمـا هـو الأمـر بـالنسبــة

لكا ليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت
لكم الإساملام دينا"، (1)
إذ أنها الديانة الـوحيدة التي ولـدت بالتقسيط ، وعلى مـراحل ، والـديانـة الوحيدة التي نشأت وتطورت ، بغياب صاحبهـا الذي سجلت بـاسمه ، فيمـا هو في الحقيقة لا يعرفها ، وأكثر الظن أنه لم يتقصد إيجادها ، على الأقل أن تكـون

إإن المسيحيـة إلى مـا بعـد القـرن الـرابـ ، لم تكنز تـد استكملت حقيقتها بعد ، وما زال موقف المسيح متأرجحـاً

وقال هـ . ج . ويلز . في كتابه (ملخص التاريخ) :
اإن الـيد المسيح ، لم يبشر بالديانـة المسيجية المعرونة
 بـإلإسكـنـدريـة ، وأن بـولس أخــذ تعـاليمـه من وئنــة
الإسكندرية(؟) .

فيما ذكر جورج قرم هذا الأمر ، نقال :


اليهود(1)

وإلى ذلك قصد الدكتور جوادعلي ، نقال :

 النصر انية التي جاء بها المسيع ، وكان الئي عليها الناصريون ،
 وأنكارّ ، وآراء ، وضعها البارزون من الآباء،(2) (8) .

فـالمسيحية تكـونت بطرق غـامضة ، لا يمكن رسم بـداياتهـا ؛ ولا حدود

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المسيح في القرآن: ص YO1. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) تعدد الالاديان وأنظة الحكم: ص }
\end{aligned}
$$

لنهاياتها ، كما لا هويات محلدة ، مؤكدة لأشخاصها .
ونستطيع القـول بثقة تـامة ، أن المسيحيـة الحاليـة منسوبـة إلى المسبح ، لأنها تحمل اسمه فقط .

والكلمات القليلة التي رددها ، والـوصايـا المبهمة التي نـطق بها ، خــلال
 وقوانين ، وأحكاماً محددة ، واضحة ، يمكن أن تكون حلًا لمشاكل المجتمعات

والإنسانية .
بل كانت عبارة عن وصايا لها طابع خلقي ، مسلكي طـوباوي ، نقلهـا عنه بعض تلامذته ، أو في الحقيقة نسبت إليه ، أو إليهم .

إلى ذلـك بالـذات أشار ول ديـورانت ، صاحب مـوسوعـة قصبة الحضـارة
بقوله :





 علاقات جنسية ، ولا فقر ، ولا حرب .

وقد أثنى يسوع ، على الـذين تركـوا بيتاً ، أو والـدين ، أو أخوة ، أو امرأة وأولاداً . بل أثنى أيضاً على الـى الـذين الـئ خصوا

وما من شك في أن هذه التعاليم تد وضعت ، لتسير عليها أقلة دينــة ورعة ، ولم تـوضع لمجتمـع دائم ، لقد كـانت
هذه مبادىء أخلاقية ضيقة في أغر اضها|(1) .

ويتساءل ديورانت قائلًا :
(ترى ، هل كانت هذه المبادىء الأخلاقية جديدة ؟! .
ثم يجيب على السؤال بقوله :
اليس ثمة شيء جديـد إلا التَتبَ ، وأن الفكـرة الرئيسيـة

وملكوت الهُ - لهي من الأنكار التي وجدت عند اليهود ،
قبل ذلك الوقت بمائة عام||(T) .
وإذا كان محمد ، قد ترك للمسلمين قرآنأ واضحاً متماسكـأ ، ليسيروا على
 المسيح ، لم يترك للمسيحيين إنجيلًا ، أو على الأقل إنجيلًا مكتوباً


وأن أتباعه أضاعوه في زحمة أناجيلهم المتعددة .

 المسيحية الحقيقي ، بعدما غاب إلى الأبد بغياب صاحبا با به . هذه حقيقة لا جدال فيها ولا مواربة .

حقيقة أخرى لا بد من ذكرها ، وهي أن المسيح بدأ يتكون بذهن جماهيره

وأتباعه ، ليس بدءاً من أول كلمة قالها ، أو أول وصية نطق بهـا ، وإنما من آخـر لحظة لفظ بها أنفاسه الأخيرة على خشبة صليبه ، بحسب الإعتقاد المسيحي عن موضوع الصلب .
فصـورة المسيح بـدأت تأنـــذ شكلًا مـا في ذهن الناس ، كشخصيـة غيـر
 هؤلاء ، عما تحمله يسوع عنهم من آلام الصلب .
فلم تخلد المسيح وصايـاه ، وإنما آلام صلبـه ، ولولا الصلب والآلام لـــا
كان المسيح ولا المسيحية
منـذ ذلك اليـوم ، وصورة المسيـح في ذهن أتباعـه لم تستقـر ولم تهــدأ ، فكانت دائماً في تبدل وتغير مستمرين لقرون عدة .

الوقت ، أن يكون نبياً خارج الديانة اليهودية . وقد عبر ديورانت عن هذه الحقيقة بقوله :

اظظل المسيع زمنـاً طويـلاً، لا يرى في نفسـه إلاّ أنه أحــد
اليهود ، يؤمن بأفنكار الأنبياء ، ويواصل عملهم ، ويجـري
على سنتهم ، ولا يخطب إلاّ في اليهوده)(1) (ل)

وكما أنه لم يفكر بهداية غير اليهود ، فهو أيضاً لم يتصور أن تتخطى مبادؤه ووصاياه ، عتبة الديانة اليهودية والشعب اليهودي .

ولقد عبر المسيح نفسه عن هذه الحقيقة ، عندما قال لأتباعه :
(1) تصة الحضارة: ج 11 ص YYQ.

تدخلوا ، لم أرسل إلا لحخ اف إسر ائلي الضالة|"(1).
وقوله للأبرص الذي شفاه :
„اذهب وتدم القر بان الذي أمر به موسى|"() .
وعندما عرض على يسوع أن يعدل في شريعة اليهود ، رفض بشدة قائلاً :
الا تـظنوا إني جئت لأنقض النـاموس والأبنيـاء ، مـا جيئت لانقض بل لأكمل ، وزوال السماء أيسر من أن نستط نتطة
واحدة من الناموس|(r) .

وبالتحديد عندما بدأ يتنازل عن رفضه وتردده ، لإعلان نفسه المسيح المنتظر .
أكثُر من ذلك فإن كثيراً من نصوص الأناجيل الأربعة الرسمية ، تجعـل أي
 وجوده القصيرة بين أتباعه ، كان متهيباً ، متردداً في الإعلان عن نفسـه : المسيح المنتظر

فنراه يتدرج للكتئف عن حقيقته بتردد ووجل ، وكأنه غير والثق من أهليتـه لهذا المنصب الخطير الذي يتجه إليه ، كمن يسير في حقل ألغام
والملفت للنظر أيضاً ، أن موقع عيسى كمسيح منتظر ، يبدو بحسب بعض نصوص الأناجيل مجهولًا حتى من أقرب تلامذته من الـرسل إليه ، وظل كــلك !إلى ما بعد التبشير بدعوته

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. IV : 17 (Y) لوقا ف( }
\end{aligned}
$$

فكان هؤلاء يلجأون في تعريفه ومناداته إلى تسميات متعددة ، لم يستمـروا على واحدة منها ، فكان تارة : المعلم ، وتارة أخرى : المخلص ، وطوراً : ابن الإنسان . . .

ورغم إلحاح أخوته وتلاميذه عليه ، وطلبهم المستمر إليه كي ينصـح على

 بعد فترة طويلة ، وتحديلاً إلى ما بعد موت يوحنا المعمدان .
جاء في إنجيل يوحنا : V ع ع : 0 0

اقال له إخوته : اذهب من هنا وامض إلى اليهوديـة ، حتى يرى تلاميذلُ أيضأ ما تعمل من الأعمـال ، نلا أحـد يعمل
 الأعمال ، فاظهر نفــك للعالم" .
والغـريب أن يسوع نفسـه كان يسـاعد في عمليـة هــذا التجهيـل أو التعتيم ويطلبها . وإن حدث (وحزرا) بعض تلاميذه حقيــة موقعـه ، نجله ينهـاهم أن لا يخبروا أحداً .
 اولما وصل يسوع الى نواحي تيصرية سـال تلاميـذه : من ابن الإنسان في تول الناس ؟
 يقـول : هو إيليا ، وغيرهم يـولـول : هـو ارميـان ، أو أحـد

الأنبياء .
نقال لهم : ومن أنا في تولكم أنتم ؟
نابجاب سمعاذ بطرس : أنت المسيح ابن اله الحي، ،

$$
\begin{aligned}
& \text { وفي مرقص : أنت الكسيحی - } \\
& \text { وفي يوحنا : لا أثّ لها }
\end{aligned}
$$

وسؤاله كلالاميذه من أنا في قولكم أنتم ؟ يدل بـوضوح أن هؤلاء التـلاميذ ، كانوا يجهلون أنه : المسيح المنتظر .
وعــدما ॥حـزرا بطرس مـوقع عيسى ، كـافـأه يسـوع فـوراً ، فعينـه رئيس
الكنيسـة ، معتبراً أن من مكن بـطرس من كثـف الحقيقة ، ليس لسـانه ، وإنمـا الوحي من اله
فنقرأ في إنجيل متى 10 - سץ :
|(فأجابه يسوع، طوبى لك يا سمعان ، نليس اللحم والدم كشفا لك ، بل أبي الذي في السموات . سأعطيك مفاتيح


السموات .
*م أوصى تلاميذه بألا يخبر و أحداً أنه المسيح" .
 فاجأه انقلاب سريع من المسيح ضده ، انتهى بعزله وجعله شيطان مريد . فلنقرأ ما جاء في إنجيل متى نفسه 17 ـ ـ Yr .
(افـالتفت المسيح وتـال لبطرس : اذهب عني يـا شُيطان ، ،
فـأنت لي حجر عثـرة ، لأن أنكارك ليست أنكـار الهة ، بل أنكار البشرى .
ولكن روايـة إنجيل يـوحنا حـول هذه الحـادثة مختلفــة كليــا ، إذ يفهـم من يوحنا ، أن يسوع قصد بالشيطان : يهوذا الاسخريـوطي ، وليس بطرس . يـوحنا نصل

والمـلاحظ أيضاً أن يسـوع ، كان يلجـأ أحيانـاً إلى إخفاء حقيقتـه ، تحت


 عن نفسه ، دون أن يبرز هؤلاء برهاناً واحداً على ألى صحة هذا الادعاء .

 تخبروا أحداً بهـذه الرؤيـا ، إلى أن يقوم ابن الإنســان من
بين الأموات .

فسأله التلاميذ : نلماذا يقول الكتبة أنه يجب أن يـأتي إيليا
أولاً ؟
فأجابهم : إن إيليا آت وسيصلح كل شُيء".
وهنا بصيغة المستقبل ، ولكن المستغرب ، أن يسوع أكمل حديثه إليهم ، فقال : في الآية الثانية مباشرة إنما بصيغة الماضي :
 صنعوا له كل ما أرادوا ، وكذلك ابن الإنسان سيعاني منهم

الآلام
نفهم التلاميذ ، أنه عنى بكلامه يوحنا المعمدانه| .
نسأل : كيف وعلى أي أساس آمن به تلاميذه والناس ، وجميعهم يجهلون حقيقته وموقعه وشأنه ودعوته ؟



"وكـانت الأرواح النجسة ، إذا رأتـه ترتمي على تـدميـه ، وتصيــح أنت ابن الله ، فكـان ينهـاهـا بشــــدة عن كشف

أمر
والخبر غني عن التعليق .
وإن كـان سؤالًا ، ملحاحـاً ، لجوجـاً ، يظل يـطرق باب عفـل الإنسان ،
هو
كيف تكون هذه الأرواح "انجسـة") وهي ترتمي بخشــوع خالص عنـئـد

 اليهود ، سبباً لإخفاء حقيقته ؟
ولكن هـذا الخوف يجب أن لا يكـون وارداً ، طالمـا أن صلبـه أو مصيـره الا
 خطتهما لإنقاذ البشُرية من الخطيئة الأصلية ، بحسب الإيمان المسيحي الابح ،
 لهـداية البشــرية وإرشـادها . وينـدر أن نجـدهمـا ، حتى في مـواقف أي مصلع

- اجتماعي

فكيف نستسيغ وجودهما في مسيرة الأقنوم الإلهي الثاني ، أو اللّ الابن ؟
إننا ، وإن كنا لا نـرى سبباً واضحـاً لهذا المـوقف ، المتهيب ، المتردد ،
من المسيح ، إلاّ أننا نعتقد أن ذلك عائد إلى أمرين :
الأول : إن يسوع - ويوحنا المعمدان حي يرزق ، والناس تتجه إليه ، وتؤمن به -

 مـات يوحنـا في سجنه ، بـدأت تنحل عقــدة لسان يسـوع تدريجيـاً ، وبدأ

التلميح يتحول إلى تصريح . . حتى كان صدامه المعروف باليهود .
جاء في إنجيل متى ف | ا ـ | ا قول المسيح :
شالحق أقول لكم ، لم يظهر في أولاد النساء أكبر من يوحنا
المعمـدان ، ولكن الأصغـر في ملكـوت السمـوات أكبـر
.
والثاني : في ذهابـه إلى يوحنـا ، ليتعمد عن يــه وإصراره على ذلـك ، رغم ألـم أن
الاناجيل أوجدت فذلكة كلامية ، بقصد إخراج يسوع من فوقية يوحنا عليه ، رغي ،
وتأكيد فوقية المسيع على يوحنا .
عندما أوردت على لسان الأخير قوله :
״وأما الذي يأتي بعدي ، فهو أقوى مني ، واني لست أهلاُ
لأخلع نعليه|" .
متى ن r - ا 11
ورغم أن يوحنا لم يذكر أن هالآتي بعدهشهو يسـوع بالـذات ، مع أنـه كان
 المسيحيين يصرون ، أنه كان يقصد يسوع بالتحديد ، وأن يـوحنا كــانـان على علم الم مسبق بأن يسوع هو المسيح المنتظر .
عالج البروفسور بنجامان كلداني هذه النقطة بالذات معالجة دقيقة ، فطعن
 وأن موقف الأناجيـل من مذه المسـالة منـاف للعقل والمنـطق ، وأن ما جـاء فيها حولها يناقض بعضه البعض

اإن نفس كلمـة (بعد) تستبعـد عيسى بكل وضـوح من أن


واحدة ، وعاصر أحدهمـا الآخر ، وكلمة (بعد) هـذه تدل
 دورة أو أكثر من دورات الزمنى) .

وأضاف كلداني قائلًا :





يهودي|(1)

وإذا ما اعتمدنا رواية إنجيل متى ، أن يوحنا عند سماعه بأعمال يسوع كان


 الثك بحصول اللقاء بين المعمدان وعيسى ، بعد تبّسير المسيح بدعوته ، لــه ما لـا
يبرره .

وإلى هذه الحقيةة أشار ول ديورانت بقوله :
الما سجن يوحنا ، أخذ عيسى يقوم عنه بعمل المعمدان ،

 . ${ }^{(1)}{ }^{(1)}$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) محمد في الكتاب المقدس : ص (1) الIVr-IVr }
\end{aligned}
$$

والسؤال : ماذا لو لم يسجن يوحنا ولم يقتل ، هل كــان عيسى بدون ذلـك سيتقدم من الناس ، ليعلن لا ألوميته المزعومة ، بل نبوته ودينه الجديد ؟



 ذاته ، على أيدي الناس أنفسهم ، فيتصرف من منطلق هواجسسه ومخاوفه منها.

 لليهـود ، وإنما كخليفـة ليوحنـا المعمدان ، وهـو أقصى ما كــان يطمـح للوصول إليه

والحقيقـة أن ما قضى على كـل أمل ليسـوع ، بكسب ود اليهـود ، وتليين
 اعتباره ابناً غير شرعياً من أب مجهول .

قال ول ديورانت :
إإن اليهـود رأوا ، أن من العار أن يقــال ، أن إلهأ تـد ولـد
في كهف أو اصطبل ، في إحدى قراهم||(1) .

بالمقابـل ، فإنـا لا نجد لميُل هذا التهيب والتـردد أثراً في مـواقف النـي




وبينما ظهر عيسى في مجتمع - رغم عيوبه - يعرف الله ويؤمن بوحدانيتـه ،
وكان ينتظر ظهور نبي من بين صفوفه ، ظهر محمد في مجتمع جاهل ، يستحيـل


والرخيص . . . وهو ما حدث فعلاً .
وهكــنا يتبين ، أن عيسى لم يكن يفكر أن يكـون هـو المسيـح المنتـظر ، بدليل جوابه عندما سئل :

هل أنت المسيح المنتظر ؟
فأنكر كل ادعاء بأنه من نسل داوود .
فكيف يمكن أن يفكر والأمر كـذلك ، بـأنه ابن الله ، أو شـريكه ، أو هـو

وإلى ذلك أشار ديورانت بقوله :
"الم يقل المسيح في الأناجيل المتشابهة ، متى ، مرقص ، لوقا ، أنه هو والأب إلـه واحد ، أو يسـوي نفسه بـه . فقد

صالحاً إلآ واحد ، وهو الدّه| (1)
ولكن إذا كان عيسى نفسه ، لم يفكـر بهذه الألـوهية التي ألصقت بـه فيما بعد ، فمن أين أتته هذه الفرية يا ترى ؟

لــِإِجابـة على هــنا السؤال ، لا بـد لنـا من اللجـوء إلى مصـادر الإيمـان
المسيحي ، لعلنا نجد عندها الجواب الصحيح ، وهي كما هو معروف :
الأناجيل الأربعة : متى ، مرقص ، لوقا ، يوحنا .
رسائل بولس ، الأسفار ؛ رسالة يعقوب ، رسائل يوحنا ، رسالـة بطرس ، رسـالة
(1) تصة الحضارة ج Il ص YYY.

يهـوذا ، رؤيـا يـوحنـا ، نبؤات ، أعمـال الـرسـل . وهي مـا اتفق على تسميتهـا بالعهدين ، القديم والجديد ، رئ
بعد أن أسقطنا من الحساب عشرات الأناجيل ، التي عرفتها المسيحية في قرونها الأولى ، والتي جرى إعدامها وإبادتها جماعياً وعلى فترات متقطعة . ومن الطبيعي أن نبدأ مهمة التدقيق والبحث بخبايا كتب :

## العهد القديم

لا نتجنى إذا ما سقنا حقيقـة لا تقبل التـأويل ولا الجــدل ، ومي أن أسفار
 قرون عديدة
 ضاعت أو أحرقت .

وقد يكون هـذا الإعتقاد صحيـح ، لما نـراه في الأسفار القـديمة التي بين


 حلمه وجهله ، حتى لكأن الإلّه قد اتخذ له خيمة مع اليهود ، وعاش بينهم . ولا بأس من أن نعرض بعض الشواهد على ما نتول ، أخذناهــا من التوراة

اذهب انزل ، لأه تد نسد شُعبك الذي أهعــدته من أرض مصـر ، زاغـوا الــريعـأ عن الططريت الـذي أوصيتهم بـه ،

صنعوا لهم عجلاً مسبوكاً وسجدوا له ، وذبحوا له ، وتـالوا هــه آلهتـك يـا إسـرائيــل ، التي أصعـدتــك من أرض مصر (1) هـر
رأيت هـذا التُعب ، وإذ هو شُعب صلب الـربــة ، والآن


فتضرع موسى أهام الرب إلهـه وقال : لمـاذا يا رب يحمي
 عظيمة ، ويد شديدة ؟

لمــاذا يتكلم المصـريين : أخــرجهم بـخبث ، ليقتلهم ني
 واندم على الشتر لشُبك .
فندم الرب على الشتر الذي قال أنه يفعله بشُعبه(1)
 عليه ؟ فيندم ويتراجع ، ليس عن غضبه نحسب ، وإنما عن شره أيضاً .

فماذا تركنا لكمال اله ، بعدما جعله الكتاب المقدس شريراً ، يتراجع عـن عن
 للتقريع والتوبيخ ، من نبيه إيليا ، فنقرأ فيه :
وصرخ إيلما إلى الرب قائلاً :


$$
\begin{aligned}
& \text { (I) سفر الخروج : } \\
& \text { IV : (Y) }
\end{aligned}
$$

## أسأت بإماتتك ابنها(1) ؟

وفي مكـان آخر من التـوراة ، يدخـل الرب مـع اليهود ، في مؤامـرة سلب وسرقة وخيانة ، فنقرأ في سفر الخروج :
يقول الرب لموسى ، وقد بعثـه إلى فرعـون ، ليستنة بني
إسر ائيل :

ولكني أعلم آن ملك مصر ، لا يدعكم تمضون ، ولا بيد




 وبناتكم ، لتسلبوا المصريين (") .

 النبي هارون ، بأنه صنع لبني إسرائيل عجلًا من ذهب ، على الْ أنه الإله المعبود فقد جاء في سفر الخروج ، الاصحاح Mr :



 انزعوا أتراط الـذهب التي في آذان نسـؤكمي ، وبنيكم ،

> (1) سفر الخروج: با
> rr (Y) سفر الخروج : الاصحار :

وبنـتكم ، وأتوني بهـا ، فنزع كل النُعب أثر اط الـذهب

فأخذ ذلـك من أيدبهم ، وصـوره بالإزميـل وصنعه عجـلأِ مسبوكاً فقالوا هــذه آلهتك يـا إسر ائيـل التي أصعدتـك إلى

 وآمنا بنبوة هارون ، لأنكرنا ما جاء عنه في التوراة ، واعتبرناه مدسوسأ موضوعـأ ، وهي الحقيقة .

لنتقل إلى سفر نشيد الإنشاد ، فماذا نجد فيه ؟
غزل من أدب شهواني مكشـــوف ، يفصل القــارىء أو المستمع لـه عن كل شعور ديني ، يبعث على الاستقامة والتقى
 الرخيصة ، المهيجة ، للجانب الحيواني في الإنسان .
غزل ماجن خليع ، أين منه غزل ابن أبي ربيعة ، أو بشار ، أو أبو نواس ،
أو نزار قباني ؟
فلنسمع بعضه :
في الليل على فر اشي طلبت مز تحبه نفسي . طلبته نما وجدته
إني أتوم وأطرف في المدينة ، في الأسوات والثوارع . .
أطلب من تحبه نفسي
طلبته فما وجدته ، وجدني الحرس الطليّفّن في المدينة
نقلت : أرآيتم من تُجبه نفسي ؟

نما جاوزتهم إلا تليلاُ حتى وجدت من تحبه نفسي .

فأمسكته ولم أرخـه ، حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي
ليقبلني بقبلات فمه ، لأن حبك أطيب من الخمر ، لـ ائحة
 العذارى ، اجذذبني وراء فنجري حبيبي لي ، بين ثندي يبيت . شـماله تحت رأسي ، ويمينه تعانتيني في الليل على فر اشي ، طلبت من تحبه نفـي ها أنت جميلة ياحيبتي ، ثلدياك كحشفة ظبية .
أنا نائمـة وتلبي مستيقظ ، وصوت حبيبي تـارعأ انتخي بـا بـا أختي ، يا حبيبتي ، يا حمامتي ، وتد خلعت ثـوبي فكيف ألبسه .

نتى كالأرزة ، حلقه حلاوة ، وكله مشتتهيات ، هـذا خليليلي
 الحيبـة باللذات ، تـامتك هــه شُبيهة بـالنخلة ، وثلديـالـ بالعناتيد

إني أصعد إلى النخلة ، وأمسك بعنقودها ، وتكون ثديـالك كعناتِد الكرم ، ورائحة أنفـك كالتفـاح ، ووصلك كانجـود الخمر

تعال يا حبيبي ، لنخرج الى الحقل ، ولنيت في الحـرى ، هنالا أعطيك حبي

ليتك كأخ لي الـراضع تـدي أمي ، فاجــدك ني الخارج ، وأبتلك ولا يخزوني وأتودل وأدخل بك بيت أي . ناسقيك من الخمر الممزوجة ، من سلان رماني

## (1). . . شماله تحت رأسي ويمينه تعانقتي

وإذا كان مستغرباً ومستنكراً أن نقرأ في كتاب مقـدس ، هنسوب إلى الله ،
 والجنس والشهوة . أقلّه مسيئًاً لعظمة الهد سبحانه ، ولنببي سليمان بنفس الوقت .



فها هي التوراة تتحدث عن إبراهيم ، كمحتال كذاب .
ففي سفر التكوين(r) ، وردت القصة التالية :
جـرى جـوع في الأرض ، فـانحـدر إبــرام پإبـراهيم"، إلى
 شديداً، ولما قرب أن يدخل مصر مصر ، قال لساراي امر أتـه : الم إني قـد علمت أنك المـرأة حسنة المنـظر ، فيكون إذا رآك
 ويستبقونك .

تولي : إنك أختي ، ليكون لي خير بسببك، وتحيا نفسي من أجلك . .

نلما دخل إبر ام مصر ، رأى المصـريون المـر أهة أنها حسنـة


نأخذت المـر أة إلى بيت فرعـون ، فصنع إلى ابـرام خيـر
 وجمال .
فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة ، بسبب ساراي امر أة ابر ام ام فذعا ابرام وقال لـه : ما مــــا الذذي صنعته بي ، لماذا لم تخبر ني أنها امر أتك ؟
لــــاذا تلت لي هي أختي ؟ والآن هوذا امر أتك خذها واذهب :
فكم سقـطة وكم زلة وتع فيها إبـراهيم ؟ في هذا الــول الذي تــوله عنـه التوراة .

لقد كذب ، فقال عن امرأته أنها أخته . ثم حرض زوجته ساراة أن تكذب ـ

 أيرضى إنسان من الناس له مروءة وخلق ، أو بقية منهما ، أن يبيع امـرأته ويتجـر بحسنها وجمالها ؟.

فكيف بنبي من أنبياء السّ ؟

- وإذا كــان الأنبياء ، هم الأسـوأ قدوة للنـاس فيما يـأتون ، ومـا يدعـون من أعمال ، نهل من حرج على الناس إن هم فعلوا هذا ؟
وإذا كان إبراهيم في التوراة ، قد تاجر بجمال زوجيا لوط في التوراة ، كانت أكثر تشويهأ وبشاعة ، وله فيها زلة أكبر وسقطة أعظم . فلنسمع أخبار هذا النبي ، كما جاءت في سفر التكوين : وصعـد لوط من صـوغر ، وسكن في الجـبـل وابتناه معـه ،

لأنه خان أن يسكن في صـوغر ، فسكن في المغـارة . .

 نسقي أبانا خمر ُونضطجع معه فنحي من أبينا نسلأ . نسقتا إبامبا خمراً في تلكَ الليلة
 باضطجباعها ولا بقيامها .
وحـدت في الغد ، أن تـالت الكبرى للصغـرى ، إنِي تـد
 أيضـأ، وتـامت الصغــرى واضـططجعت معـه ، ولم يعلم باضطجباعها ولا بقيامها .
نحملت ابتتا لوط من أبيهما(1) .

ويعلق صاحب السيف الصقيل على هذه الحكاية فيقول :
الو ذز ضنا صدق هذه الحكاية المحال وتوعها ، وأنها صادرة

 عذاب ، ولا شُديد عقابا ،

 في الليلة التالية ؟

وإذا كان إبراهيم تد تاجر بجمال زوجته ، ولوط ضاجع ابتتيه نحبلتا منه ،

إلا أن سفر التكوين ، وفي الإصحاح الثامن والثالاثين بالذات ، قد تحد
 كان من نسله داوود ، وسليمان ، وعيسى ، ونيا فلنقرأ حكايته أوردها سفر التكوين

وأن يهوذا زوج ابنه بكره عير امر أة اسمهـا نُامارا ، وكان عير


 دخل إلى امر أه أخيه ، يسفد في الأرض ، لثلا يكون زيرأ لأخيه

 يكبر اشيلالا ابني ، ثم اعلموا الثما ثامارا قائلين :


 غطت وجهها ، لكلا تعر ف . ودخل عندها وتال لها : دعيني أدخل إليك ، لأنه لم يعلم أنها كنته .
نقالت له : ماذا تعطيني ، لكي تدخل علي ؟ نفال لها : اني أرسل لك جـلـ جدي معزى من الغنـم

نقال لها يهوذا : أَي شيء أُعطيك رهنأُ ؟

نـــالت : خاتــك ، وعمـامتـك ، وعصــالك التي بيـدل ،

فأعطاها لها .
ودخل عليها ، فجبلت منه .

 فقال يهوذا : أخرجوها التحر ق .
وإذا هم أخرجوها ، أرسلت إلى حميها قائلة : من الرجل الذي هذه هـ له حبلت أنا .
 وتال : بُّر رت هي أككُّ مني

والحادثة في غنى عن التعليق .
 يصدق أن دفتي كتاب مقدس متزل من عند اله ، يمكن أن تحتويها وتلمها .
صور ماجنة من الشذوذ الجنسي ، مشينة بحق كل أنبياء الهة ورسله .
 ألقصص المخجلة عنهم ، إلا أن ما جاء فيها من الأحاديث ، حول إيمان المان مـوسى المـي بتعـدد الآلهة ، يجعـل تعدد الآلهـة عند البُــر العاديين أمـراً هينأ طـلما الما أن نبـــ يتحدث عنه بحر ارة وإيمان . تقول التوراة عن لـسان موسى : من مثلك بين الآلهة يارب(ب) . وتقول عن لسانه أيضأ : الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة(T) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سفر التكوين } \\
& \text { (Y) خروج : } 10 \text { (Y) } \\
& \text {.1^: خ خ خ خ (Y) }
\end{aligned}
$$

.آلهنا أعظم من جميع اللالهة(1)

وتـال الرب لمـوسى عند مـوته هـا أنت ترتـد مع آبـائك ،
 التي هـو داخل إليها نيما بينهم ، ويتر كني رينكث عهدي الذي تطعته معهد (r)
ولكن ، إذا كانت هذه هي صورة الأنبياء في أسفار العهد التـديم ، فكيف
هي صورة الهَ فيها يا ترى ؟ بلسان موسى نراه شاكُ سالاحه ، قابضأ على سيفه :
الرب رجل حرب

بلسان داوود ، مدرب قتال :
الذي يعلم يدي القتال . .
في سفر التكوين حزيناً نادماً متأسفاً :

تلبه . . . نقال الرب : المحـو عن وجـه الأرض الإلنـ الإنسـان
الذي خلقته ، لأني حزنت أني عملتهم
وفي نفس السفر الرب (الاعناًا" (ناقمـاً") في سره ، وكــنه يخـاف أن يفصح
عن مكنونات صدره .
وقال الرب في قلبه . .
لا أعــود ألـعن الأرض مـن الإنســان ، لأن تـصـور قلب

الإنسان شريـر من حدائتـه ، ولا أعود أيضـــأميت كل حي
كما فعلت.
وفي تكوين 1 ا - يبدو اله حسوداً متآمراً حانقـاً وهو يتجـول في المدينـة ،
فيرى النعمة ظاهرة على البشر :
تـــزل الـرب لينــظر المـدينــة والبـرج ، اللذين بنــو آدم
. يبنونهما
وقــال الـرب : هــو ذا شعب واحــد ، ولســان واحــد ،

كل ما ينوون أن يعملوه .
هلم نتزل ونبلبـل لهم لســـنـنهم ، حتى لا يسمـع بعضهم
لسان بعض
تم نكتشف أن الأنبياء في التوراة ، يكذب بعضهم بعضاً .
جاء في تثنية
إذا قام وسطك نبي ، أو صـاحب رؤيا ، وأعـطلك آية ، أو


تعرنها ، ولو صنعت الأعجوبة أو الآية .
وتقول على لسان (اارميا"، :
من عنـد أنبياء أورشُليم خـرج نفاق الأرض ، فـلا تسمعـوا
كلام الأنبياء الذين يتنبّون لكم
فهل يِقلٍ أن تكون هذه المقولات „المقدسةه، التي جاءت في أسفار العهد القديم كلاماً منزلًا من عند الله ؟

فصارت أساس الإيمان اليهودي ؟ ومصدراً من مصادر الإيمان المسيحي ؟

هل هذه الأعمال المشينة ، التي نسبتهـا التوراة إلى أنبيـاء اله ، والصفات المهينة التي ألصقتها بالله ، والآلهة المتعددة التي تحدثـت عنهـا ، كلامـاً من عند
الهل لهداية البشر ؟
 الإيمان قلوبنا ، وتطمئن ضمائرنا ، وتقتنع عقولنا ؟
فلنسمع رأي القرآن بواقع التوراة وبما آل إليه حاله :

 ولماذا لا نترك الحرية للأقلام المسيحية ، تتحدث عن شكها المرير

أبُت مئات من محقتي التاريخ ضياع التوراة .
وهذا ॥جاغل" يقول :
إن نسخة التوراة الأصلية ونسخ العهد العتيت ، ضاعت من
أيدي عسكر بختنصر .
ثم دكتور „كانتي" قال :
نــــن العهـد العتيق المـوجـودة الآن كتبت مابين "

السابعة والثامنة ، أعدمت بأمر محفل شورى اليهود، لأنها
تخالف اعتقادهم مخالفة كبيرة11 .
وكان للمحقق وولثنه نفس الموقف تقريباً .
(1) سورة البقرة ، الالاية/va. إن التوراة جعلية يقيناً ، ليست من تصنيف موسى

إن اليهود دد حرّنوا النسخة العبر انيـة ، وأن المتن المقدس
حرف تحر يفاً لا ريب فيه

فيما القس آدم كلارك قال :
كان اليهود في عهد يوسيفوس ، يريـدون أن يزينـوا الكيوا الكتب المقـدسة ، بـاختراع الصلوات والغنـاء ، واختراع الأقوال الجديدة

فيما قال العالم المسيحي (اكريزاستم" في تفسير إنجـيل متى :


فئهادات هؤلاء حول واقع التوراة وملحقاتها كافية كما نعتقد ، لجعل كتب




 وأسفار العهد القديم حول وحدانية الهّ قائم قاعد .


والعجيب الغريب ، أن المسيحيين مؤمنين بهذه وبتلك بنفس الوقت . (1) انظر المسيح في القرآن : ص 1 • 1 • 1 .

نظرة المسيحي إلى أناجيله

أما وقد تحدثنا عن غرائب كتب العهد القديم ، وهي إحدى مصادر الإِيمان



 بد لنا من أن نتحدث عن مصدر آخر من مصادر الإِيمان المسيحي ، وهو ما اتفق

على تسميته :

سفر أعمال الرسل

فنتـرأ في مقـدمـة الإنجيـل المقـدس ، وفي بـاب (امــدخـل إلى أعمــال
الرسل، ،النص التالي :
إن سفر أعمال الرسل ، شأن الإنجيل الثـالث ، من تأليف


قاعدة حت وإيمان(1)
(1) الههد الجديد ص 800 مدخل إلى أعمال الرسل.
$19 \%$

ومن هذا النص يتبين ، أن سفر أعمـال الرسـل ، له مكـانة الإنجيـل بنظر الدسيحيين ، فيقرأونه أثناء القداس مكان الإنجيل ، أو إلى جانبه
ونقرأ أيضاً في نفس المصدر من هذا السفر :

إن إثبات نص أعمال الر سل مسألة معقـدة ، فمعظم نسـخ

$$
\begin{aligned}
& \text { هذا النص تبدو في صيغنين رئسيتين : } \\
& \text { النص السوري الإنطاكي } \\
& \text { والنص المصري أو الإسكندري }
\end{aligned}
$$





تمثّل عموماً نص أعمال الرسل الأصلي

وكذلك فائدتها التاريخية واللاموتية(1) .



 هذا رغم أن النص في مقدمة الإنجيل حول هذا الخلان ، حاولي الِيل تمييع التناقض



 القرار المسيحي ، يحمل مفراً مزوراً ، لا يمثل النص الأصلي للسفر .

والغريب ، أن المسيحيين رغم معرفتهم بوضعه ، أحلّوه مـرتبة الـــداسة ، ومكانة العصمة ، فأصعح لقداسته ، غير قابل لنقد ، ولا خاضع لإعادة نظر وحول هذا السفر تحدث ديورانت ، نقال :


 الرسل بعد المسيح

ويتزع النقاد إلى الإعتقاد ، بصحة معظم ما جاء في إحدى الـرسائـل الببع ، الـواردة في العهد الجـديد ، أمـا بـاقي

الرسائل فيرنضونها، لأنهم يشكون بصحتها(') .
بـالمفـابـل نـرى المسلمين خـارج الـــرآن ، لم يـطرحـوا الـــداسـة ، ولا


 كلام النبي ومكانته .

فمن غرائب كتب العهد القديم ، وعلامة الاستفهام العريضة ، المـرسومـة
 المسيحي المتصدع ، بدأت رياح الشك والريبة والبلبلال تتسرب منه إلى فكر كـل

الأمر الذي بات يدفعنا ، لمزيـد من البحث والتدقيق ، في خبـايا وأعمـاق

الديانة المسيحية ، وتسليط مزيد من الأضسواء على بقية مصـادرها ، وهـذه المرة سنسلط أضواءنا على :
„الأناجيل الأربعة نفسها")

نقطة لا بد من إيضـاحها ، وأسئلة لا منـاص من الإجابـة عليها ، قبـل أن ندخل نفق الأناجيل ، نعني بها نظرة المسيحيين إلى أناجيلهم مر الاحي
 كتب عادية لها ما لكل كتاب عادي ، وعليها ما عليه ؟ بصورة أدق ، هل كلام الأناجيـل من الله؟ ؟أم من (ابنه)" المسيـح ؟ أم من
 القرآن بالنسبة للمسلمين
فالقرآن واحد ، والأناجيل أربعة .

 والمضمون .

القرآن لا خلاف بين مسلم ومسلم حوله ، فيمـا الخلاف بين المسيحيين ،


 قديسين معصومين .

جـاء في كتاب (البرهان)(!)؛ المنسـوب إلى عمـار البصـري ، تحقيت الأب ميشال الحايك ، تأكيداً لموقع الأناجيل في الإيمان المسيحي قوله :
 .1914
nإنا الإنجيل كتاب الدَ ، يلزم العالم الإيمان به ، والخضوع له ، وتبول جميع ما فيه ، مما وضح وغمض من الأنياءه . وفي مكان آخر قال :
,الإنجيل كتاب الهة الذي بُبت بآيـاته ، وعجـائبه ، نــد لزم
العالم كله قبوله والإيمان بها .

ولكن رغم هذه الهالة من القداسة والعصمة ، التي يضفيهـا الكاتب حـول

 القداسة والعصمة ويقول :

بـأن الأناجيـل ليست وحياً من الله ، ولا هي ملزمـة لنـا وإنمـا هي عـرض لوجهات نظر الرسل النُخصية في المسِيح ، وانطباعاتهم عنه .

وكــنه يـــول : إننا أحـرار أن نؤمن بقداستهـا أو لا نئمن ، كما أنـنـا نختـــار

 يعتـدون ، فكيف يكون وضعهـا والأمر كــلك مـائعـاً غـامضـاً ، متـأرجحـاً بين القداسة وعدمها ؟ لما حار جواباً

وإذا كان عمار البصري ، بلسان الأب الحايك ، قد اعتبر ألوهية الأنـاجيل
 مناقضأ ، هو الواعظ الأميركي المعروف (هري أمرسن فوزدكّ، الذي قال :

اإن استعمال الكتاب المقدس في نظر الكثيُرين من خدام الـدين ، لغز يصعب عليهم حله . والبعض منهم يتـولانـانم



يقلقـون ، ويـطلبــون منـانــذ متعـددة للتخلصى من هــذه
المشُاكل
والبعض الآخـر يحلون هذه العقـدة ، بأن يـجعلوا الكتـاب المقدس وحي أنكارهم ، فلا يستعملونه أو يشيـر ون إليه ، إلآ بـطر يقة مهـوجة ، قصــد تبيان مغـزى أدبي ، أو تـزي أين
(1) (1) (1)

ويخلص هذا القس الأميركي ، إلى المصارحة والمجاهرة برأيه قائلً :
إإنيٍ لا أفني سـرأ - ربما كيّـر ون يودون أن يحفـظوا الأمر
سرأ - عندمـا أتول : أن الكتـاب المقدس في نــذر كيّرين

وها هو الباحث ول ديورانت يقول :
(اتعرضت الأناجيل الأربعة ، ولمدة قرنين ، بعـد كتابتهـا ،
إلى أخطلاء في النقل ، وربما لتحر يف مقصودها .
وقال :
هالنتـاد يميلون إلى أن إنجيل متى ، هـو من تـاليف أتبـاع
متى" .
وقال :
الينـاتض إنجحيل يـوحنا الأنـاجيـل الأخـرى ، في كيـــر من
التفاصيل " .
وقال أيضهاً :


(1) نظرات حديثة في الكتاب المقدس : ص 7 .

القصص الباعثة على الر يبة والشكك|(1) .

ويحاول فوزدك في كتابه (انظرات حديثة في الكتاب المقدس) أن يجد حلًا
 المسيح" وإلى "الأنكار السامية التي تضمها،
(ايجب أن نعـرف أين تبتدىء الأفكـار الرئيسيـة في الكتاب المقدس ، ونتتع سيـرها ، فــرى الطريق التي ســـير عليها (إنجيل المسيح" بهذه الإنكار إلى الدرجة السـامية ، حتى الـى قال :
(॥مـا جئت لأنقض ، بـل لأكمـل" وهـذه تنقــذنـا من تلك
 الكتـاب ، إذ نحاول أن نجعله يتكلم بلســان واحد ، بيغـيـة أن نـظهره وحـدة غير متــافرة الأجـزاء ، في حين ألن أن هـذه الوحدة المصطنعة متوترة الروابطه|(\%) .

أليس في ذلـك دعوة صـريحة ، ومنـاشــدة واضحـة ، للعـودة إلى إنجيـل عيسى ، وإلى ينـابيع رسـالته السـامية ، الحقيقيـة ، التي جاءت وتياء متممـة لتعـاليم الأنبياء السابقين ، لا ناقضة لها ، شأن كل الأنبياء المرسلين ؟

نسأل :
ماذا بقي للأناجيل من أسباب العصمة، بعدما صار التشكيك بها وإعـلانها "مسشكلة لا تزالل تتطلب حلاًّلسان حال أكثر رجال الدين المسيحي كما نرى ؟ الأمر الذي جعل المسيحي يعيش في دوامة حيرته ، وبلبلة أفكــاره ، إذ أن عدم إيمانه بقدسية أناجيله ، يعني نسفاً خطيراً لكل قواعد وأسس إيمـانه ، بينمـا

$$
\begin{aligned}
& \text {.rV نظرات حدية في الكتاب المقدس : ص (Y) }
\end{aligned}
$$

عصمتهـا وقداستهـا يجعلانه يعيش في شك دائم ، وهـروب مستمر من تبعـات تناتضاتها المحرجة ، وفي الحالين ، ضياعه ، ومأزقه ، وأزمته . وإلى هذا الواقع المرير أشار فوزدك ، حين قال :

الكنيسة ، نتخسر هم كأعضاء مفيدين|"(1) .
وقال :
النجـد عـدداً كيــر أ بعــدين جــداً أن بكـونـوا متمسكين بمعتقـدهم تمسكاً متينـأ، نهؤلاء نراهم تـائهين ، محيرّ ين في تفكيرهم الديني
 الديني ، فانهم ثاروا علهى الآن وطر حوه جانبأ،(1)، .
(1) نظرات حديثة في الكتاب المقدس : ص 10 هـ


## بعض تناتضات الأناجيل

أول مـا يلفت النظظر في الإيمـان المسيحي ، هـو رجــوعـه في جـــزء من
 مرقص ، لوقا ، يوحنا .

وهي التي فــازت بـطريقــة الاختيـار والتصفيــة ، من بين أكثـر من سبعين
 وبديهي أن يتساءل أي إنسان : لماذا لم يوحد مجمع نيقيه هــه الأناجيـل

الأربعة في إنجيل واحد ؟ وما هي الموانع التي حالت دون ذلك ؟
تم لماذا لم تلتفت كل المجامع المسكونية الأخرى ، على مدى ستـة عشر
 سادت مجمع نيقيه ، فمنعت المؤتمرين من فـرض إنجيل واحـد للمسيـحية بـدلًا

 والتلاعب بأسس تعاليم النبي عيسى تبديلاً وتجديداً وتحريفاً . .
وقد تكون العقبة كامنة بموازين التيارات داخل المؤتمر آنذاك ، التي كانت
 المسيحية . .

وربما كان أيضاً للتناتضات التي تباعـد بين إنجيل وآخـر ، وتمسك أنصـار

كل إنجيل بما عندهم ، دور بالغ الأئر في هذه النتيجة

 المسيحية منه إلى ظلمات التئليث ، والتأليه ، وما شابه ، وهو هدفنا بالطـا بالطبع ويفترض أن نبدأ جولتنا داخل النفق المسيحي بإنجيل - متى ـ وهو الإنجيل الأول . . . اختلف الباحثون والنقاد حول هذا الإنجيل ، وتضـاربت آنـي آراؤهم فيه ، فمنهم من اعتبر أن القديس متى هو مؤلفه بالفعل ، ومنهم من قال بأنـه من تأليف أحد أتباعه ، وإلى ذلك أثشار ديورانت حين قال :
,النفاد يميلون إلى القول : بأن هذا الإنجيل من تألفي أحد
أباع القديس متى،(1) .

حتى أن بعضهم اعتبر ، أن لإنجيـل مــرقص وليس لمتى ، الأسبقية في



 بإنجيله ، وهو الثاني بين الأناجيل الأربعة
وما يميز إنجيـل متى عن إنجيل مـرتص ، هو أن متى تـد تصد من إنـي النجيله

 ممالأة لهم ، بأن يثبت أن كثيراً من نبوءات العهد القديم ، قد تحقفت على يدي

وبعد متى ومرتص ، تقدم القديس لوقا ، ليدلو بدلوه ، فانزل إلى السـاحة

> (1) تمة الحضارة : ج l ا ص ^^ . .

المسيحيـة إنجيله ، معلناً بـأنه يهـدف إلى هدايـة الكفرة لا اليهـود ، وهـذا على عكس مـا جاء في إنجيـل متى . . والملاحظ أن في إنجيـل لوقـا ، من الفقرات والنصوص التي توجد في إنجيل متى ، ولكنها غير مـوجودة في إنجيـل مرقص ،
 متعارضة ، سادت آراء ومواقف ، كـل الباحثين والنقـاد حول الأنـاجيل الثـلاثة ، سواء لجهة مؤلفيها ، أو مضامينها ، أو ظروف تأليفها ، أو تناقضاتها ، ما يجعلنـا نضع علامة استفهام عريضة حول هذه الأناجيل ، وهي المصدر الرئيسي للإِيمان

وإلى هذا الأمر أشار الأستاذ عبد الكريم الخطيب ، عندما قال :

والمفهوم ، الأمر الذي لا يستقيم معه أن تكـون مستقاة من مصـدر واحد ، أو أن يجتمـع بعضهـا إلى بعض ، فتكـي الانـون
إنجيلً واحدأ،(1) .

وبسبب هـذا وذاك ، بات في عقـول الناس وقنوبهم قـــاعــة راسخــة ويقين
 يكون ما فيها من نصوص ، متناقضة ، متبـاينة ، وعقـائد مختلفـة ، كانلام من الام الهـ اله

من هنا بدأت البلبلة ، ومن هنا بات الـطريق إلى النفق المسيحي ، هدفـا
 النفت ، وفي عقله شك أكبر ، واطمئنان أقل ، ليظل السؤال عن حقيقة المسيحية قائم ، بلا رد ولا جواب

ونثبت هنا بعض هذه المتناقضات ، التي نجدها في الإنجيل الواحد :
(1) المسِح في القرآن: ص VA.
 المتناقضات ، ويكفي أن نشير إلى بعض منها من غير تحيز . يقول السيد المسيح لبطرس أحد الحواريين الاثنى عشر :



يكون مربـوطاً في السمـاء ، وكـل مـا تحله علـ على الأرض
يكون محلولأ في السموات .
هذا هو بطرس على لسان السيـد المسيح ، كمـا نرى صـورته في إنجيـل

 مسخاً ، وتحيله من إنسان إلهي إلى شيطان مريد مـير م وأين ذلك ؟

في إنجيل متى نفسه ، وفي نفس الاصحاح ، وبعد آيتين فقط من كلمـات السيد المسيح ، المبشرة له بهذا الوعد الكريم .

 ورؤساء الكهنة ، ويقتل ويقوم في اليوم الثالث .

لن يصيبك هذا .

فالتفت المسيح إلى بطرس وقال : اذهب عني يا شيطان ، نأنت لي حجرة عئرة ، لأن أفكارك ليست أفكـار الهة ، بل
أنكار الْبَّر .

فكيف يتفق هذا وذاكُ ؟ وكيف يقبل أن يكـون السيد المســـع ، هو الــذي

يضع بطرس في هذه المنزلة الرفيعة ، ويعده لحمل الرسالة من بعـده ، ثم يهوي




أمر آخر مستغرب ، نجده في الأنـاجيل ، لا بـد من المرور عليه والتدقيت

ذلك هو : التنـاقض الحـاد بين الأنـاجيـل ، حـول حـديث المسيـح ليلة اعتقاله ، وحول دور بطرس في أحداث تلك الليلة .

فلنترك للأناجيل نفسها مهمة الكتشف عن هذا التناقض
جاء في إنجيل متى ، ف



عبد عظظم الأجبار فتطع أذنه

 فيمدني الساعة بأكثّر من الثي عشر فيلقاً من المالئكة ؟ ؟ ولكن كيف تتم آيات الكتب التي تتول إن هذا ما يجب أن
يحدث .

هذا في إنجيل متى ، أما في إنجيل مـرقص ، فلا أثتر البتة لهـذا الحديث الطريل على لسان المسيح ، وما نجده فيه هو قول آخر للمسيح ، هو مو :
أعلى لص خرجتم تحملون السيـوف والعصي ، لتقبضـوـا


تمسكـوني وإنما حـدث هــذا لتتم الكتب ، فتـركـوه كلهم
وهر بوا .ـ يقصد تا(ميذه ــ ـ

وفي لوقا يختلف الحديث أيضاً عن متى ومرقص ، فنجده كالتالي :
فلمـا رأى أصحابـه ما أوشــك أن يحـدث تـالـوا : يـا رب
أنضرب باللسيف ؟

فأجاب يسوع : دعوهم ، كفى ، ولمس أذنه فأبر أه .
لوقا 0.01-0.0.
ولكن حديث يسوع في الإنجيل الرابع ، يختلف كلياً عن الأناجيل الثــلاثة
الأولى ، فأورده كالتالي :
وإذا كنتم تـطلبوني أنـا ، فـدعـوا هؤلاء يـذهبـون ، فتمت



 ناولني أبي إياها ؟ .

$$
\text { يوحنا ^| ـ ا } 1
$$

وقـراءتنا لـروايـة الأنـاجيـل الأربعـة المختلفـة ، المتبـاينـة ، حـول كـلام المسيح ، كافية لكشف التناقض ، وفضح التعارض فيما بينها .

كان هذا في اختالاف الأناجيل ، حول حديث يسوع ليلة اعتقاله ، ولكن ما نراه أمامنـا من التناقض بينهـا ، حول دور بـطرس في تلك الليلة ، يجعلنا نـدقت بهذا الدور قليلًا ، فماذا نجد ؟

في إنجيل متى ومرقص ولوقا ، لا نجـد ذكراً لائي دور (هسكـري) لبطرس



 بسيفه ، فيقطع أذن عبـد عظيم الأحبـار ، دفاعـأ عن المسيـع ، وتحـديـداً الأذن اليمنى

ولشُدة تأكد يوحنا من هذا الأمـر ، ذكر أن اسم العبـد المقطوع الأذن كــان
يوحنا I - I . .

والسؤال هنا مفروضأ : كيف يكون بـطرس هو المتنكـر الوحيـد ليسوع في

 الأخطار ، ثم لاحقاً ـ من شدة إخلاصه ـ بالمسيح والجند ، إلى بــاب دار عظيم

الأحبار .
مع العلم أن إنجيل مرتص قال :
 مرتص ف عا ـ ـ•0 ه دون أن يستني بطرس ، أو سواه من الهرب .

وما تكاد صـورة بطرس المقـدام ، النجاع ، المـدافع عن المسيـح بسيفه


 الأحبار مرتعداً ، مرتجفاً يتنكر من يسوع ثلاث مرات متتالية

وأكثر ما يبعث في النفس الدهشَة والاستغراب ، ليس قدوم بطرس إلى دار

عظيم الأحبار بنغسه ، رغم قطهه أذن جندي ، ولا تغرد بطر بطرس بالبقاء إلى جـانب


 جندي من جنود السلطة وتحديه لها .



جزاءه
فكيف والفاعل قد مشى برجليه إلى دار السلطة ، ويقف ببابها بتحد سافر . .؟ والقارىء ، من هذه المسألة المختلف عليها بين الأناجيل ، أمام خيـارات عدة ، بعضها :

1 ـ أن يكـون بطرس ليلة الاعتقـال بين الهـاربين أســوة بـرفـاقـه ، كمـا أخبرنــا مـرقص ، الـذي عمم الهـرب على الجميـع ، فلم يستشن منهم أحدأ ، وهــو الأرجح
لتصبح قصة قـطع الأذن اوبطولـة) بـطرس ، ولحـاقه بـالمسيح ، إلى دار السلطة ، لا أساس لها .




 عليه
ليكون ذلك أيضاً ، على حساب مصداقية مـا جاء في الأنــاجيل ، حـول هذه الدسألة
 والتناقض ، والاختلاف ، ليكون ذلك على حساب حق العقل ، والمنـطق ، والإدرالك السليم علينا .

وكـل الخيارات كمـا نرى تـوصلنا إلى طـريق واحدة ، هي الشــك بعصمة
 حول (اشجاعة) بطرس ، حيث قال :
"ابطرس هذا شخصية بشرية لحماً ودماً ، هياب ، يصـل به الـوجل في بعض الأحيـان إلى حد الجبن ، الـذي لا لا يسع

الإِنسان إلا أن يعفو عنه)|(1)
ومع ذلك ، فالقديس يوحنا يصر علينا في إنجيله ، بأن بطرس قـطع بسيفه أذن جندي روماني ، ووقف بباب السلطة متحدياً . . . وهنا المفارقة .
صورة أخرى من صـور التناقض بين الأنـاجيل ، أوردهـا الشَيخ الـداري ، صاحب السيف الصقيل ، فقال :
"افي الأصحــاح الر ابـع عشر من إنجيـل لوقـا ، يقـول على
لسان السيد المسيح : إني
إن كان أحد يأتي إلي ، ولا يبغض أباه ، وأمه ، وامر أتـه ،

وهـل يعقل أن يكـون هذا الأدب العجيب من كـلام السيد المسيـح ؟ وهو الذي قال :
(إنٍ السة أوصى قائلًا : أكرم أبالك وأمـك ، ومن يستم أباً أو أناً، ،نليمت موتاً، .
(1) تصة الحضارة: ج Il
$r .9$

وأضاف صاحب السيف الصقيل قائلاً :
الامن قابل نسب المسيح ، المدرج في الاصحاح الأول من

من إنجيل لوقا ، وجد فيها خمسة وجوه مختلفة :
يعلم من متى ، أن يوسف النجار ابن يعقّوب ، ومن لوقـا
الأول :
أنه ابن هالي

ويعلم من لوتا ، أنه من نسل نانثان بن داود ـ

. نيرى
يعلم من متى ، أن اسم ابن زربابل أبيهـود ، ومن لوتـا أن
الرابع :

في الاصحـاح الثالث من سفـر الأيـام الأول ، وليس فيهـا
أحد باسم أبيهود ولا ريا .
يعلمٍ من متى ، أن من داود إلى المسيـــح ستـة وعشّــرين
الخامس :
جيلً
ويعلم من لوقا ، أنهم واحد وأربعون جيلاً .
وينتهي الشيخ الداري إلى القول :
„انلو كان ملتقى هذه الأناجيل عن وحي ، لمـا كان ممكــاً

خلاف آخر بين الأناجيل . . . وما أكثره .
نجده حول حديث يوحنا المعمدان والمسيح يوم العمادة .
(1) انظر المسيح في القرآن: ص 19 .

فإنجيل متى أورد محادثة بينهما ، يستشف منها معرفة المعمـدان بشخصية يسوع ، كمسيح منتظر . فنقرأ فيه :
اظظهـر يسوع ، وتـد أتى من الجليل إلى الأردن ، قـاصـدناً
يوحنا ليعتمد عن يده ، فجعل يوحنا يمانعـه ، فيقول : أنـا
أحتاج اللى الاعتماد عن يدك ، أو أنت تأتي إلي . . . ؟ ؟

نتم كل بر ، فتر كه وما أراده .
متى فت - \&
أما في إنجيل مرقص ، فلا أثر لهذه المحادثة بين يوحنا ويسوع ، وكل مـا
جاء فيه :



الحبيب ، عنك رضيت)| .
مرقص 1-9 : 11
وفي لوقا أيضاً ، ليس فقط لا أثر لهذا الحديث بين يـو اليا ونا ويسـوع ، وإنما لا أثر فيه ولا حديث البتة عن يوحنا ولا ذكر لاسمه ، ولا تنويه عن أي دور له في
. عمادة المسيح
فجاء فيه :
اولمـا اعتمد الشُعب كله ، واعتمـد يسـوـع آيضـاً، وكــان المـان يصلي ، انفتحت السمـاء ، ونزل الـروح القدس عليـه في
 الحبيب ، عنك رضيته .
لوقا - - Y - Y .

حيث غيب إنجيل لوقا وجود يوحنا بالمرة عن شاشة عمادة المسيح ، وكأن

لا معمدان يعمد ، ولا مسيح تعمد عن يده .
أمـا في الإنجيل الـرابع ، فـالروايـة ليست مختلفة عن الأنـاجيـل الثـالائـة
فحسب ، وإنما نجل في سرد يوحنا لها تناقضاً مع نفسه أيضاً .
فيبـدو يوحنـا المعمدان في جملة ، يعـرف يسوع ومـوقعه معـرفة دقيقـة ،
فيرحب به ما أن رآه آتياً ، قائلًا :
اههو ذا حمل اللة الذي يحمل خـطيئة العـالم ، هذا الـذي
قلت فيه يأتي بعدي دجل قد تقدمني ، لأنه كان قبلي" .
يوحنا ف I _ YQ : • .

وفي الجملة الثانية مباشرة ، يبـدو يوحنـا لا يعرف يسـوع ، ولا فكرة لـديه
عن شأنه وموقعه ، فنقرأ فيه قول المعمدان ان ان
اولم أكن أعـرفه ، ولكني مـا جئت أعمـد في المـاء ، إلاّ
لكي يظهر أمره إلإسرائيـل ، ولم أكن أعر فـه ، ولكن الذي الذي
أرسلني أعمد في الماء، هو تال لي أن الذي ترى الـروح

القدس ، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن السّه| .
يوحنا ف ا ـ ا :
في الجملة الأولى يرحب المعمدان بقدوم : حمل اللد الذي قلت فيه يأتي بعدي رجل قد تقدمني لأنـه كان قبلي ، فبـدا يوحنـا بها ، على معـرفة أكيـدة ، وعلم مسبق ، بشخخص يسوع ، وموقعه ، وتمايزه عليه .

ولكن يـوحنا بـدا في الجملة الثانيـة لا يعرف يسـوع ، ويجهـل مــوقعـه ، وفوقيته عليه ، وينتظر أن يتعرف عليه بواسطة الحمامة ، التي ينتظر أن تنزل على رأس أحد الناس ، ليكون هو الذي يعمد في الروح القدس . أيضـاُ وأيضـاً، في إنجيـل يوحنا ، المعمـدان ، لم يكن على معـرفـة من

شخصية عيسى ، حتى بعد تعميله .

يوحنا ف

بينما يقول لنا القديس لـوقا ، أن المعمـدان ـ وهو مـا يزال جنينـاً في رحم أمه ـ كان يعرف عيسى ويعبده . لوقا ا ـ ؟ \& تناقض آخر . . . يروي إنجيل متى 1 - عا ، أن المسيح أعلن أن يوحنا المعمدان ، كـان

تجسيداُ جديدأ للنبي إيليا .
فنقرأ فيه :
"احتى يوحنا ، فإن شُئتم أن تفهموا ، فهو إيليا المنتظر") .

بينما ينغي يوحنا المعمدان نفسه صحة هذا الأمر ، فيبلغ الوفد اليهودي :

$$
\begin{aligned}
& \text { "أنه لم يكن إيليا ، ولا المسيح ، ولا ذلك النبي" . } \\
& \text {. YY : YI : Y. - } 1 \text {. }
\end{aligned}
$$

ومع ذلك ، فكلا القولين المثبت والمنغي ، وارد في الكتاب المقدس عند المسيحيين

تعـارض آخر نجــده بين إنجيلي متى من جهة ، ومـرقص ويوحنـا من جهة
 القديس بطرس على الماء .

فجاء في إنجيل متى :
"فنز ل بطرس من السفينة ، ومشى على الماء آتياً يسوع") .
تمتى ف \&
بينما يتجاهل كل من مـرقص ويوحنـا ، هذه المعجـزة لبطرس ، مؤكـدين أن من

مشى على الماء هو المسيح ، دون أي ذكر لبطرس حول هذا الموضوع •
في يوحنا :
"افـاضطرب البحـر ، وبعدمـا جذفـوا نحو خمس وعشـرين
غلوة ، رأوا يسوع ماشيأععلى البحر" .

وفي مرقص :
"اجاء إليهم يسوع عند آخر الليل ماشيـاً على البحر ، وكـاد
. يتجاوزهمr"

بينما لا ذكر لهذه المعجزة البتة في إنجيل لوقا ، لا بالنسبة للمسيـع ، ولا
لبطرس

فماذا نجلد في هذه النصوص الأربعة حول موضوع واحد ، سوى مـا يزيـد الشك في أذهاننا ، والبلبلة والغموض في عقولنا .
وآخر وآخر أيضاً ، جاء في إنجيل متى : ف • : : عس ما يلي :
(لا تظنوا أني جئت لأحمل السلام إلى الأرض ، مـا جئت
لأحمل سلاماً، بل سيفـاً ، جئت لأفرت بين المـرء وأبيه ،
والبنت وأمهـا ، والكنة وحمـاتها ، فيكـون أعداء الإنسـان
أهل بيتها

وإذا كـانت صورة المسيـح في متى : فــارس يحمـل السيف لا السـلام ،
وينشر الفرقة والبغضاء بين المرء وأبيه ، ليكون عدو الإنسان في بيته .
فإن صورته في لوقا نجدها أكثر قسوة ، وأشد جفوة ، وأعظم خشونة ، ولا ندري ما هي الأسباب التي جعلت يسوع في الأناجيل ، يتحول من داعية مدبة ، وصفح ، وتسامح مطلق ، قائلا :

امن ضربك على خدلك الأيمن ، فدر له الأيسر|" .
إلى داعية سيف ، وقوة ، وغطرسة ، وجبروت ، ومناد بـالفرقـة والتنابــذ ، بين أفراد البيت الواحد . . . فنقرأ فيه :
"اجئت لألقي على الأرض ناراً، وما أشــد رغبتي أن تكون
 الأرض ؟ لا ، أقول لكم ، لا ، بل الانقسار ، فيكون بعد اليـوم خمسة في بيت واحــد ، منقسمين ـــالاكّة منهم على
 على ابنـه ، والابن على أبيـه ، والأم على بنتهـــــه ،والبنت على أمها والحماة على كنتها ، والكنة على حلى حماتهاها .

لوقا
تعارض آخر نجله بين دنتي إنجيلين : متى ومرقص •
ففي الاصحاح الثامن والعشـرين من إنجيل متى 19 : •Y ، نقـرأ كلمات
المسيح التالية :
الاذهبـوا وتلمذوا جميـع الأمم ، وعمـدوهم بــاسم الأب ،
والابن ، والر وح القدس ، وعلموهم بأن يحفظوا جميع ما
أوصيتكم" .
ولكن هذه الكلمات ، لا نجدها عينها في إنجيل مـرقص ؛ بل نقـرأها في الاصحاح السادس عشر 10 ـ 71 كالتالي :

ااذهبـوا إلى العالم أجمـع ، واكـرزوا بــإلإنجيـل للخليقـة
كلها ، من آمن واعتمد خلص ، ومن لم يؤمن يدنها .
حيث لا نجــد في مـرقص أي ذكـر لـلأقـانيم الثـلائـة : الأب ، والابن ، والروح القدس . . . وهو مناتض لما جاء في إنجيل متى •

ول ديورانت ، وهو من أهم الــذين تعاطـوا مسألـة الأناجيـل ، يدلي بـرأيه حولها فيقول :
(إن الأناجيل الأربعة التي وصلت إلينا، هي البقيـة الباقيـة

المسيحيين ، في التـرنين الأول والثاني ، ولعلهـا تعرضت لأخطاء النقل والتحريف ، المقصود بـه إير اد التـونيق بينها وبين الطائفة ، التي ينتمي إليها الناسخ)(1) .

اإن الأناجيل يناقض بعضها بعضـاً، وإن أهم ما تتفق فيـه


وفيما تحتويه من أصول الدين)|(T) .

وهذه شهادة هارب آخر من النفق المسيحي ، هو الأب البروفسور بنجامـان كلداني ، الذي قال :
|هل في وسع المرء استخالاصاً من هذه الأناجيل ، الحانلة
 صحيح ؟؟ هل يستطيع الإنسان أن يعرف الحقيقة ؟(؟) .
هذا غيض من فيض ، وقليل من كثير ، آثرنا أن نلامس به بعض ما تع تعج به
 بها وتفصيلها بصورة أعمم ، إلى الكتب والأبحاث التي تعـاطتها ، نـأتُبعتها بحتـأ

وتدقيقاً ، فأجمعت بأنه ، بات معها لا يجوز الادعاء بعصمة هـذه الأناجيـل ، أو

 مـدققاً ، لـيعـود بعدهـا إما هــارباً إلى أحضـان الإِسلام ، كمـا فعـل الكثيـر من المسيحيين ، وإما ليقضي بقية عمـره ، في دوامة الشــك والحيرة والبلبـال ، وهو حال الكثرة منهم اليوم


 الإنسان لا يعرف ، أي من الأناجيل يصدق وبأيهما يشك .
هدفنا بالأساس كما نعرف ، هو التفتيش عن الباب الـذي أدخل منـه النبي عيسى نفق البنوة لة ، أو الشُراكة معه ، أو التأليه . ولا نـظن بعد هــنه الرحلة داخـل النفق المسيحي ، إلاّ وقد أصبحنـا على الـلى خطوات قليلة منه .

من هنا بدأت ألوهية المسيح

الـإِنصاف فـإننا نـــول : بأن نـظرية أبـوة اللَ للمسيـع ، لم نجـد لهـا في
 بشكلها النافر الحاد ، الذي تطور إليها وضع المسيـح واستقر عنـدها ، ليس لهـا

أساس واضح فيها أيضاً .
الأمر الذي لم يبق أمامنا سـوى الإنجيل الـرابع ، إنجيـل يوحنـا ، لنتوقف
 الإيمان بوحدانية الله ، التي آمن وتال بها عيسى ، قد بدأتا منه . . . فالى إنجيل يوحنا

يرجع بعض النقاد سفر الرؤيا إلى يوحنا ، ويعتقدون بأنـه كتب هذا السفـر والإنجيل الرابع ، في فترة نفيه ، في إحدى جزر بحر إيجه .
والواضح أن سفر الرؤيا ، هو سفـر يهودي قلبـأ وقالبـــأ اعتمد في كتـابته ،

 به يوحنا في عدة رؤى متتابعة ، ما يلي :




والأربعين ألفـأ، ، من اليهـود الـذين يحملون على جبـاههم خاتم المسيحية|(1)

فماذا يفسر ويعني استثناء اليهود من العـذاب المنتظر ، سـوى الإعتقاد إلى
 عاش بين أحضانها ، قبل أن يتمسيح ، ويحاول ديورانت أن يوجـــ ليوحنـا العذر في هذا الموقف المريب ، فقال :

اوتديبدو من غير المعقول ، أن يكون كاتب سفر الرؤيا هو نفسـه كاتب الإنجيـل الرابـع ، ذلك أن أن سفـر الرؤيـا سفـر . يهودي ، وأن الإنجيل نلسفة يونانية

ولعل الرسول يوحنا، كتب تلك الرؤى في سورة غضب، ، الر الم
 معروف، نم كتب الإنجيل في أيام نضجه ، وشيخوخته ، المن ،


السيد المسيح ، تد ذهب بعضها (') .
ومن حقنا أن نسال ديورانت ، وقد دافـع عن يوحنـا ما استططع ، رغم أنم أنه
 اضطهاد نيرون للمسيحيين ، يسمح له بتبرئة اليهود من دم المسيح ؟

 المسيحيون . . وهي مصيبة حقًا .
أمـا المصيبـة الأدهى ، نهي في أن تكـون نعـلـا ذاكـرة يـوحنـا عن السيـد
(1) سفر الرئيا: (1)


المسيح عندما كتب سفره ، قد ذهب بعضها ، كما قال ديورانت .
ليصبح بِهذه الحالة الإنجيل الرابع برمته موضع شك وشبهة ، بكل مـا جاء
 وقت واحد ، وما ينسحب على السفر ، ينسحب على الإنجيل أيضاً

بدأ يوحنا إنجيله بعملية تعريف جديدة للمسيح ، لم يسبقه إليها واحـد من
الأناجيل الثناثة السابقة ، فقال :
"في البـدء كـان الكلمـة ، والكلمـة كــان عنـد اللة ، وكـان

كـان ، فيه كـانت الحيـاة ، والحيـاة كـانت نـور النـاس ،
والكلمة صار جسداً وحل بيننا(1) .

فالواضح من النص ، أن يوحنا قصد أن الكلمة هي اللّ ، وال山 هو الكلمـة الذي صار جسداً وحل بيننا في شخص المسيح المن
 بدأه قبله بولس برسائله الشهيـرة ، وعملية الفصـل هذه بـالشكل الــذي أتت به ، كافية لتقـطع آخر خيط يـوصل بين المسيحيـة والتوحيـل ، بعد مــا وضعت عيسى على سكة الألوهية ، أو الشراكة مع اللـ

ومعنى ذلك أيضاً ، أن يـوحنا وهـو يكتب إنجيله ، كان يضـع نصب عينيه هدفاً يجاهد كي يؤمن له مقومات وحيثيات ، بحيث تـأتي حياة المسيـح ، لتكون الـي تـرجمة وتحقيقـاً لكل بشــارات العهد القـديم ، ولذلـك نراه يتجـاهل كـل كـل أخبار الأناجيل الثلاثة الأولى ، ويتخطاها ليسير باتجاه هدفه الذي كان بالنسبة له قضيـة أسـاسية ، ألا وهي تجليـة شخخص المسيح بـاعتبارات ثــلاثة ، وهي : أنـه كلمة

الهة ، وخـالق العالم ، ومنــــن البسريــة ، واضعاً بــلك الإِيمـان المسيحي برمتـه بوضع جديد ، وواقع جديـد ، لم يعرفهمـا واحد من أصحـاب الأناجيـل الثلالـــة الأولى قبله

من هنا بدأت مسيرة المسيح نحو ألوهيتـه ، أو بالأصـح من هنا بــأ يوحـنـا بترحيل المسيح نحو الألوهية ، ومع هذه العملية بدأت مراجل البـر البركان المسيحي

 تحدث ديورانت ، فقال :

إإنجيل يوحنا هو عرض للمسيح من وجهة النظر اللاهوتية ،

 الصورة العامة التي رسمها للمسيح اليـح
وأن ما يصطبغ به من نزعة قـريبة من نـز نـعة القــائلين ، بأن

 المسيحي ، يشكون في أن يكون واضعه هو الر سونين يونيا يوحنا
نفسهه|(1) .

 إلهّاً ، أو بعض إلّه بوضعه الحالي ، إلا بعد أن أصبحت رسائل بـولس الشهيرة ، أساس الإيمان المسيحي وركيزته .

تلك الـرسائـل ، التي كانت المسؤول الحقيقي عن هــذا الـــفـع الخطير
(1) تصة الحضارة: ج 11 ص 9 •

وهي اليـد التي سقت المسيحية الكــأس المرة ، التي لا زالت تتـرنـح في دوخـانها من آتـاره . رسائلـل بـولس ، هي التي أوقعت الإيمـان المسيحي ، في شباك الشرك من جديد
ولا يزال هذا الإيمـان من يومهـا ، يناضــل ، ويكافـع عبناً ، للخـروج من
 والأساليب ، على أساس بقائه حبيس مــأِا الوضـع البائس ، الشــاذ ، ليبدو رغم تعاسته ، وكأنه في عيشته راضياً مرضياً .

فإلى رسائل بولس وغراثبها .

## نجّر بولس البركان ولما يهدأ بعد

صورة الأناجيل الأربعة ، بكل ما حفلت بـه من تناقضـات واختلانـانـات في

 القديم ، وسفر أعمال الرسل ، وباقي مصادر الإيمان المسيحي
 بولس ، لنفض غلافاتها ، ونفتح صفحاتها ، ونقرأ مضامينها ، وندقق ، ونمحصر با

إذ أن ني تلك الـرسائلـ ، يكمن سر المـرض المسيحي العضال ، وإليهـا



 القسوة ، وفي حقبة أخرى في منتهى البساطة والوداعة .

فما هو معروف عن هذا اليهودي ، أنه تزعم أكبر عمليـة اضطهـيـاد تعرضت
 والقتل ، والتشريــد ، لكل من يشتبه بأنـه اعتنق المسيحية ، أو احتقـر النالموس اليهودي
 المسيحية ، حتى أنه وصل في النهاية ليعلن أن عيسى هو ابن الهـ
فيفجـر بوجـه المسيحية أكبـر مشُكلة عرفهـا تاريخهـا ، ونـا ولا يـزال النقـــاش

 مسيحي متطرف متشدد ؟

فهذا الأمر تحدث عنه ديورانت فقال :

 جنسه من اليهود ، تتحـدث عن مسيت منـي منتظر ، فلقد فكـر

العجيبة ، الغامضة ، هو ذلك المــيِ المنتظر ؟






وأضاف ديورانت قائلًا :
القدعتُ بولس ني خبايا الشُر يــة اليهودبـة على حلم يصور


واستطاع أن يمزج مبادىء اليهود الأخـلاقية بعتـائد اليـونان
 مسـرحية للحشـر جلديـدة ، استـوعبت كـل مــا سبقهـا من مسر حيات تصور هذه العقيدة .

فـانتقلت الطقـوس اليونـانية إلى طتـوس القـداس الخفيـة الرهيبة ، وساعدت عدة مظاهر أخرى من الثقافة اليونانية ، على احداث هذه النتيجة الغامضة .

فجاءت من مصر آراء الثالوث المقدس ، ويوم الحسـاب ، وأبـدية الثـواب والعقاب ، وخلود الإنسـان ، ومنهـا أيضـاً عبادة أم الطفل والاتصال الصوفي والـو ومن مصر أيضاً، استمدت الأديرة نشأتها ، والصـورة التي تسحب على منوالها . .

ومن فريجيا جاءت عبادة الأم العظمى ، ومن سوريا أخذت تمثيليـة أدونيس ، وربما تـراقيـا هي التي بعثت للمسيـحيـة طقوس دينوشيس ، وموت الإلّة ونجاته .

ومن بـلاد فارس ، جــاءت عقيدة رجـوع المسيـح وحكمـة
الأرضي
وينهي ديورانت حديثه عن المسيحية ، فيقول :
إإنالدسيحية كانت آخـر شيء عظيم ابتـدعه العـالم الوثني

(1) تبنتها
(1) قصة الحضارة : ج 11 ص M9.
rro

وهكـذا نجـد أمـامنـا غمـوض ، يحيط بتحـول بــولس من اليهـوديـة إلى
المسيحية
وغموض حول الأسباب والدوافع الحقيقية ، التي كـانت وراء هذا التحـول
المستغرب
وغموض أيضأ حول نظرياته التي تركها للمسيحيـة ، وحول المصـادر التي استقى منها تلك النظريات ، ثم شك يحيط بمصداقية رد هذه الرسائل إلى بولس بالذات

الانتلاب الرهيب ، وخلفت لها الإرث البائس من الخلالانات ، التي كلفتها أنهاراً من الدماء المسيحية ، أهرقت على مذبح الإِممان بها ومعارضتها ؟ .
الحقيــة أن الثمن الأكبر الـذي دفعته المسيحيـة ، بسبب إيمانهـا بمبادىء

 رداء شفاف فاضح من التوحيد .


 أحاديثه الثفهية تضعف في ذاكرة الناس .

والظاهر أن نظرياته لم تلق في البداية استجابة سريعة من الناس ، كما كان
 الذين كما يبدو تركوه ليتبعوا سواه ، فأرسل لهم قائلًا :

الاني أعجب من أنكم أسرعتم بالإنتــــل ، عمن استدعـاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ، وهو يِس إنجيل ، بـل أن

معكم قوم يلقون البلبلة بينمم ، وبغيتهم أن يـدلوا بشــارة - الدسبح

ولم يلجأ المسيحيون إلى رسائل بولس ، إلا عندمـا أخذ العقـل المسيحي


 المسيحية ، من طوفان البدع والهرطقات

 كنيسة واحدة

فال ديورانت في بولس :
ابقي الرجل الـذي نصل المسيحيـة عن اليهوديـة من حيث
الجوهر ، يهوديأ في قوة خلقه وصرامة مبادئها(1) .
نما هي النظريات ، التي تضمنتها رسائل بولس يا ترى ؟
ترك بولس للمسيحية أربعة عشر رسالة ، أرست نظريات جديدة للكنيسة ،
 تلك النظريات التي فرضها أتباع بولس ، عبر قرارات المجات المامع المسكـونية وسبـل تطبيقها المعروفة ، بالقوة والإكراه .
ويلاحظ أن هذه الرسائل تكاد تأخذ نمـطأ واحداً في ابتـدأها وخـواتيمها ، فهي تتحدث بنعمة الش الآب ، والرب يسوع
أولى رسائله كانت إلى أهل رومة ، وفيهـا وضع بـولس أهم المداميك في
(1) تصة الحضارة: ج 'l ص •PY.
-بنيان نظرياته حول المسيح ، معلنـأ أن للمسيح طبيعتين ، طبيعـة إنسانيـة وطبيعة
إلهية
وفيهـا نادى بـولس بنظريـة التجسد والصلب والقيـامة ، التي انـطلقت منها

متفاوتة .
ونستـطيع القـول ، أن الصـدام يـومذاك بين بـولس واليهود ، بــدأ من هـذه
 بمنقذ ، نصفه بشر ونصفه إله .

جاء في سفر أعمال الرسل :
"اتال موسى : سيقيم لكم الـرب الإِلَّ من بين إخـوتكم نبياً مثلي ، فـاسمعـوا لـه في جميـع مـا يقـول لكم ، ومن لم يستمع لذلك النبي يستأصل من بين النعب|| .


 بالمسيح ، وليس بالأعمال وفق الناموس اليهودي الي

وفيها أيضاً كشُ بولس بصراحة ووضوح عن نـظريته القــائلة ، بأن عيسى هو ابن الله ، وأنه تجسد وصار إنساناً مثلنا في كل شيء ما عدا الخطيئة . إن مجمل مبادىء ونـظريات بـولس الأساسيـة ، نجدهـا في هذه الـرسالـة تقريباً ، وما جاء في الرسائل الأخرى ، ما كان إلا تأكيداً أو شرحاً لها . في رسالته إلى أهل رومة قال :
"نعمة لكم ، وسا>م من أبينا الد ، والر بِيسوع".

ولكنه في رسالته الثانية إلى قورنتوس أضاف :
"مباركُ اللة أبو ربنا يسوع المسيح" .
حيث أدخـل بـولس أبـوة اللذ للمسيـح ، أو بنــوة المسيـح لله ، على خط الإيمان المسيحي ، ولأول مرة . ومن رسالته إلى أهل قورنتـوس يتخح لنـا ، أن




المسيحية .

وفئـة أخرى بـزعامـة بولس ، دعت بـإصـرار إلى فصـل تـام بين اليهـوديـة والمسيحية ، وعلى كافة الصعد .

وفي رسالته إلى غلاطية ، قال بولس :
اهن بـولس وهو رسـول ، لا من قبل النـاس ، ولا بـاختيـار إنسان ، بل باختيار يسوع المسبح ، واله الآب الآب الذي أقامه

من بين الاموات، .
والمسيـح في هذه الـرسالـة في وضع مبهم غــامض ، حيث أنه كـائن غير
 بطلان شريعة موسى ، مفجراً بذلك أهم تناقض حاد بينه وبين المسيح نفسه . عندما قال :
(اشـريعة مـوسى كـالمؤدب ، تعـد النـاس لمجيء السيــد
المسيح ، كان بالناس حاجة إليها لتورطهم بالخطيئـة ، ألما
وقد جاء المسيح ، فلا حاجة إلى المؤدب ، ولذلك بط بطلت
الششريعة وزالته .
rrq

القتد انقطعتم عن المسيح ، يا أيها الذين يلتمسـون البر من الشريعة) .
, إندعاة العمل بأحكام الشريعة لعنواجميعأ، .

بينما المسيح أعلن بصراحة وحزم :




 السموات ، وأما الذي يعمل بها ويعلمها ، نذالا يعد كبيرأ في ملكوت السموات)(1)

المسيح يوصي بأن لا يزول حرف أو نقطة من الشريعة ، فيما بولس يعلن بطلان الشريعة بكاملها . نمن نتع ؟ و دالىى من نصغي ونستمع ؟.

 عملية الصلب المدروسة ؟

وإذا كان نعم ، فبماذا يفسر القديس ، ويصنف تلك الجـرائم الفظيعـة ،
 وحتى اليوم ؟



 نجده ثورة عارمة وحربأ شعواء ضد الختان الِّان ، مع العلم أننا لو تارنا بين مـوضوعي العمادة والختان ، لوجدنا أنفسنا أمام طقسين المان ختان يهودي ينفع ولا يضر .
وعمادة تعود بأصولها إلى عمق الطقوس الونينية ، لا تنفع ولا تضر ، فأيهما أنضل وأوجب ؟ وأكثر الظن أن تشدد بولس ضد الخد الختان ، ما ما كان في الحقيقة إلا






 - أو بالأحرى حول موضوع الجسد والرو

نفي هذه الرسـالة ، يعلن بـولس ، أن التوفيق في المسيحيـة بين حاجـات الروح ، وحاجات الجسد مستحيـلُ ، وأن المصالحـة بينهما معـدومة ، وأسبـاب الوناق والتعايش معطوعة
وعلى الإنسان المسيحي ، بموجب أنكار بولس ، أن يعيش في دوامة هذا العداء المستشري ، بين جسده وروحه .

فإن عاش بروحه فعدواً لجسده ، والعكس يجعله عدوأ لروحه ، وديانته .

 لو أن ديانته سمحت له بـالتونيق بينهمـا ، ولكن كيفـ السبيل الـلى ذلك ، وبا وباني مداميك ديانته ، يعلن بالفم الملآن :

السلكوا سبيـل الـروح، ، ولا تقضـوا شهـوة الجسـد ، لأن
الجسـد يشتهي ما يخـالف الروح ، والروح يشتتهي ما في
الجسده(1) .

وينقطع آخر خيوط الأمل في نفس المسيحي ، بالتوفيق بين مـطالب جسده وروحه ، عندما يقرأ قرار قديسه الحازم قائلاً :
,إن الذين هم خاصة المسيع ، تد صلبوا جسـدهم وما فيه . من شهواتا
. Y - IV - IT
والويل الويل للمسكين ، إذا ما مالت عينه مرة إلى جسده


 فديسهم جميعها ، أصبحت مطرودة منفية من حياتهم ، تندب حظها الما . في رسالته إلى افسس يقول :
(مباركا الشَ أبو ربنا يسوع، .
(1) رسالة بولس إلى امل غلاطية : ن ه : IT-IV.

أما في رسالته إلى قولوس قال :
إإن كنتم تـد قمتم مع المسيـح ، ناطلبـوا ما فـوت ، حيث
المسيح جالس عن يمين الده| .
وبهذه الرسالة رفـع بولس المسيـح إلى مرتبـة الألوهيـة ، ليجعله إلى يمين
اله
وقد يكون ذلك مقدمة منه ، لتركيز الروح القدس فيما بعد على يسار اللّ ،
لتكون بداية اكتمال صورة الأقانيم الثلالثة المعروفة في المسيحية . . والمـلاحظ في رسـالتـه إلى أهـل افسس ، إن هـذا القـديس أخـاف إلى

ألقابه ، التي كان يغدقها على نفسه ، لقباً جديداً هو :
"احامل سر المسيح" .
:ون أن يوضح شيئاً عمن أقامه على هذا المنصب الخطير ، وهـو الأمر الـذي لمم يشر إليه واحد من تلامذة المسيح الآخـرين الذين عــايشوه ، وبـولس كما نعـرف ليس واحداً منهم . وفي هذه الرسالـة ، يصدمنـا موقف مـريب ومستهجن لبولس من مـوضوع الـرق ، موقف مـا هـو في الحقيقـة ، إلا تنصـل واضــع من تضيـة تحريرهم
فها هو يطلب إلى أوليك العبيد ، الخضوع الأبدي للأسياد قائلًا :
اإنإإطـاعة أسيـادكم وخــدمتهم بـطواعيـة وإخــلاح ، هـو
والجبكم وتدر كم المقدس" .

$$
. V: 7: 0 \_7
$$

والملاحظ أن بولس ، لم يأت بذكر للروح القدس بمعنى كونه اقنـوم إلهي

 الأولين ، الإلّه الآب ، والإلَ الآله الابن .


 الأولين

والسؤال هنا مفروض : هل كان إيمان الإنسان المسيحي سليمـأ ، قبل أن يكتشف له بولس أقنوه الإلهي الثالث ؟ ويستخرجه له من خبايا أفكاره ؟
وفي حـالة أن يكـون أتنوم الـروح القدس ، متممـأ فعلاُ لحفـائق الإيمـان الصحيح ، نمن كان المسؤول عن تغييبه عن أذهان المسيحيين كل هل هذه المــد



 من الجائز أن تبقى الحقيفة طي الكتمان ، وصـورة الأقانيم الاللهيـة ناتصـة تنتظر من يتقدم لملامها بالروح القدس ، توأمها الثالث ؟

 المسيح زاهدأ بهذه المساواة ، وغير متحمس لها .
ولنتاكد من الأمر فلنقرأ :

انـع أنه في صورة اللّا يقصد المسيـع - لم يعذ مســاواته

 وأطاع حتى الموت ، الموت على الصليبا .

إذاً بحسب بـولس ، نـالمسيـع ليس نتط لم يعتبر مســاواتـ له غنيـــ

فحسب ، فبدا متردداً بقبول هذه المساواة ، بل إنه في هذا النص تقــدم باختيـاره (اوقرارهه "اوإرادته) ليظهر بمظهر الإنســان ، ويتخذ صـورة العبد ، ويصلب نفسـه بقراره وحده ، بحيث بدا الله في النص بعيداً ، معزولاً ، لا دور له ، لا في قرار

المسيح ، ولا في تنفيذ القرار .
في رسالة بولس إلى أهل قولسي ، نستطيـع التأكيـد ، أن المسيح لم يعـد الابن الوحيد ، ولا المصلوب بأمر الل الآب .

وإنما الله بالتمام والكمال ، بعد أن أسبغ عليـه بولس كـل ما يقـال لله ولل
وحده .
وما علينا لكي نتأكد ، إلا أن نقرا بعض سطور هذه الرسالة :
"هـو صورة الله الـذي لا يرى وبكـر الخلالئت كلهـا نفيـه
 يرى ومما لا يرى ، كل شيء خلق به وله ، كـان تبل كـل

شيء ، وبه توام كل شيء الـ
ف
وهكـذا صار عيسى مـو الله ، والله هـو عيسى ، بكـل مــا في الكلمـة من
"معنى
في رسـالة بـولس اللى طيموتـاوس ، موقف متجن من المـرأة ، إذ يتهمهـا
أنها :
(الهي وليس آدم سبب الغواية والمعصية ، وأن لآدم بالأماس

ولا ندري كيف تسنى لبولس ، أن يتأكد من مذا الأمر .
وفي مذه الرسالة عودة من القديس بولس اللى موضـوع الرت ، حيث نجـد لمؤسس المسيحيـة الحـاليـة ، من هــذا المـوضـوع الإنسـاني الـدقيت ، مـوقف


 صلب العقيدة المسيحية ، وأن عدم خضوع العبد لُسيده ، هـو تجديفــــاً من العبد على الهُ والعقيدة .

ولكي نصـدق ، فلنقرأ مـا جاء في رسـالته الأولى إلى طيمـوتاوس الفصـل
7-1 حيث قال :
"اعلى جميع الذين في دبق العبـودية ، أن يحسبـوا سادتهم

الذين لهم سادة مؤمنـون ، فلا يستهينوا بهم لانهم أنورة ،
بل عليهم أن يزيدوهم خدمةه .
هذا الموقف المـريب من قضية الـرق ، يضيفه بـولس إلى موقفـه ذاته من
 القديس ، إن طاعة العبد لسيده واجبة ومساوية لـطاعة العبـد للمسيح نفسـه ، إذ

قال :
ا'أيهـا العبيد أطيعـوا سـادتكم ني هـذه الـدنيــا، بخـوف
وتوقير ، وقلب صاف ، كما تطيعون المــيح"
|فسس ف 7 ـ 0.

العبيد ، بمزيد من الخدمة ، وبتعظيم أكبر للأسياد ، ونعم الحل بالطبع . .

محادثة جرت بين النة وابنه الوحيد .
„قال الهة له يوماً : أنت ابني ، وأنا اليوم ولدتك، .

وقال أيضاً : "ساكينله أباً، ويكون لي ابناً، .
واللّ كـما يبدو هنا يحدث نفسه . ثم يعلن بولس أن الله أصدر أوامره ،


وعاد الله (الآب") (نعم . . يفترض التخصيص حتى لا نضيع بين الله الآب والله الابن) عـاد إلى حديثـه مع ابنـه الوحيـد ، ليـطمئنـه إلى ثبـات عـرشـه أبـد الدهور

قال لابنه : إإن عرشك اللهم ثابت أبد الدهور ، وصولجان الاستقامة صولجان ملكـك ، أحبِت البر ، وأبغضت الإِّم لــذلـك ، اللهم مسحـــك إلْـــك بــزيت الابتهــاج دون

أصحابك .
وتــال أيضاً ، رب أنت أسست الأرض منــذ البــدء ،
والسموات من صنع يديك ، إنها زائلة وأنت باتِ ، و كلهـا تبلى كالثوب ، تطويها طي الرداء فتتغير ، كئهيا ثوب وأنت

أنت لا تنتهي سنوكا .
ولم يكتف بولس بنقل هذا الحديث الصبـاحي بين الله وابنه الـوحيد ، بـل إنه لكي يزيدنا إيماناً نراه يسأل :
"افمنمن الملائكة قال اللّ يومـاً ؟ ابجلس عن يميني ، حتى

لا نـريد منـاقشة مـا سمعناه من المحـادثة „الإلْهيـةه) ولا التعليق على الأمر بشيء ، فهذه متروكة للقارىء الكريم ، ليقرأ ، ويمـحص ، ويحكم . ولكن سؤالاً واحـداً من حقنا طـرحـه ، هـو ، كيف تسنى للقـديس بـولس معرفة هذا الحديث السماوي ، وبهذه الدقة ، حتى قام بنقله لنا ؟ ومن حقنا أن نقول إنـه ، وحتى يتبين لنا العكس ، سنظل نعتقد أن الأمـر

كله من بنات الخيال ، ليس إلا . في تلك الرسالة وهي الأخيرة قال :

كلمنـا هذه الأيــام الأخيرة في ابنـه الذي جـي
شيء ، الذي به أيضأ عمل العالمين ، الذي هو هو بهاء مجه


العلى ، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما للإسم ، الذي الذي

 إعلان سعادة الرب بأبوته لـه ، إلى وارث كل شيء ، إلى خـالق العالمين ، إلى الى الـلى
 إلى يمين الله مفضلًا على الملائكة .

فمن رسالة العبرانيين وما سبقها من رسائل ، دخل المسيـح إلى الله ، وهو
 وتضيع في متاهات جدلية فلسفية ، لا مجال لإثبات صحتها وإظهار أساس لها .

وحول هذه النقطة بالذات تحدث ديورانت، فقال :
,لقد أنشتأ بولس لاهوتـأ لا نجد لـه إلا أسانيـد غامضـة أشد
الغمـوض في أتـوال المسيـح ، ولقـد أضـــان بـولس إلى الـي
الـلاهوت الشُعبي بعض آراء صـوفية غــامضة ، كــانـت تــد
ذاعت بين النـاس ، بعبد انتـــــار سفـر الحكـــة وفلسفـة
فليمونا. .
من ذلك تول بولس ، إن المسيح هو :

Yr^

احكمة الهُ ، ابن الهُ الأول ، بكر كـل خليقـة ، فيـه خلـ
 ويه يقوم كل شيء، هو الكلمة الذي سينجي الناس كلهي
بموته .

وإن المسيـع تـد تـتل ، ليفتـدي بمـوته العـالم ، الـذي

 يســوع الـواتعيـة ، وعن أقوالــه التي لم يسمعهــا منــهـ
مباشرة،(1) . .

 نلاحظ أولألا أنه لم يات ني كل رسائله بذكر لمريم أم المسيح ، وكاني بـي بـه ، وهو

 مخيلته ومخيلة أتباعه ، فآثر نسيانها أو تناسيها .
 موقف منها ، ومن موقعها ، ليصبح تناقضه مع باقي المسيحيين أشمل وأعم
وإلا فبماذا نفسر هذا التجاهل الغريب ؟


 الابن تظل مسيطرة طـاغية ، وهـو موقف ورثـه المسيحيون عن قـد أـديسهم ، حيث

$$
\text { (1) تصة الحضارة: ج } 11 \text { ص ع ع . }
$$

نراهم اليوم يعبـدون في الواقـع المسيح ، أو nالنة الابن، بعــما طمست صـورته الإلهية في أذهانهم ومخيلتهم صورة (الهة الأبه] .

المــلاحظة الـــالــة : أن اسم المسيحيـة والمسيحيين ، لا النصـرانيـة


 بعدما صارت أفكار بولس في نيقيه أساس الديانة المسيحية

الملاحظة الرابعة : هي أن الوفاق بين الرسل الأوائل كان معدوماً ، لا بــ أن مـا كان سـائداً بينهم ليس إلاَ أجـواء التعارض ، والتـنـاتض ، والخـالانـات ، . خصوصاً بين محوري بولس وبطرس أِـرا
 والمعجزات من رسائل بولس ، سواء تلك المنـوبة للمسيح أو للرسـل ، رغم ما

 لدرجة تأليهه ، أمر مستغرب لا يبدو له في الحقيقة تفسير واضح

ذهب ول ديورانت في حديثه عن خلافات الرسـل فيما بينهم ، ومـطامعهم
 ومطالبتهم له بمعرفة منافعهم المنتظرة ، من جراء وقوفهم إلى جانبه ، نقال :
(يصعب علينا أن نتول : أن أولئك الرسل ، كانوا من طراز


 يهـديء من هذه الــطامع ، وعـدمم بأنهم سيجلسـون في

يـوم الحساب ، على انثي عشُـر كرسيـاً، يدينـون أسبـاط
(إسرائيل الاثني عشر|(1)
وهذه الخالافـات أكدتهـا سائـر الأنأجيـل ، فتحدث القـديس متى عنها في

أما القديس لوقا ، فقال في إنجيله :
"اوجـرت بينهم- أي التلاميـذ ـ مبـاحتـة فيمن تـر اه الأكبـر
فيهم ، فعلم يسوع ما يباحثون في نفوسهم" .

$$
\text { ف } 9 \text { - } 9 \text { _ }
$$

وإذا كــانت المنيححية قــد تحصنت في فترة فـوضاهـا الفكـريـة بنـظريـات بولس ، وتمترست وراءها بوجه عوامل التآكل والزوال ، التي كانت تسير إليهما ،
 وعلى شكل من أشكال تماسكها ، إلا أن هذه النظريات ، كما أثبتـت الأيـام فيما بعد ، كانت نقمة على المسيحيين ، ومصيبة كبرى على وحدتها ، وعامـلْا رئيسياً بتفككها وانشقاقهـا ، وسبباً لكـل الكوارش والمصـائب ، التي لاقتها طيلة سبعـة عشر قرناً من تاريخها و

واعتماد نظريـات بولس ، قـاعدة لـلِإِيمان المسيحي ، كــان بمثابـة انتصار لبولس ، على حساب كل الأناجيـل الأخرى ، وطعنـة نجالاء في كبـد الحقيقة ، والعقل ، والمنطق .

نظرية التثليث ، مبادىء جعلت للشرك فلسفة وتعليلاً ولإلغـاء وحدانيـة اللة
فذلكة وتبريراً .

يبقى سؤال ، لا بد من الإِجابة عليه ، وهو :
(1) تصة الحضارة: ج I ال صYY.

هل كانت رسائل بولس حقيقة تاريخية لا شك حوله الهـا ؟ أم أنها دخلت هي الأخرى دائرة الشك والاتهام ، أسوة بكل مصادر الإيمان المسيحي ؟



 عـدة رسائلـ تؤرخ بعام ع ع م ، ولكنها في الحقيقة كتبت بعد ذلك التاريخ") (1) وفي عام 7 1 اه هاجم فرديناند كرسيتيان بور رسائل بولس وقال :
إإنها كلهـا مـدسـوسـة عليـه ، عـدا رسـائله إلى غـلاطة
وكورنتوس ورومية)((\$) .

و وللواعظ الأميركي المعروف „هـري ارسن فوزدل؛ من رسـائل ونـظريـات بولس ، موقف سلبي صريح ، حيث قال :
(اعندما يرخي بولس العنان لخيالـه في بحت يوم القيـامة ،
 من آراء المعلمين اليهـود عن المـوضـوع ، قـبـل أن عـرن


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) قصة الحضارة : جا }
\end{aligned}
$$

## من عثائد الوثنين أنى بولس بالتليث

أما وقد أصبحنا عند مينـاء التثليث ، حيث رسى القارب المسيحي البـائس
بقيادة بولس ، فلا يسعنا إلا أن ننتش ونبحث ، علنا نجد المئلئر المصادر والأسس التي استمد منها هذا اليهودي العتيق نظرياته الغريبة الا

فمن أين أتى بولس بنظرية التثليث الإلهي ؟ وأين وجدها ؟
، الثابت من دراسة عقائد الونيين في الهند ، ومصـر القديمـة ، والإغرية ،
 التثليث الشهيرة ، إلى تعاليم بونس الرسول أولاً ثم إلى تعاليم المجامع المقدسة ثانياً
وإذا مـا عرفنـا ، أن بولس قـد تعلم في الإسكندريـة ، لعـرفنـا أن خيـوط الثالوث المقدس ، قد حيكت في مخيلته هناك .

وأن آلهة المصريين الثلاثة : أوزيروس (الأب") وحوريس (الإٕنن" وإيزيس
قد استحالت عند بولس إلى الأب ، والإبن ، والروح القدس كما أننا نجد لعقيدة التثليث آثاراً في عقائـد الهنود ، الـذين كانـوا يقولـون
 والتكوين .
"ووفشنو" في حالة الحفظ والقوامة . (ووسيفا) في حالة الإهلاك والإبادة .

وفي هذه العقيدة أن : فشنـو الإبن المنبثق ، والمتحول عن الـلاهوتيه في
(براهما)" .



الأقانيم .
وإذا شرع كهتهم في تقديم الذبائح ، يرشون المذبح بالماء ثلاث مرات .
 المذبح بالماء المقدس ثلاث مرات ، إشارة إلى التئليث .
وهذه الشعائر هي التي أخذتها الكنيسة ، بما وراءها من العقـائد الـوثنية ، وضمتها للنصرانية
وإلى هذه الحقيقة أشار الأستاذ عبد الكريم الخطيب بقوله :

اروبذه المعتقدات ، التي ورتُتها المسيحية ، من تصـورات

 وإنساناً في ذات الهّ ، وجعلنه إلهاً في نلالثة ، وتـالثة آلهـة
في إلهَ|(1) .
(1) المسـح في القرآن : ص •rr. .

## أصحاب عقيدة التثيليث عاجزون عن فهمها

فلسفة التثليث عضو غـريب أدخل إلى جسـد المسيحية المـريض ، نتيجة



 جعلت هـذه المقولات أسـاس العقيدة ، التي لا يكـون المسيحي مسيحيأ إلا إذا اعتقدها وآمن بها

والحقيقة أن هناكاك ألــرفأ مؤلفـة من النصارى ، تستبطن الريبـة في عقيدتي



 أن نتجـاوزه ، فنستعرض رأي رجـال الدين المسيحي أنفسهم ، الــذين كان لهم أمر هذه الأسرار الكنسية

لنتبين من خـلال الغبـار الكثيف ، والعــاصفـة الهـوجــاء التي هبت على



وسيكون ذلك كـافياً ليـدلنا على مـدى الحيرة والاضـطراب ، اللذين يركبـا عامـة
 ومداركهم .
ذكر الأستاذ الخطيب كوكبة منهم ، فقال :
(يقولسابيلوس ، الذي كان أسقفاً بلباطليماس :
الأب والإبن وروح القـدس ، ليسوا بـأسمـاء أقـانـيم ، بـل
أسماء ظهورات (تجليات) لآتنوم واحد .
سمي nالآب" لأنه الخالق
والابن ، لأنه الفادي
والروح القدس ، لأنه المقدس،(1) .
وقال بولس ، الذي كان أسقفاً لساموسطا في القرن الثالث الثا والث :
, الككلمة والروح ، صادران من الهة أزلألا .
وقال آربوس في القرن الرابع :
الأب وحده ، هو الإلّ الأصلي الواجب الوجود .


مشابهان له في الجوهر ، ولكن ليس واحداً منهما فيها .
وقال آموري بـين في القرن الثالث عشر :

خلقها الهُ أولاً . . لتقوم بتنفيذ أغر اضه(r) .

> (1) المسـيح في القرآن
> (Y) المسيح في القرآن: بזr.

وهكـذا نرى أن العقـل ، الذي يـرفض أن يكون الـواحد ثــلاثة ، والثـلاثة واحداً هو الذي حمل هؤلاء الفلاسفة من رجال الكنيسة وقادتها ، على أن يبحثوا عن تفسير مالئم يجد فيه العقل بعض الطمأنينة ، إلى عقيـدة التثليث التي فرض

عليه الإيمان بها
فكان من هذه التفسيرات ما رأينا :
الكلمـة والروح القـدس صادران من الله أزلاً ، أي أن الله هـو الذي تفـرد وحده بالوجود ، ثم كان أول ما صدر عنه الكلمة والروح القدس .
أما آموري ، فقد عزل الأقانيم الثلاثة عن الله عزلاً تاماً ، إذ جعلها كائنات
 الثالوث في خدمته .

ويقول بوهمي في القرن السابع عشر :
شالW في ذاته أبّ ، وابن ، وروح قدس .
نالأب إرادة وقوة .
والإبن ، هو موضوع إرادة الأب وتدرته .
نـالأب بدون الإبن ، هــو إرادة وتـوة بـدون مـوخـوع ، أو

النور الذي ينير الوجود الإلْهي
أمـا الروح القـدس ، فهـو الإشعــاع المتصـل بـإلإبن ، أو
. بالحر ي المتصل بالنورا
ويقول „كانت"، في القرن الثامن عشر :

شالأب ،ووالإبن ، والر وح القدس ثالالْ صفات أنسـاسية في
اللاهوت ، وهي القدر والحكمة والمحجبة ، أو ؤلاكثة فواعل

هي : الخلت ، والجفظ ، والضبطه .

> وقال (سويدنبرغ) في القرن التاسع عشُ :

ايطلق الثاللوث على المسيِ وحـده ، فلاهـوته هـو الأب ،

. القدس"
وقال „اكلمنيص" مدير مدرسة الل(هوت بالإسكندرية ، في القرن الثاني :
اليسى كل أقنوم عين الآخر ، ومع ذلـك فإن الأتـانيم ليسوا
ثـالات ذوات ، بل هم ذات واحـده ، لأن جوهـرهم واحد وهو اللاهوت" .

ويقول القديس (ايريناوس") ، أسقف ليون في القرن الثاني :
"الإبن والر وح القدس أزليان كالأب تماماً ولا فرق بين أقنوم
 الإطلاق ، لأنهم هم اللد الواحده .

نسأل : إذا كانت هذه الأقانيم الثـلاثة متسـاوية تمـاماً في كـل شيء ، فـر في الجوهر ، وفي الخصائص والصفات ، فبماذا ، أو لماذا تكون ثالائة ؟
بل كيف تكون ثلاثة ؟ ثم تكون واحداً ؟

ويقول القديس (اديونسيوس) بطريرك الإسكندرية في القرن الرابع •


عن الآخر ، بأي حال من الأحوال . ."(1).
(1) انظر المسيح في القرآن: ص ع عr.

ونسـأل أيضاً : ولمـاذا هذا الفصـل ؟ ولماذا كـان اللهَ ثلاثــــه و وكيف يتميز أقنوم عن أقنوم إذا لم يكن منفصلاً ؟ ويقول القديس اثناسيوس الرسولي (القرن الرابع) .


الثالوث أول وآخر ، ولا أكبر ولا أصغر . .
 وكلهم هو الهـ) .

ونسأل أيضأ وأيضاً :
ألسنا نرى هنا ثلاثة آلهة ؟
الالب وحده هو الس
والإبن وحده هو اله
والروح القدس وحده هو اله
والثلالثة معأ هم اله
الهي يتفرق ، فيكون ثلاثة ، ويجتمع فيكون إلهِاً واحداً فاين العقل الذي يقبل هذا ؟ أو يحتمل هذا ؟

وفي دفاعه عن التثليث ، وأنه عقيدة التـوحيد الخـالصة لهّ ، يقـول الأستاذ
الحداد
النصرانيةمنذ كانت هي دين التوحيد(؟) مع تولهـا بعقيدة التثليث في الططبعة الإلميـة الواحـدة ، فالتئليث المسيدي
 الأحد



اومن تُم، فـالإِيمان في ألـوهية عيسى لا في تـأليهه ، وفي تأنسه وتجسده لا يزيد شيئأ ، ولا ينقصى من طبيعـة الخالق الواحدة .

نالمسِيح عيسى بن مريم ، هو كلمـة الشة الذاتيـة ، ألقاهــا
 فيما بينتا ، هو الكلمة الذي كان في البدء . . .1)|(1) . ونورد للأستاذ الخطيب رداً على ذلك حيث قال :
آآننا أن المسيحية لا تقول بالتثليث الذي يجعل الثي الدّ ثلاثة ، ولكن كيف الإيمان بالمسيح إلهأْه وكيف الإيمـان بإلَه ،

 وتكسوه ، وتقوم على حاجاته امر أة
 كلها، ويخضع وجـوده لضرورات الأجنة والطفـولة ليعلن نفسه للناس)

 سوى الاختلاف ، والتناقض ، والتعارض ؟ متطابقين ، في آراء هذه الكوكبة من رجالات الكنيسة المسيحية ، حول مـوضوع التثليث ؟



هل اتفق اثناذ منهمـا على تحـيـد واحد ، وفهم واحــد لطبيعـة المسيح ، وموضوع الأقانيم ، ونظرية التتيليث ؟
أم أن آراء الجميع كانت مختلفـة متنافرة ، اختلاف خيـوط البصمات في أصابع البُّر ؟
هل اتفق هؤلاء على ربهم . . أم أن الكل يتوه في الضضياع؟


 فلا دواء ينغع ، ولا شُفاء يرتجى .

## الديانة التي اختيرت في مؤتمر

لم يمض وقت طـويـل على انتشــار رسـائـل بـولس ونظريـاتـه في الفكـر
 المسيحية تحصد العواصف التي زرع ريحها بولس قبل ثلاثة قرون ، وانهار نظام


 بنفسه ، عندما جاهر برأي جديد في المسيح ، فرفض ألوهيته وبنوته لَّهِ قائلًا : "أنه مخلوق، .

مطلقاً نظرية جديدة في المسيح مفادها :
أأن الرب وحده هو الهـ الفرد ، والإبرن مخلوق مصنوع، .
وهي نظرية وضعت نـظريات بـولس برمتها ، والفلسفة المسيحيـة المبنية

 وتعاظم شأنها ، وقويت شوكتها
 تكن تشككل في أذهان الناس قناعة حقيقية ، ولا إيمانًأ ثابتاً في عمق إدراكهم بدليل انتلابهم عليها ، وهجرهم لها ، عند أول فرصة سنحت لهم . .

وهذا ما فهمه أهل الكلمة والرأي في المسيحية آنذاك ، إذ رأيناهم يتنادون
 وقبل الحديث عن هذا المجمع ، لا بد من كلمة حول أفكار آريوس فلا يظنن أحد أن نظريات هذا المعارض المسيحي ، تعني إيمانه بوحدانية
 والمسيـح ، إلا أن الأريـوسيين ليسـوا مـوحـدين بـالمعنى المفهـوم من دين الس الحق

فهم يقـرورن أن المسيح ليس أزليـاً كـالة ، وهـنا حق ، ولكنهـم يخلطون فيقررون في الوقت نفسه ، أنه الإبن ، وأنه مخلوق من الرب قبل خلق العالم
وهذا ليس من التوحيد الحقيقي في شيء

مـا إن فجر أريـوس قنبلته ، حتى تحـرك الملك قسـطنطين ، فبعث إلى جميع البلدان ، فجمعٍ البطاركة والأسـاقفـة ، فـاجتمـع في مـدينـة نيقيـة عـام


لم يكن يجمعهم في المسيـح رأي واحد ، ولا عقيـدة واحــدة ، بـل على
 وعقيدة مستقلة ،

فهـا أن بـدأ المجمـع جلســاتـه ، حتى تفجرت الخــلافـات ، وتضـاربت الآراء ، وتصادمت النظريات ، فمنهم من قال : المسيح ومريم إلهان من دون اله ، ومم المريمانية .
 شعلة نار ، فلم تنقص الأولى لإِيقاد الثانية منها ، وهي مقولة سبارنيون وأتباعه. ومنهم من قال : لم تحمل لتسعـة أشهر ، وإنمـا مر نـور في بطن مـريم، ،

كما يمر الماء في الميزاب . لأن كلمة الهُ دخلت من أذنها ، وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها ـ وهي مقولة اليان وأثياءه . ومنهم قال :
أن المسيح إنسان خلق من اللاهوت ، كواحد منا في جوهـرة ، وأن ابتداء
 الإلهية ، فحلت فيه المحبة والمشيئة ، فلذلك سمي ابن اله
ويقولون إن الش جوهر واحد ، واقنوم واحـد ، يسمونـه بثلاثـــة أسماء ، ولا يؤمنون بالكلمة ، ولا بالروح القدس
ومنهم من قـال : بيُلاتـة آلهة صـالح وطـالح وعـدل بينهمـا . وهي مقـالـة مرقيون وأشياءه .

ومنهم من قال : ربنا هو المسيح ، وتلك هي مقولة بولس الرسول .
تلك كانت أهم النظريات ، التي سادت أجواء المجمع آنذاك ، ولما اشتد

 للتدخل بوسائـل مختلفة ، تفـاوتت بين الإقناع ، والتـرغيب ، والترهيب ، ولــــد تحدث الأستاذ الخطيب عن هذا الأمر ، نقال :

ونلم سمع تسطنطين الملك مقــالاتهم ، عجب من ذلك ، ولك ،
 أن يتنافروا فيما بينهم ، لينظر من معه الحت فيتبعه
فـاتفق منهم
فناظروا بقية الأساقفة ، فأفلجوا عليهم حججهم ، وأظهر وا
الدين المستقِمي(") .
(1) المسيح في القرآن : ص جEY .

بينمـا للدكتورة نـاديا العمـري حول هـذه النقطة رأي آخـر ، إذ قـالت في كتابها (أضواء على الثقافة الإسلامية) :

إن تسـطنـطين الملك ، من خـلال رغبته بــالقضـاء على الفتــة ، أرغم القسيسين المؤتمرين ، على الـوتـوف عنـد تصور يرضي الجميع كحل وسط ، فكان هذا الحـل الذي قسم المسبح بين الألوهية والبشُرية ، نهو بشر الهـ (1)
لقـد كان مجمـع نيقيه مفصـلًا رئيسياً في تـاريـخ المسيحيـة ، لا بـل هـو
 تاريخها ، ولأنه كذلك ، فإن لنا حوله وقفة طويلة ، متبصرة ، مـدققة ، هـادفة ، بدونها لا يمكن لنا الوصول إلى الحقيقة أبداً ا
ولا بد من طرح أسئلة تدور في أذهاننا تفتش عن جواب :

الأول : ماذا كان سيحـدث ، لـو صـادف واتفق 19 ا أسقفـاً آخـرين ، على رأي


الديانة المسيحية ؟
أما كانت المسيحية بهذه الحالة قد تبدلت تبديلًا وتغيـرت تغييراً ، ولـربما كانت قد أمست خلافاً لما هي عليه اليوم ؟

الثاني : ألانجعلنا قرارات مجمع نيقية نعتقـد ، أن الإيمان المسيحي بـرمته ، مـا لا لا لا لا

 متضاربة ، كان يمكن لكل واحد منها أن يكون أساس الديانة المسيحية ،


أليس هـذا هو مـا حدث بـالضبط ، عندمـا فازت نـظريات بـولس ، على الـلى
 فكانت الديانة المسيحية كما نراها اليوم ؟
والثالث : أيمكننا بعد أن نعتقد، أن المسيحية الحاضرة بتعاليمها وأناجيلها ، شرائع
من الله ، وتعالِيم من السماء ، وهي من صنع البشر ؟
 الكمال المطلق ، ديانة اتفق عليها اتفاقــأ واختيرت أفكــارها الختيـاراً ، من ، بين مجموعات عديدة من العقائد سواها ، كانت مرشحــة للفوز بـالمنصب نفسه . . لولا . .
نستطيع القول بثقة ، أن مسيحية اليوم بدأت فعلياً لا من المسيح وما نسب إليه من أقوال ، ووصايا ، بل من مجمع نيقية بالذات .
 بعد نيقية وكأنه رئيس (افخري" لنادي المسيحيين في العالم ، الذي يحمل اسمه فقط

## ماذا كان حصاد المسيحية في نيقية ؟

 المصيرية الأخيرة ، التي غيرت مجرى التاريخ ، ونفتح صفحات التاريـن التاريخ ، لنقرأ منها مقررات ذاك المجمع التاريخي . فنعـرف، كيف تمت ولادة مسيحية اليوم بعد مخاضها العسير . .
أهم القرارات ، التي توافق عليها الـ لـ بإ أسقفاً في نيقية كان : "جعلالمسـت رباً هو ابن الهة ومساويألة في جوهره1 .

أما صيغة القرارات ، فكانت كما يلي :







 النبطي ، وتألم ، وتبـر ، وقام من بين الأمـوات في اليـوم الثّالث ، كما في الكتب ،

وصعد إلى السماء ، وجلس عن يمين الأب ، وأيضـأيأتي
في مجـده ، ليدين الأحيـاء والأموات ، الـذي ليس لملكه

علق الأستاذ عبد الكريم الخطيب على قرار المؤتمر هذا ، فقال : إإنهذا القر ار اعتبر تفسير أ مقدسأ لما كان يضمـره المسيع

الأقانيم،(1)،
والجدير بذكره هنا أن مقررات مجمع نيقية ، كانت إلى حد ما تونيقيه ، إذ حرصت على إرضاء كل الأناجيل تقريباً . . . وسايرت كل كل الاتجاهاه الـات النـافذة في
 كلمه

ولأن بحثنـا بالأسـاس ، محصور بمـوضوع الخـلاف المسيحي الإســلامي

 ومنطلقاته ، طالما أن ذلك لا يدخل في سياق بحثئن الحالي . . ولكن ما ما نستـطيع
 الطلاق النهائي بين المسيحية والإيمان بوحدانية الله . .
رغم أن أكثر من مفكر مسيتي حاول معالجة هذا الإشكال الخططير ، وسد هذه الثغرة ، عن طـريق إلباس قـواعد الإيمـان المسيحي ثياب الـئـوحيد ، إلآ أن
 التعاليم المسيحية ، كان يطل كل مرة من وراء ستائر التوحيد المزعوم الشفــيانة ، فيفسد على الساعي سعيه .
(1) المسـع في القرآن : ص هror.

وإذا كــان بولس قـد استمد فلسفـة التُليث من العقائــد الـوثنيـة المصـريـة والهندية كما بينا ، فإن مقررات مؤتمـر نيقية أيضـاً ، لم تكن هي الأخرى ببعيـــدة عن عقائد الوثنيين ، والهندية منها بالذات .

ولكي نتـأكد من أن أصـل العقيدة الجــيدة للمسيحيين ، التي أقـرها لهم




لقد ذكر في الكتب الهندية القـديمة التي تـرجمت إلى الإِنكليزيـة شارحـة
عقيدة الهنود القدماء ما نصه :


 الروح في بطن (اماياي، العذراء .
ونؤمن "بفــيـو" الـروح الحي ، المنبئق من الأب ، والابن

وهكذا نجد أن الثالوث الهندي القديم وهو :
بسافستري : الشمس أي الأب السماوي
وآتي أي الإبن : النار وهو النار المنبثقة من الشمس
وفايو : نفخة الهواء أي الروح

الذي كان أساس المذاهب عند الشعوب الأربـانية ، أي الهنـود القدمـاء،
(1) انظر التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام: ص 1+1.

والثالوث الإِلهي المصري المعروف ، نجدهما قـد عادا إلى الحيـاة من جديــ ، بعدما تقمصا روحاً وجسداً الثالوث المسيحي :

الآب السماوي
والمسيح الإبن
والروح القدس .
وبهذا ، لن يجد بعد الآن أي مدقت ، ومتبصر ، وباحث ، أي صعوبة في سعيه لرد الإيمان المسيحي إلى أصالته ، ومنطلقاته ، ومنابعه . ليصبح حل لغز التثليث العجيب ، الذي فرض على المسيحيين الإِيمان به كأساس لديانتهم ، أمراً سهلًا وميسوراً .

كان هذا هو حصاد المسيحية في نيقية ، فهل كان حصـاداً مباركـاً ؟ أم أن العكس هو الصحيح ؟

لنترك تقييمه لقلم رائد في معرفـة المسيحية هـو البروفسـور دافيد بنجـامان كلداني ، حيث قال :

حكمة واحدة ، أو وحي ، أو أية رسالة مر فـوعة إلى يسـوع الـو
المسيـح بلغته الخـاصة ، ويجب أن يتحمـل مـجمع نيقيـة


أما الواعظ الأميركي فوزدك ، فقد أعلن بصراحــة ووضوح ، فشـل الأجيال المثقفة المسيحية بتقبل مقررات نيقية ، فقال :
(1) محمد في الكتاب المقدس : ص 10.


 النيتي" .

وقال :
انعـرف نحن المسيحيين ، أن ععيدة الثـلوت ظهـر توت بعد أن بدأت الكنيسة تفكر في معنى يسوع ، وأمـا آباؤنـا نقد
وجدوها في نُنايا الدهد القدّيم"(1)

## في المسيحية يتدرج النه نحو كماله

إن الـطريقـة التـوفيقيـة ، التي صيغت بهـا مقـر رات نيقيـة ، إرضـاء لكــل

 بكلمات ، تلتقطها من شتى الصفحات في الأناجيل والرسائل .
ففي عام اکگ ، خرج من صفوف الكنيسة متمرد جديد ، ثائـر آخر ، هــو بطريرك القسطنطينة (نسطور) الني أعلن :

ساذجأ، ، ثم حل فيه الإلة بإراداته ، لا بالإِتحاد ، نهو لهـذا ذو طبيعتين واقنومين، .
وما كاد نسطور يفجر قنبلته ، حتى انقسم الأساقفـة والقـساوسـة المسيحيون
 والتردد .

وهكذا عادت الأرض المسيحية لتشتُعل من جديد ، بحيث شمـل الإنقسام رجال الكنيسة ، وقاعدتها البسرية على السواء .

وللملمــة الـوضــع المتــازم دعــا الملك (تـاوديـوس)" الصغيـر ، ملك


وبعد مناقشات طويلة وشاقة ، انتهى الرأي إلى القول :
بتجسد الكلمة واتحـاد الطبيعتين الـلاهوتيـة والناسـوتية ،
بدون اختلاط ، ولا امتزاج ، ولا استحالة .


 إنجيل كلمة ، ومن كل سفر جملة

أوردها الأستاذ الخطيب ، فقال :

$$
1 \text { ـ حول : تطريب العذراء }
$$

نوظمك : لوقا




$$
\begin{aligned}
& \text { أتى وخلص نفوسنا : لونا } 19 \text { : • } 19
\end{aligned}
$$

Y -

$$
\begin{aligned}
& \text { A : المجد لك ياسيدنا اشما } \\
& \text { لوقا : : لو : } \\
& \text { نخر الرسل } \\
& \text { إكليل الثّهداء الشعيا } \\
& \text { تهليل الصديقين }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (المسِح في القرآن : ص00. }
\end{aligned}
$$

r

$$
\begin{aligned}
& \text { نكرز ونسـر }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { v: يوحنا } \\
& \text { متى ع : : } \\
& \text { بالثنالوث الأتدس } \\
& \text { لاهوت واحد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لوقا ६ץ : } 01 \\
& \text { يارب بارك آمين }
\end{aligned}
$$

بركان رهيب فجرته في المسيحية عقيدة بولس التثليثية ، ولا أحــد يعلم إلا الله متى يخمد ، ويهدأ ، ويستكين . ولنا أن نسأل :

بعد نيقية ، وافسس ، وانتصار نظريات بولس ، وكل دعاة التثليث فيهما ،
 سلم المناصب الإلثهية ، فانتقل من : إنسان يشبه يوحنا المعمدان الان إلى إنسان نوق الملائكة إلى كلمة اله .
إلى ابن اللّ ، ثم ابن الهُ البكر ، ثم وارئه وخالق العالم . الـي

 كان مجهول الإقامة أثنـاءها ، إلى العـائد إلى عـرش السماء ، حيث كـرسيه عن يمين أباه الهول . إلى شريك الهّ ني كل شيء إلى الله الأقنوم

نم أخيرأ في نيقية ، وبقرار من rl^ أسقفأ إلى . . اله بكل ما في الكلمة

نسـأل : هـل بعـد هـنا كله من دور للتـوحيـد ، أو أثـر منـه في الــديـانـة
المسيحية ؟
وإذا كانت غريبة عجيبة فلسفة المسيحية حول الله ، في تخيلها لـه إلهاً في
صورة إنسان ، وإنسـاناً في ذات إلــه وجعلها لـه إلهاً في ثــلاثة ، وثـلاثة آلهة في
. إله
لكن الأغرب ، هو نظرتها القائلة بتدرج اللّ نحو كمالـه ، وتطويـر ذاته من
حالة إلى حالة

## المسيح نفسه يرنض عقيدة التُليث

إذا كنـا قد استنطقنا كـوكبة من أهـل الفكر المسيحي ، حـول مـوضـوع
 واضحاً . فلماذا لا نزيد البحث ، غنى ، فنحـاول أن نتعرف إلى رأي يســوع نفسه بالموضوع ، عله يكون الفصل والحكم ؟
وما علينا إلا أن نفتح إنجيل مرقص ، ونترأ فيه الحوار التـلي ، بين يسوع
 وكهلأُ النظريات سواها ، أدخلها المسيحيون بعده إلى ديانتهم ، ونسبوها إليه زوراً

سأل اليهودي يسوع : ما الوصية الألى في الوصايا كلها ؟ فأجاب يسوع :
,الوصية الاولى هي: اسمع با إسر ائلل ، إن الرب إلهنا هو


نفسك ، وكل ذهنك ، وكل توتكه .
فقال الإسرائيلي :
احسن يا معلم ، نقد أصبت إذ تلت إنه الوحيـد ، ولا آخر

$$
\begin{aligned}
& \text {. (1)(01) } \\
& \text { (1) العهد الجديل: مرتص Y }
\end{aligned}
$$

واضح من هذا النص أن المسيـح لم يشرح قضيـة الألوهيـة ، ولم يتعرض لذات الله ، ولا لما يقال من أقانيم فيه ، وإنما تحدث عن إله واحد ، لا شريـك له ، ولا تعدد لذاته .

فلو كان التثليث من صميم العقيدة النصرانية ، فكيف ســاغ للمبشرين بهـا
 الحقيقة ؟ وأن يحدثوهم عن الله الواحد ، دون أن يطلعوهم على الله ذي الثلاثـة أقانيم؟ ؟

وكيف صح إيمان من آمنوا بالهّ الواحد ، دون أن يعرفوا أقانيمه الث4لاثة ؟ وكيف صح إيمان الحـواريين والرسـل ، الذين لم يكن لهم نـظر إلى هذه الوجوه الثلاثة ، من ذات اللّ؟ ب بل كيف كان إيمان المسيح نفسه ، الذي ما نطق لسانه بكلمة أقنوم ، ولا وجه وجهه إلى الله وخاطب فيه هذه الأقانيم الثلالة ؟ إننا ولا شك أمام طلاسم وألغاز ، ليس من اليسير على العقل فك رمـوزها وأسرارها .

والعقـل في مواجهـة هذه الـطلاسم ، في موقف لا يحسـد عليـه ، إذ أنـه محمول على أن يقبل معادلة غريبة تعتبر أن الواحد ثلاثة ، والثلاثة واحداً .

## والعلم ير نضها أيضاً

إني وإن ذكـرت ، بـأن البحث سيظل محصـورأ ، بمــوضـوع الخـــلاف المسيحي الإسلامي حول التوحيد ، وأن مناقشة العقيدة المسيحية بتـوسع ، أمـر خارج موضوعنا ، إلا أن ملامسة بعض الأمور فيها ، أمر قد يفيـد بحثنـا ويغنيـه ، وأعني بها تلك التي لموضوع التوحيد علاقة بها .

 التثليث ، أصبحت أقرب إلى التوحيد أكثر من أي وقت مضى


 الآخر

ولقد استوفقتنا حولها آراء ، لبعض أمل الفكر المسيحي والإسلامي ، نرى تعميماً للفائدة إيراد بعضها .

الدكتور وهيب عطا الهُ جرجس ، ممثلُا الكنيسة الأرثوذكسية بـالإسكندريـة في المؤتمر المسيحي العالمي بالقدس ، في نيسان 1909 قال :

إان الإيمان الأرْوذكسي كما تعترن به كنستنا، هو أن ربنا

يسوع المسِح كامل في لاهوته ، وكامل في ناسوته ، ومع

 المتجسد،(")
ويحـاول الدكــور وهيب أن يجد لهــنه المتناقضـات وجهـاً أو وجـوهـاً من الأعذار ، فيقول :

اولكن كيف صار هذا الإتحـاد ؟ كيف يكون بـطبيعة السيـد

معأ، بدون اختلاط ، وبدون امتزاج ، وبدون تغيرير ؟
وكِف يكون للسيد المسيـح صفات الـطبيعتين ، ولا تكون
له الطبيعتان؟ه .
ويجيب الـدكتـور وهيب على كـل هـــه الأسئلة ، التي تغلي بهـا مـراجـل الحيرة والبلبال ، بكلمة واحدة ، هي قوله :
(هذا ما لا نعرف،(\$) .

وإذا كان الدكتور عطا اله ، قد نغض يده من معرفة حل اللغز المسيحي ، نقال :
"هذاما لا نعر ن،

قالها وارتاح ، ومن قال لا أدري فقد أفتى
إلا أن الأستاذ عوض سمعان في كتابـه راله ل . . بين الفلسفة والمسيحيـةه| رنض أن يقف نفس المـوقف العاجـز ، فيقول كـزميله : ॥هذا مـا لا نعرفت) بـل

نضـل أن يتعاطى مـع اللغز لحله ، وشـرح أحاجيـه وطلاسمـه ، فتــال بـإصـرار العارف في شرح لموضوع الأقنوم :
, الأانانيم ع تميـز أحـدم عم عن الأخـر في الأقنـوميـة ، هم
واحد في الجوهر بكل صفاته ، وخصائصه ، وميزاتهى .
ولكنتا لو سألناه : أين هو التمايـز إذن بينهم ؟
الآخر ، إلا بـ (اهذا ما لانعرفه، .وفي مقدمة كتابه الآخر (الدة . . ذاته وموضوع وحدانتهه||

نـرى الأستاذ عـوض يكابـر ويعانــد لإثبـــات وحــدانيـة النه في الإيمـان المسيحي فيقول :
"إنالكتاب المقدس ، لا ينبى عن وحـدانية الشّ فحسب ،


 ينبى كذلك أنه ليس أقنوماً واحداً ، بل ثلاثة أَانيم . وحقيقة وحدانية اللّا ، يطلق عليها التوحيد . وحقيقة كونه تلاثة أقانيم ، يطلق عليها التُليت .

وتـد حاول كتُـرون من رجال الفكـر والفلسفـة ، تـوضيـح

 انحرفواعن أقواله ، واعتمدوا على عقولهم وحدما،(1) .
(1) الله ذاته وموضوع وحدانيته: انظر , المسيع في القرآن ه ص YOA .

نســال : إذا كان الفــلاسفة والمفكـرون ، قـد عجـزوا عن فهم إعـلانــات النكتاب المقدس ، فمن يــدر يا تـرى بعد أن ينهمهـا ؟ وإن لم نفهمها ، فكيف نؤمن بها ؟



فعلى مـاذا كان عليهم أن يعتمـدوا ، سوى عقـولهم وسيلة لفهم إعـلانات اتم
 العمل ؟ وما السبيل لفهمها ؟ أبالأنئدة العمياء ؟
 ترتليان ، الذي عاش في القرن الثالث كرجل لاهوت ، والذي قال : إذ آمن إيمان عجز واستسلامه، .

ومن أقواله الشهيرة :
القدمات ابن الهُ ، ذلك شيء معقول لا لشّيء، إلآل لأنه
 الموتى ، وذلك أمر محقق لأنه مستحيل،(1) ، الو
حصيلة القول ، أن من حاول من المغكـرين المسيحيين ، أن يشرح ألغـنـا
 ذريعاً ، لا بسبب عجزه وتصوره ، وإنما لاستحـالة الـدفاع عن شـرك ، لا لا مجال ، لنكرانه ، ولا إمكانية لستره .
فعوامل الشرك في المسيحية قائمة واضحة ، طالمـا أن عقيدة التثليث فيهـا

قائمة معتمدة ، وقد يكون الباحث المعروف „زاليان ج. ويد جيري" قد قصد هــنه الحقيقة ، عندما قال :
"إنالمسلمـات الأساسيـة في العقيدة المسيحيـة ، مع أنها
 والتاريخ ، يضم جميع الوقائع وجميع التناتض|(1) .

ريجب| أن يدخل في حسباننا ، بأن المعرنة التاريخيـة لحياة يسوع وشخصيته ، بعيدة عن أن تكون عوناً للدين ، بل قل قد
يمكن أن تكون إهانة له،(\$) .

ثم في مكان آخر حول التثليث ونكران التوحيد في المسيحية ، قال :
اتصور السَ كأنـه ثالوث بشئكـل وحـده : الابّ ، والإلبن ،


التوحيدية الانخرى،(ت) .


 خالصة ، فقال :
,الإعتقاد بأن الده هو الأب ، والة هو الإِبن ، والة هو الر وح
 واعتر اف متهور بثلات كائنات ناتصة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المذاهب الكبرى في التاريخ : ص } 179 \text {. } 170
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) نفس الدصدر : ص }
\end{aligned}
$$

والر ياضيات كعلم إيجابي ، تعلمنـا أن الوحـدة ليست أكثر
من واحد ولا أقل .
وأن واحـدأ ، لا يمكن أن يســاوي : واحـداً + واحـداً + واحدأ .
وبعبـارة أخرى ، فإنه لا يمكن أن يكـون الواحـد مساويـاً
لتلالثة ، لأن الواحد هو ثلث الثيلاثة وقياساً على ذلك ، فإن
الواحد لا يساوي الثلث .
وبالعكس فإن الثلالثة لا تساوي واحد .
كما أنه لا يمكن الثلثلث أن يساوي الوحدة .
والوحدة: هي أساس جميع الأعداد ، وهي معيار للمقـايس

والزمن .
والحقيقة ، فإن جميع الأرقام هي حاصل جمـع الوحـدة ، والعشُرة هي حاصل جمع عشّر وحدات متّــاوية من نفس

النوع

إنما يقولون لنا ، أن كل شُخصى هو إلّه قديـر ، موجـود ،
دائم ، أزلي ، وكامل .

، ولكنه لا يوجد ثالاثة آلهة قدير ين ، وموجودين ، ودائمين و والم

هنالك سفسطة في المنطق المذكـور أعلاه ، فبإنا سنـطرح


(r) محمد في الكتاب المقدس :
(اللغزن) الذي تقدمه الكنائس ، ويكون طرحنا له بـالمعادلـة
التالية :

$$
\begin{aligned}
& \text { إلّه واحد = إله واحد + إلّه واحد + إله واحد } \\
& \text { كذلك ، فإن إلّهاًواحداً = ثُلاثة آلهة }
\end{aligned}
$$

> وأضاف كلداني يقول :
 يساوي واحداً منها فقط
 قر ينية ، فإِن استنتاجـك بأن : رياضياً ، بل هو ضرب من السخفت|" .

ويضيف هـذا العالم الكبيـر إلى تشريحـه العلمي نصيجة ، أو لنقـل نـداء مخلصـاً إلى المسيحيين للرجـوع عن عقيـدتهم في التثليث ، إلى وحـدانيـــة اللّ قائلا :

اووفي الختام لا بد لي من تـذكير النصـارى ، بأنهم مـالم


وأشار الأستاذ عبد الكريم الخطيب في كتابه ॥المسيح في القرآنه، إلى هذه الحقيقة الرياضية ذاتها ، عندما قال :

التقـوم المسيحيـة على هــذه الكلمـات التـــلا الـت : الأب ـ الإِبن - والر وح القدس ، لتجعل منها إلهاً واحداً هو الة .
(1) المسـع ني القرآن : ص • • .

وأنت تـرى بــادىء ذي بـدء ، أن وضـع هـذه القضيـة في

 واحداً، والواحد لا يكون ثلاثة أبداً، ومع هــذا فـبلك هي هي
القضية||(1) .

وللواعظ فوزدك موقف مماثل من قضية التثليث ، حيث قال :
النتـأمل عقيـدة الثالـوث ، التي تحير عـدداً كبيـراً ولا لـوم
ع عليهم
فعقيـدة الثـالـوث كمـا نعظ بهـا في الكنـائس الإنجيليـة ،
ليست سوى معادلة حسابية عن ثلالثة في واحـد ، أو واحد
في ثُلاثة ، وإنه لمن العدل أن نقول ، إن الآبـاء الأولين ،


العقيدة ، أي ثلاثة أنخاص في شخصى واحدل|(†) .

ولكن كيف عالج أهل الرأي في المسيحية هذا التعارض الـخطيـر ، بين
مقولتهم بالتثليث ، ومنطق العلم الذي يرفضها ؟

ليس بغيـر المكابـرة والمعانـدة ، والتمسك بمـا عنـدهم ، رغم اعتـرافهمم الصـريح أحيـاناً ، بمجـافاة العقـل لعقيدتهم ، وبعـدها عن الإدراكاك ، ومـا علينا لنتـأكد من مـوقفهم الغريب ، إلاّ أن نسمـع صاحب كتـاب : (االلّ : ذاتـه ونـوع عِع وحدانيته|) يقول :

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) نظرات حديثة في الكتاب المقدس : ص }
\end{aligned}
$$


يتوانق مع كمال الهُ كل التوافق|"(1)
ولكنه لم يشرح لنا منطته الغريب هـذا ، كيف يتوافت أمرأ لا يقبله عقل ، ولا يقره إدراك مع كمال الشّ ؟
ولا أظنه إلآلا عاجزاً ، لأنه في الحقيقة لا يفهمه ، بـاعتباره من ضمن اللغـز
 وتلك هي المفارقة وهي السؤال . قال ديورانت :
 الـدين الدسيتي ، بشعائر ابـسط ، وأنفى ، وأتل اعتمـاداً
 قبولأ لزعة الإنسان الغر يزية نحو الشرول،(1) .

> وقال كلداني
, الا يستطيع المرء أن يقدر قيمة الإسلام وأهميتـه ، كدعـامة
 بوحدانية اله المطلقة،(")

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) اللـ ذاته ونوع وحدانيته : ص } \\
& \text { ( (Y) قصة الحضارة: ج } \\
& \text { (Y) محمد في الكتاب المقدس: ص }
\end{aligned}
$$

## ومن المسيحيين من رنضها ونادى بالتوحيد

نسجل بكل أسف ، أن في تـاريخ المسيحيـة ذكرأ لحـركات مـوحّدة لهـ ،





 . لمبادىء التثليث

جاء في إنجيل مرتص ، عن لسان الـيد المسيح قوله : لا صالح إلا الهُ وحده .

وفي رسالة القديس يهوذا نقرأ :
للقـادر على أن يصونكم من كـل زلـلـ ، ويحضـر كم لـدى
مجده مبتهجين ، لا عيب فيكم لإلِّلد الواحد .

وفي رسالة القديس بولس إلى أهل رومة ، نقرأ النص التالي : كما أمر الهة اللأزلي ليدينوا له بالإِمان ، لدَ الحكيم وحده
ف ז1 -rv

أما في رسالته إلى أهل افسس ، فلقد قال :
هنـاك إلّه واحـد لجميع الخلق ، وخوتهم جميعـأ، يعمـل
فيهم جميعأ وهو فيهم جميعاً .
ف
وفي رسالته الأولى إلى أهل قورنتس ، نجد قوله :
نحن نعلم ، أن الـوثن ليس بـئيء في العالم ، وأن لا إلَه
إلا الهن الأحد .

تحدث البروفسـور كلداني ، حول وجـود موحــدين قدمـاء في المسيحية ، تضي عليهم قضاء مبرماً بعد نيقية ، فقال :
 بين أبناء الكنيسة الأوائل ، ولا سيما في الئــرق ، واستم الجـدل إلى أن تم القضاء على المـوحدين تضـاء مبرمـأ ،

وأتلفت كتاباتهم، .
(بعدقرارات مجمع نيقية وro م، وإعـلان مبدأ الـــلوت ،




فضاعت بالنتيجة في زحمة الصياح الكثيف ، لإثبات ألومية المسيـح بعدمـا قمع
أصحابها
(1) محمد في الكتاب المقدس : ص • ع1.

رغم أن القول (بوحدانية الذات الإلكية) ليس بمرتبة الإيمان القاطع البسيط
 وخطوة إيجابية باتجاه الطريق ، نحو معرفة وحدانية اللّ الخالصة النتية .


 ليتبادل رجال الدين التهاني بعد حرقه .
واستعاد الموحدون نشاطهم ، فظهروا في إيطاليا ، وألفوا طائفـة انشُقت
 إنكار ألومية المسيِ ، ونسبة الربوبية إلى الهُ وحده .
ولكن سـرعان مـا شنت الكنيسة حـربها عليهم ، ورمتهم بـالهرطقـة ، مما
 ليكون لها دور في قمعهم




 الأساس منح حق البقاء يوماً ؟ أو اعترف بأصحابه كمؤونين مخلصين ، المـين الهم حرية المعتقد والبقاء ؟

## للرؤيا في الإيمان المسيحي دور فعال

لا مندوحة أمام أي باحث أو مدقق ، في مصادر الإِيمـان المسيحتي ومنطلقـاته
 الرؤى شأناً كبيراً ، لا بل أساسياً ، في تقرير أهم تضايا هذا الإيمان ونظرياته بحيث تبلو في أكثر الأحيان ، وكأنها المحرك الفعلي لأمور مهمة ، وصـاحبة القول الفصل في مواضيع دقيقة ، منها ما له علانة بصلب الإليمان المسيحي
وإذا كـان بإمكـانـا أن نـرد مـوضـوع الرؤيا إلمقـدسـة إلى إلى أسبـاب نفسيـة ،






 أن يتقبلوا بسهولة ، تحويل مثل تلك الرؤى إلى رؤى (مقدسة) (معصومة) .




الحقيقة ، إلاَ نوعأ من أنواع الـرؤى ، ثم إلى رسائـل القديسين وأهمهـا طبعاً رسـائل القديسين ، بولس ، وبطرس ، ويوحنا .
 حدث جديد ، وتحريك أبطال جـدد ، يمثلون تصة جـديدة ، على مسـرح التاريخ والفكر المسيحيين ونحير

ولبعض تلك الـرؤى أووار متفاوتـة في حسم المـواقف ، من بعض المســيأيلـ

 بطرس على أساسهـا ، كل مـا كان المسيـح قـد حـرمـهـ من المـأكولات ، بحــبـ الناموس اليهودي

أو رؤيا بولس الشهيرة في دمشّق ، التي اكتئف فيها هذا اليهودي العتيق ، أن
 أساسها ، لتصبح هذه الرؤيا ، منطلق الإيمان المسيحي برمته فيما بعد .

وأكثر الظن ، أن موضوع الرؤى في المسيحية ، هـو من جملة الإرث اليهودي




 شرائع مقدسة ، بعدما صار أصحابها أنبياء مقدسين


 منه وتعود إليه ، ليكون عونها في أزماتها الفكـرية ، لـوضحت لنـا أسبـاب تمركـز هذا

الإرث اليهودي الثقيل من الرؤى ، في عمق الديانة المسيحية . .
وهذا وضع طبيعي ، يلازم كل من ينطلق من فراغ ، فيلجـأ إلى ملء خــزانته
 وهنـالك ، ومن هذا وذاك ، دون أن يملك الجـرأة ، أو الحق بمراجعتهـا ، أو التدقيق بمصادرها وأصالتها

وهكذا صار التعـامل بـالرؤى في المسيحيـة تقليداً متبعـاً ، شائعـاً بين الرسـل

 المسيحية ، كان لا بد أن نتصدى بالبحث لهذه الظاهرة ، التي لا نجد لها مثيـلاً في الإسلام أبداً .

وإذا كـان ليس من حقنا أن نـرفض تاريخيـة تلك الرؤى ، على اعتبـار أن من


 علاقة مباشرة في حياة البسُر ، ومسيرة الإنسانية .

ومع عجزنا عن رفض الرؤيـا كحدث مجـرد ، للأسبـاب التي ذكرنـا ، إلا أننا

 الأناجيل الأربعة ، وسفر أعمال الرسـل ، دون أن نتعرض لتلك التي تعـج بها بـاقي الأسفار .

بدأت الرؤى بلعب دور مهم في الإيمان المسيحي ، مع ظهور أعراض الحمل على مـريم ، وشكوك خـطيهها يـوسف النجار بـأمر مسلكهـا ، مما جعله يعـزم على طلاقها

فإذا برؤيا تحمل له ملاكك الرب ، ليقول له :

ايايوسف ابن داورد ، لا تخف أن تأتي بامر أتك مـريم إلى بيتك ، إن الذي كوّن نيها هو من الروح القدس، ،

 أتباع عيسى الأوائل ، بركان الحلول والنظريات ، وكان موضوع الروح القـدس ، من أنفل الحلول المطروحة لتلك المشكلة العويصة .

 في شتى مـآزتهم .. وحـل أيـة معضلة ، نجــه في جعبـة الـروح الــــس ، ورهن إشارته . .

 جاءه الحلم ليحدد له جنس المولود واسمه ، فإذا هو عمانوئيل .
متى - - -
 والعجب ، نورده كما جاء في إنجيل متى :
, الما ولـد يســـو في بيت لحم اليهـوديـة ، ني أيـام الملك


المشرق ، فجئنا لنسجد له، .
r-1: : rev

والسؤال هنـا جائز : من أين للمجوس وهم سكــن فارس ، أن يعـرفوا مـولد
 ليسجلوا له ؟

وهل يمكن أن نصدق قصة النجم ، الذي هداهم ؟
وفي حاشية الإنجيل ، نقرأ محاولة لتفسير الأمر الغـريب ، بدت فيهـا حراجـة أصحاب القرار المسيحيين من هذا الموضـوع مريـرة ، لأن ما جـاء في الحاثيـة زاد

الأمر غموضاً وبلبلة ، نقرأ :

فهل كل ملك يهودي كان نجمسه يسطع عنـد المجوس لـدى ولادته ، أم هــذا الأمسر تفرد بـه المسيـح ؟ ثم لمـاذا المجـوس بــالـذات ، وهم عبـدة النـار كمـا هـو معروف ؟، لماذا هم دون سواهم من البشُر عرفوا مولد (ملك اليهود)، نطفشوا للسحود !

ولماذا لم تكن هذه النــوءة لليهود مثــلا ، والمسيِح واحــد منهم ، والموخـوع
ولادة ملكهم المنتـظر ؟ أسئلة تغلي مراجلهـا في مخيلة كل بـاحث ، ولن يجــد لهـا جواباً قاطعاً مهما فعل الـول

والغريب ، أن الرؤيا ظلات تلاحق أولئك المجوس ، حتى أنهـا أخيراً ألهمتهم ألاّ يرجعوا إلى هيرودس :
"نانصرنوا في طريت آخر إلى بادهمم" .
M Y Y Y Y

رؤيا جديدة تفاجىء يوسف لتبلغه :
إتم نخخذ الطفـلوأمه ، واهـرب إلى مصر ، وأقم هنـالك حتى
أعلمك|
متى Y ـ

ثم الرؤيا ذاتها تدق باب يوسف ، وهو في مصر ، لتقول له :
"قم فخذ الطفل وأمه ، واذهب إلى إسر ائيل، .

اوعندمااخاف يوسف أن يذهب إلى إسرائيل ، تدخلت الرؤيا فأمرته : أن يسكن في الناصرة ، ففعل .
متى Y ـ بץ

إذاً الحلم أعاد الوئام بين يوسف ومريم ، والحلم أمن للطفل اسمـاً ، والحلم أبعده عن دائرة الخطر إلى مصر ، والحلم أعاده من مصر إلى الناصرة .
وربما „الحلم" أيضاً أتى بالمجوس إلى فلسطين ، ليسجدوا للمولود الجديد ،

 حيثات هذه الرؤيا منعطفاً تاريخياً كبيراً ، في حياة المسيحية .

ثم رؤيا بطرس الشههيرة حول المائدة السماوية ، التي أحل بها هذا القديس من على ظهر الباخرة ، كل ما حرمه المسيح على أتباعه من المأكولات .

ثـم الرؤيا ذاتها تهاجم بطرس من جديد ، إنما هذه المرة على اليـابسة ، وليس فوق سطح سفينة كالمرة الأولى ، حاملة له كما نعرف الوعاء نفسه ، الهـابط عليه من السماء .
|اكسماط عظِيم فيـه من جميع ذوات الأربـع ، والزحــافات ،
وطيور السماء|| .
فازداد بطرس بذلك إيماناً على إيمان ، بضرورة تحليل مأكل كل مـا دب على الأرض وتحرك .

وها هي الرؤيـا تدفـع ببولس للرحيـل إلى مقدونيـا ، فيرحـل حسبما جـاء في
أعمال الرسل 99-17

ورؤيا أخرى تجعله يتغلب على خوفه ، فيبقى في إحلى المدن سنة ونصف
متى \1^ ـ

Y 人

ولن نــى بالذكـر ، رؤيا الــديس يوحنـا الطريلة ، التي أخــنت من الإنجيل
 ظل نائماً لمدة شهر كامل ، وهو في حلم متواصل حتى أكملها .
وتتملك الــارىء الـدهئـة والاستهجـان ، وهـو يتـتع أحـدات هــنـه الـرؤيـا
 من مصادر تعاليمها وإيمانها ، ومن يقرألا بد أنه سيشاركنا نفس الدهشئة والتساؤل .

## موضوع الروح القدس في الإيمان المسيحي

لا بد لنا والحديت يدور حول الرؤى والنـوءات في المسيحية ، من أن نــرج ج

 وغير الرسل ، الكبير والصغير من المسيحيين والوثنين .

نم نـراه ـ الـروح ـ بعـد أن يتلبسهم ، يتحـول ليمكنهم من الإتيــان بـأــــــاع
 المرسلين ، كإحيـاء الموتى ، أو اللسيـر على الماء ، أو التنؤ بـالألمور الغيبيـة ، وهي
 من الناس العاديين ، على التمكن منها والإتيان بها ـ الانيار ،

الأمر الذي يجعل ضمير الإنسان ، ينوء بشتى عوامل الثــك والريـة ، بصحة





 عندما كان مسجوناً .

إلى غير ذلـك من حـالات التلبس المتنوعــة ، التي تمتلىء بهـا صفحـات الأناجيل والأسفار .
وإذا كـان بالإمكــان إرضاء النفس ، بقبول التفسير الـــي أوردناه في مـوضوع
 روحِ أو قوة غامضة مجهولة ، فتـدخل بأمور حياته الخاصـة والعامـة ، فالأمـر مختلف الـا كليًا ، ولا نستطيع ، بل لا يحت لنا تمريره دون تسليط المجهر عليه . .



 للمنطق عليه .
وإما أن يتتصر لعقله ووجـدانه ، ليكـون مجراً على رنض تـاريخية ودور مـــل
 الموضوع إلى عقولنا أميل وأقرب
ولا يحرجنا أبداً ، عجزنا عن مناقشة موضوع الروح القـدس ، ودوره المزعـوم

 حيثياته ، لم يُتهن أبداً بأكثرُ من حديثه عن وجوده ، دون دليل ولا برهان .

ولكي يكون لشُكنا مبرراً ، ولرفضنا أساسـأ ، لا بد من أن نستعرض الحالات
 العاديين منهم ، حسبما وردت في الأناجيل وأسفار العهد الجديد

بدأ تدخل الروح القدس في حياة المسيحيين والتضـايا المسيحية ، بعد غيـب المسيح مبانشرة

نقرأ في متى : ف Y _ _
". . مــلالك الـرب، ، نــزل من السمـاء وجــاء إلى الحجـر ،
فذحرجه عن القبر وجلس عليها .
في أعمال الرسل :
, كانوامجتمعين ـ أي الـرسل ـ ـــانطلق من السمـاء بغتة دوي
كريج عاصفة ، وظهرت لهم ألسنة كأنها نـار ، فامتـلأوا ـالئي
الرسل ـ جميعاً من الروح القـدس ، وأخذوا يتكلمـون بلغات
غير لغتهمه.
ف

بطرس يشفي مقعداً :
"اقال بـطرس للمقعـد ، بــاسم يســع المسيـع النـاصـري :

ف v-r

نقرأ في أعمال الرسل :
,بعد أن صلوا، زلزل المكـان الذي اجتمعـوا فيه، وامتـلأوا
جميعاً من الروح القدس، .
ف ع - اب
"الروح القدس ، تكشف لبطرس كذب رجل وامرأتها .
ف 0-1 .

اوليستالـروح حكـراً على القـديسين ، وإنمـا يمكن أن يمتلىء بــه المـواطن
العادي مثيلنا، ف 7 -0.0

الروح القدس تحرر المساجين . جاء في أعمال الرسل :
iغغير أن ملاكُ الرب ، فتح أبواب السجن ليلاُ وأخرجهم، .

جاء حول الشهيد المسيحي الأول اسطفانوس وهو يرجم :
انحدو إلى السماء ، وهـو ممتلىء من اللروح القـدس ، فرأى


أعمال الرسل ، يكثف عن معجزات فيليسس :
, وكانت الجموع تصني إلى مـا يقول فيليس ، لمـا سهعت به
وشاهدته ، من المعجزات يجـريها ، إذ كـانت الأرواح تخرِج

وشفي كير من المقعدين والكسحانا .
. V $-\wedge$
في موقع آخر من أعمال الرسل :
ايمكن إيصـالالروح بــالصــلاة ، وبـوضـع يـد المصلي على
. هطالب"، الامتاء من الروحي
17.1

بطرس ويوحنا يرفضان مال سمعان ، الذي عرضه عليهما قائلاً :
,أعطياني|أنا أيضاً هذا السلطان ،لكي ينال الـروح القدس من
أضع عليه يدي، .

$$
\operatorname{IV}-1
$$

الروح القدس يدفع فيليبس نحو الجنوب ، ثم بعدها يأمره :
"تقدم فالحق هذه المر كبة| .

ثم فجأة نجد أن الروح القدس ، وبـدون تعليل مقبـول ، ينقض على فيليبس ويخطفه

أما في حال بولس ، وكان اسمه يومذاك شاوول ، فالأمر أكثر دقة وخطورة :
(نور من اللسماء يتزل في دمشّق ، تبين أنه يسـوع نفسه ، نـزّل
ليتفاهم وشاورل على حل ، لقساوته واضطهادها .

$$
\text { ف q - } q \text { - ع . }
$$

ليس هذا فحسب وإنما االـرب يسوع، بـذاته ، يتحـادث في دمشق أيضاً مـع
 فـر ـا^1

الروح القدس ، يمكن بطرس من أن يشفي مقعداً في اللد ، قال له :
اقم واصلح فر اشك بيدكُ ، فقام من وقته| .

ثم الـروح القدس أيضـاً ، يمكن بطرس من بعث الأمـوات ، جاء في أعمـال الرسل :
(اجثّابطرس إلى الجثمان وتال : طابيثا تـومي . نفتحت عينها ،
وعادت حية ترزت .
ف 9-1 ؟ .

في موضع آخر نرى الروح القدس ، ينزل على الوثنيين كما على المختونين .
ف •1 - 0ع

غابس يوحى إليه أيضاً من الروح القدس ، يتحدث عن :
"مجاعة في المعمور كله في أيّم تلوديوس، .
ف Y ـ Y Y
ral

ثم نقاجأ بـالروح القـدس يدخـلـ السجن ويضرب بـطرس على جنبه ـ ضـربة
تحبب طبعاً ـ ويقول له :
اقم على عجل ، ثم يخرجه سن السجن، .
وها هو الروح القدس يطلب من مجتمعين :
(أْن يفردوا برناباوشُاوول ، للعمل الذي دعوتهما إلهه، .
دون أن يوضح طبيعة هذا العمل .
ف س| _ ب

وأثناء نقاش ديني بين بولس وساحـر يهودي ، وبعـدما پزادهـاه الساحـر ، دعا
عليه بولس :
(نهبطت عليه من وقتها ظلمات حالكة، .

$$
11-14
$$

بولس من جديد يقول لمقعد :
"قم:فانتصب على رجليك ، نوتب يمسي، .

$$
1 \cdot-1 \varepsilon
$$

والروح القدس لحكمة ما :
(تمنغبولس وطمبورتاوس ، من التّنيّير بكلمة الدة في آسبة ،
فيذعنان للأمر طبعاً، .

$$
7-10
$$

يتقدم بولس ، فيأمر روح عراف أن تخرج من أحشُاء فتاة قائلً :
آَمرك باسم يسوع المسيع أن تخزج منها ، نخرج من وتهه .
. 11-17

والـروح القدس يعـود من جديـد إلى عمـل عسكـري حــاسم ، فيقتحم أحـــ

السجون ، يفتع الأبواب ، يفك قيود السجناء ، ولكن دون أن يهرب سجين واحد ،
ولا ندري لماذا .
. Y7-17
ويبدو أن الإمتالاء بالروح القدس ، هو من اختصهاص بولس وحده .

بولس يحيي ميتاً . . ف • ـ ـ
بولس يشفي بالروح القدس ، حاكم الجزيرة بيبلوس من الحمى ، والزحــار ؛
 وخوارق عيسى ، باعتبـارها من معجـزات نبوتـه ، إلا ما أضيف إليهـا ، أو بولـغ في

البعض منها .
ولكن المـــلاحظ ، أن الـروح القــدس ، كـان يــلاحق اثنين من القــديسين بالذات ، دون بـاقي القديسين المسيحيين ، همـا بولس وبـطرس ، مع وجـود درجة لبولس على بطرس فيه ، فيما نراه يحرم باتي القديسين من نعمة اهتمامـه ، فنحن لا لا
 اسطفانوس يلقى حتفه مرجوماُ ، على أيدي اليهود ، وبحضور بولس نفسه ، قبـل أن يتمسيح ؟

وهـذا بالـطبع يـطرح علامـة استفهام عـريضـة ، بـالنسبـة لبـاقي الخــوارق ، والمعجزات ، التي نراها أمامنـا ، فإن صـدقنا بعضهـا مكـا مرهين ، فـإننا ملزمـون أمام عقولنا برنض البعض الآخر ، ومو الكثير .

وهذا ما يزيد في مداميك الشك ، حول مضامين سفر أعمال الرسل برمتها . للبروفسور كلداني موقفاً من موضوع الـروح القدس ، ذكـره في كتابـه (امحمد في الكتاب المقدس" حيث قال :

شالمفهوم النصراني للروح القدس ، يختلف كلية عن المفهوم

الإسلاهي واليهودي عنه. فالروح القدس ليس شُخصـاً إلهياً ، ذا صفات إلمية ورظـائف لا تمت بصلة إلى هذا الو الو ذالك من الأشخاص المقدسين الآخرين لإلة ثالجايلي
, وإلّ الإعتقاد النصراني القائل : أن نفس روح القدس
 السماوي طوع إشارة أي تـيس ، أثنّاء احتفاله اليومي بيعض

 الإعتقاد أمر مناف للعواطف الـدينية ، لكـل موحـد يهوديـا كان أم مسلمأ .

ولا يوجد شيء يهز مشناعر المسلم ، أكيّز من الإعتقـاد
 المعمودية - إلى دم - إله مصلوب ، ويمحو ما يسمى بالخطينة الأصلية ،أو الإلعتقاد بأن العملية السحرية ، التي تجري على العناصر المادية للقر بان المتدس ، تحولهـا إلى دم وجسد إلد


وعسىى|(1) .

ومن حقنـا أن نسأل : إذا كــان هذا الـروح اللني يـظهـر للنصـارى المعمـدين
 أليس من حق جميع النصارى ، أن يدعوا أنهم مقدّسون أو مؤلّهون ؟

وما دمنا قد فتحنا صفحـات الكتاب المقــدس ، على موضـوع الرؤى والـروح

القدس في الإيمان المسيحي ، فلا منلوحة أمامنا ، من أن نعرج بيعض التفصيل ، الميا ، على نتطة هامـة لها شـأن ملحوظ في صلب تلك الــلـيانـة ، وهي موضـوع العجائب والمعجزات في الأنـاجيـل ، التي نجــد بصمــاتهـا واضحــة على مجمـل الفكــر

وإذا كنا حيال المعجزات ، التي نسبت في الأناجيل إلى السيد المسيـح ـرغم
 أن نسقط مناقتشتها ، وفتح ملفها ، احتراماً لاسم من نسبت إليه ، وتقديراً لمشاعر المؤمنين بها .


 والقداسة ، ما دامت مجانبة للعقل والإدرالك السليم .

ومما هو معروف ، أن العجائب والمعجزات في الإيمان المسيحي ، هي من
 المعجزات فٍ الأسفار اليهودية ، لوجدنا أن ما جاء منها في الأناجيل ، ليس إلاّ تتمة لها ، واقتباساً منها .
فمعجزات إنجيل مرقص ، وأعمال الـرسل ، وبـاتي الأناجيـل ، ليست بيعيدة
 المرضى ، وإحياء الموتى ، ومحاربة الشياطين ،
ولكن الملاحظ أن ذكر هنه العجائب والمعجزات في الأناجيـل ، يتفاوت بين إنجيل وآخر ، فإنجيل مرتص امتاز بكثرة عجائبه ومعجزاته ، بينما أهمـل متى ولوقـا

أما عجائب الإنجيل الرابع ، إنجيل يـوحنا ، فقـد اختلفت هي الأخرى ، عن تلك التي في الأناجيل الثلالة الأولى .

ولكن الحـُــد الهـائـل من المعجزات والخـوارق ، نجــــه في سفــر أعمـال

 شُكك بصحتها أكثَّر من باحث ، وناقد ، وكلهم مسيحيون



 للحقيقة والمسيحية على السواء .
 الدين ، يابون أن يتكلموا بحـرية ، عن مـوضوع العجـائب، ، ويهابون الإسهاب فيه .




 كـا ير ويها العداء الكنيسة ، والن تعالجها بحريـة وإخلاص في تأيد الحق|(") .

اتد وتع النــك أولأ على عجائب الكنـنـة ، نم وتع النــك
(1) نغرات حديثة في الكتاب المتدس : م IVY .

تـانيـأ على عجـائب زمن الآبـاء ، وبـالنتجــة وقفت عجـائب الكتاب وحدهـا ، وأصبحت العجائب الـوحيدة ، التي يعتقـد بهـا المسيحيون ، ولكن أخـذ هذا المـوقف بـالسقـوط تجــاه الحملات العنيفة ، التي شنها عليه هيوم وأمثاله ، فوق الشئك
أخير اً على عجائب الكتاب نفسه .

وأصبح القوم ، بعد أن كانـوا يدافعـون عن المسيحية بصحـة
(العجائب ، يدافعون عن العجائب بصحة المسيحية)(1)
كــان هذا مـوقف رجـل دين مسيحي معـروف ، وواعظ مشهـود له، من تضيـة
 موسوعة „تصة الحضارةه ول ديورانت حيث قال :

ايكثر في سفر أعمال الرسل ، ذكر خوارق مختلفة ، ورسائل

تروي حياة الـرسل بعـد المسيح ، وكـانت هــنه الأعمـالل ، بمثابة الروايات التاريخية الخيالية لذلك العصري(") .

## الفَصْلْلإِابع

1 - استمر ت مشاكل المسيحية بعد نيقية Y ـ ـ بدأت البدع ني المسبحية بـبل نيقية Y Y ـ وبعد نيقية استمر ت البدع
\& ـ ـ لم ينفع التر يبع ناستمر التشقق 0 ـ ـ الخالان طال كيفية تفسير الإنجيل
7 - 7 ـ كل المجامع المسكونية فنـلت حتى بالتز تِع
V V يحر م المسيخي من دينه. إذا . .
1- ا ويحر م من حياته . إذا . .
ه ـ اعترض لونر . . . نحر م م . .

-     - ـ واستمر ت محاكم التقتيش . . . . معقودة

II - 11 - لأنها شاذاذة نهي بنظر هم صحيحة مقدسة
Y Y - شُكهم طال حقيقة وجود المسيح نفسه
Y ا - أين أصبحت المسبحية اليوم؟

## استمرت مشاكل المسيحية بعد نيقية

ـ ماذا بعد نيقية؟
ـ هل ارتاحت المسيحية من همومها ، وتخلصت من مشُاكلها ، وهدأ بركانها ؟
 وساطة ، أو حفاوة الملك قسطنطين؟
 كانت على عكس ما رجاه وتمناه المؤتمرون .
وقد لا نجد لهنه الأسئلة أجوبة ، مرضية ، مقنعة ، إلاً إذا فتحنا صنا صفحات
التاريخ ، واستقرأنا منها الأحداث والوقائع ، التي مرت بها المسيحية بعد نيقية ، ففيها ولا شك الجواب القاطع ، والرد الصحيح ،
 قد أوجدت لمشاكل المسيحية حلولاًا ، نهائية ، ناجعـة ، فالمفترض ألوان أيضاً أن لا لا
 هذا المؤتمر الشهير موحدة الإيمان ، متماسكة العقيدة ، مرصوصة البنيان ، قيادة وقاعدة

فسشاكل هــه الديـانة ، كـانت قبل مجمـع نيقية ، كمـا استمرت بعــه ،
 كل القرون والأزمان ، باعتبارها ليست مشاكل ، وخـلافات هـمـــية ، وإنمـا هي

حصيلة صـراع مريـر ، وخلاف مـزمن ، حول لب ديـانتهم ، وجـوهـر تعـاليمهـا
بالذات
تحدث عنها كتاب مسيحي صدر أخيراً ، بإيحـاء من جامعـة الكسليك في

خصـوصاً في الآونـة الأخيـرة ، للتهجم على الإِسـلام ، والتشكيـك بتعـاليمــهـ ،
والإِساءة لنبيه ، متسترة بأسماء مؤلفين مستعارة .
عنوان الكتاب ، يدل على مضمونه :
" الإسلام بدعة نصر انية "
مؤلفه الظاهر : الياس المر والمستتر : جامعة الكسليك(").
جاء في الصفحة 09 منه ، وتحت عنوان :
(أساةالكنيسة المسيحيةه .

المتـلان عقيدة دينـة ، من الخلان والنتـاش في جـوهـر
مؤسسها ، كم' لاقت العقيدة المسيحية .
فقد مرت عليها قرون سبعة منذ تـأنسيسها ، وهي في حـالة حرب مستمرة مع نفسها ، ومع مؤيديها .
وكـانت ذات الش التي تأنست ، فصـارت إنسانـاً ، وصلبت ،
 يتقبل العقل البشّري ، ولا المنطت اللغوي قبول : الـواحد

في ثالأة أقانيم وغير المنقسم
ولم يستـطع الإنســان أن يؤمن ، أن الث، الأب، الخـالت، ،
(1) الإسلام بدعة نصرانية: ص 09.
 الاسخريوطي، إلى الجـلادين اليهود، فــذبوه، وصلـوهوه،

 ولعل السبب الأول ني هذا الإِشــال ، الذي حيـر العامـة والخـاصة، كـان المسِيح نفسـه في تعاليمـه وإنجيله ، نهو ينطق مرة بلسـان الأب ، ويتكلم مرة بلسـان البـتر ، وهـو الـئ

 السموات، بل الذي يعمل إرادة أبي الذي في السمواته .
 ألم نكن بإسمك تد تبنانـا ، وبِئسمك تد أخرجنا الثيـاطين وبإسمك صنعنا عجائب كيرة؟، .
\# إمـا ذلك اليـوم وتلك الساعـة ، فلا يعلمهمـا أحد ، ولا ولا مـلانكة الســوات ، ولا الإبن ، إلاَّ الأب وحده ، يـا أبتاه إن أمكن فلتجز علي هــنه الكـأس ، ولكن ليس مـا أريـد أنا ، بل ما تريد أنت هـ .

ويضيف كتاب الكسليك قائلُ :
اهذه آيات من الإنجيـل، أوردناهـا على مبيل المثـال، لا على سبيل الحصر، ونيها يظهر المسيع مرة هو الهـ : ليس
كل من يقول لي يارب يارب .

ومـرة، وما إن تنتي من الجملة ، حتى يتحـول إلى إنسان عادي ، بل الذي يعمل إرادة أبي الذي في السموات، .

 منهم خلت تشـريع جــديـد ، ونـظر يـة جـــديـدة في هيكـل الكنيسة

نظهرت بدع عديدة ، منها ما انطوى ، ومنهـا ما بقي حتى ، ومك اليوم ، له مؤيدون ، وفالاسفة ، ومفكرونها . انتهى كلام الكسليك .

نص أوردناه ، كما جـاء في كتاب مسيحي ، صـادر عن أهم مراكـز القرار
 الأمور الجوهرية موجود في أناجيلهم ، ليس بين إنجيل وآخـر ، بل في في الإنجيـل الواحد ، وبين آية وآية منه .

ولحـرج أهل الـرأي فيهم ، لـجأوا في محـاولة يـائسة ستـراً لهــذا العيب ،



 لأنها أمور فوق العقل ، وأسمى من الإدراك .
وحيطة للأمر منهم ، قاموا بعزلها سلفاً عن أية مناقشـة ، وأبعدوهـا عن أية عملية تدقيق وتمحيص ، قائلين بأنه ليس للعقل أن يدركها ، أو أن يلم بهـا ، أو أن يطمح إلى إدراكها ومعرفتها .

وإن تعارضت معه ، فالغلبة لهـا ، والحق بجانبها ، وعلى كل العقـول أن تتعطل ، وكل الأفواه أن تكم . جعلوا له شريكـأ ثُم فلسفوا الأمـر ، فقالــوا : إنه ليس بشريك .

وأوجدوا له ابناً وحيداً ووريثاً ، ونذلكوا الأمر فزادوه إبهامأ وتعقيداً .
 وحده هو اللّ ، ثم جمعوا الأقانيم الثلاثة في واحد ، وقالوا أنه التوحيد .
 وإدراكهـا ، ادعوا أنهم يعلنـون ما يـظنون ، أن المسيـح كان يـريد أن يعلنه عن حقيقته .

أما كيف عرفوا ظنه ؟ كيف اكتـتفوا سره ؟ كيف المـوا بخواطره ه؟ ؟ وهو لم يترك لهم غير ظنونهم فيه ، وحيرتهم حوله، فأمر يدعو للحيرة والبلبال . . .


وطلبـوا من عامتهم الإِيمـان على العمى ، ومن يسأل منهم فزنـنديق ، ومن يعترض فمارق ، ومن يرنض فمتمرد وسيف محاكم التفتئش ينفع كل الرقاب .
 كتتم صادقين (1) لما وجدوا غير الصمت جوابأ .

## بدأت البدع ني المسيحية بل نيقية




 جسد إنسان ، ، ليفدي البشُ من الخطيئة ، ويحمل عنهم الآلام وتشعبت الآراء حول تصور هذا التجسد وتضـاربت ، وظهرت بنتيجــة ذلك بدع كثيرة ، ومذاهب كبيرة ، بدأت بالقرن الأول لميلاد المسيحية فكان أول المبتدعين : سيمون الساحر ، وبدعته (1) :

ا ـ إن النفـوس بعد مـوت الجسـد ، تنتــل إلى أجســاد أخــرى ، أي هــا يسمى بالتقمص مباشرة بعد الموت .
r ـ ـ لا حرية للإِنسان ، والأعمال الصالحة ليست بلازمة للخلاص .
r r ـ إن الملائكة هم الذين خلقوا العالم . ميندوس، وبدعته: (r)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سوسنة سليمان : ص } 110 \text {. } \\
& \text { (Y) سوسنة سليمان: ص } 117
\end{aligned}
$$

نفس بـدعـة ومبـادىء سيمـون السـاحـر ، ولكنـه أخـان ، أن من يعتمـد
بمعمودية سيمون ، لا يدركه الموت ولا يشيخ
(1): أبيون ، وبدعته

إن المسيح كان بشراً، ولده يوسف ومريم ، لكنه أحرز الفضائل ، فـاختاره الله ابنا له يوم عماده .

ساتوزنينوس، وبدعته:
سفسطائية .
باسيليدي :
بدعة من نظريات سيمون الساحر .
أما بدع القرن الثاني ، نقد بدأها :
شُردون ، وبدعته:
إن الله ليس أبا ليسوع المسيح
أنكر أن المسيح ولد من العذراء، وأنه نزل من السماء.
أنكر جميع الأناجيل ، إلاًّ انجيل لوقا .
النتينوس، بدعته :
حاول الجمع بين مذهبي الوثنية والمسيحية الوية
التوفيق بين أقاصيص الآلهة الوثنية ، وما جاء في الاسفار المقدسة .
تاسيان : بدعته:
أسقط عن المسيح نسبه إلى داوود .
حرّم الزواج ، واعتبره بمنزلة الفساد
منتانوس : بدعته:
حرّم الزواج ، وجعل نفسه البارقليط ، الذي وعد المسبح الرسل به.
(1) سوسنة سليمان: ص IIV .
$r \cdot v$

بولس السميساطي ، بـطريرلٌ انـطاكية عـام YTY M، وكان
يصطحب معه انى رحل امر أتين جميلتين .
بدعته :
1 ـ أن المسيح لم يكن من الأزل
「 - إن في المسيح اقنومان وابنان لله ، أحدهما بالتبني والآخر بالطبيعة . المانوية، بدعته :

1- وجود آلهين ، إله للخير وإله للشر .

 المسيح ذا جسد حقيقي ، بل خيالي ، ولم يمت ، ولم يقم حقيقة .

بر اكسا واسيماخوس ، بدعتهما:
إن الأقانيم الثلاثة في اللّ أقنوم واحد ، كما هي ذات واحدة .
كيرنوس، تـال في المسيح : إنـه إنسان عـادي ، لم يكن

فالينتوس :

قال : إن المسيح نزل في جسم خيلالي من السماء ، ومر في بطن مريم . وقال آخرون : إن الكلمة لم تتخذ جســـنـه من مريم العـذنراء ، بل أتى بـه معه من السماء . وقـال آخـرون أيضـاً : بعبـادة مـريم العـنـراء ، قــائلين إن فيهـا شيئــان ،

> (1) تصة الديانات: ص Y^Y.
(1). اللاهوت أثر حلول الروح القدس عليها ، وتجسد الكلمة فيها

ومن هنـا يتبين أن البـدع والمسيحيـة تـوأمـان ، بـدءا كــذلـك ، واستمـرا
متلازمين ولا يزالان ، وما كانت تلك البدع في المسيحية لتكــون ، لو أن انجيـل
 فيصونها من الضياع ، ويحغظهـا من التمزق ، ويصـوب نظرتهـا إلى أمور الكــون والحياة

لقـد جعلت هذه البـدع من المسيحية جـزراً صغيرة ، مفـطعة الأوصـال ،



والواقع ، أن الإنفجار المرتقب في البركان المسييحي ، لم يـطل انتظاره ،
 كانت من أرض الفراعنة ، ومن الأسقف آريوس بالذات ، الذي أدت نظرياته إلى عقد مجمع نيقية الشهير كما أسلفنا .

وإذا كنا قد تحدثنا بتوسع وتفصيل ، عن مقررات هذا المجمع من النـاحية العقائدية ، إلاًّ أننا نـرى ضرورة الحـنـا


أقر المؤتمرون وقسطنطين الملك ، إتباع طريقتين أو إجراءين ، اعتبروهمـا ضـرورين لصيانـة الوحــدة المسيحية وضمــان تنفيذ مقـررات المؤتمر ، كــانتا في الحقيقة سبباً لكل الكوارث والمصائب التي نزلت بالمسيحية فيما بعد الأولى الحرمان الكنسي المعروف، وهو طريقة مبتكرة، خريدة،
(1) الإسلام بدعة نصرانية : ص و191.

من طرق الإرهاب الفكري ، التي أساء الباباوات فيمـا بعد
استعمالها أيما إساءة .
والثانية :
تجـريد السيف بـوجه كـل معارض ، مسيحيـاُ كان أم غيـر

- مسيحي

وتحت هذا الشععار الرهيب، سقطت مـلايين الرؤوس ، وتـدحرجت آلاف الـرقـاب المؤمنـة وأزهقت أرواح وأرواح ، بـابشــع صسور التعــذيب ، والقتـل ،

والتنكيل .
فبالطريقة الأولى حرم آلان المسيحيين المعارضين من دينهم .
وبالثانية حرم الباقون من حياتهم

## وبعـد نيقية استمرت البدع

كان في تصور أربـاب الرأي في المسيحيـة ، أن تكون مقـر رات نيقية رغم عيـوبها ، هي الفصـل الأخير في المـأسـاة المسيحيـة ، ولكن مـا مـا كـان يتصـوره الناس ، كان مجرد خيال سرعان ما تبخر . فمؤتمر نيقية ، استطاع أن يشد فرامل العربة المسيحية فيجمدها ، ، ويمنعها

 المسيح ، لتطل برأسها من جــيد ، وعـادت معها الأرض المسيحيـة إلى الى حالهـا
 الدائم هو هو : المسيح ، وطبيعته ، ودعوته .
 القسطنطينية ، مركز القرار المسيحي ، وكان ذلك في نططلع القرن الخامس ، أما
 وادعى امتزاج واختلاط إحـدى الطبيعتين بـالأخرى ، حتى

استحال الناسوت ، وتلاشى اللاهوت(1).

$$
\text { (1) سوسنة سليمان : ص } 117 \text {. }
$$

ومـا إن أخرج افتيخـوس بدعتـه إلى العـالم المسيحي ، حتى بـادر البـابـا

 العذراء ، وقال أن اللاهوت استحال إلى الناسوت .

 الدين والمسيح بحرمان من نوع آخر ، هو حرمان كل مسيحي معارض من الحياة . برمتها



(1) بذريتهما ، بل بنفسيهما لا غير

وهذا يعتبر نقضأ للخطيئة الأصلية ، التي فرضت المسيحية العماد ، لأجل التخلص منهـا ، والتي تجسـد المسيـح ، وصلب ومـات ليخلص البثــــريـة من آثامها

Y ـ إن نعمة الهّ ليست ضرورية للإنسان ، ليعمل بـوصايـا اله ، بل تك تكفيه حريته النتخصية . لان
 الفضـاتـل هي مـواهب طبيعـة ، لا دخــل لنعمـة الد الـ

نيها
ع - إن الأطفـال يمـوتــون ، لعلم الهُ المـبـق بـالخيــر أو
الشر ، الذي يصنعونه لو بقوا ألحياء(r) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) سوسنة سليمان : ص IIV (IV } \\
& \text { (Y) نفس المصدر: ص IVV (Y) }
\end{aligned}
$$

وللإنصاف نقول : إنه رغم ظهـور بعض البدع بعـد نيقية ، إلا أننـا نعترف
 وملاءمة أجوائها الصالحة ، المهياة دائمأ لعطاء أكبر وأكبر من البدع والهرطقات .
 الملوك ، دور في التخفيف من هذا الاخصراب ـ ـ وظلت الأمور معبولـة معقولـة ،

ونسطور شخصية أغنى من أن تعرف ، إذ أنه تـرك بصمات بات لـه في في الإيمان المسيحي ، لم يستطع الزمن محوها ، ولكننا ننقل شيئأ من أخباره
 رشحه الملك تواد وسيوس الصغير للكرسي البطريركي وفاز بها ـ الـيا

حارب البدع والهرطقات ، على أنه ظهر فيما بعد ، إنـه لم يفعل ذلـك إلا ليخلي الطريق لبدعته .

وفي إحدى خطبه تال :


تستطع الخليقة أن تلد الخالق، ، بل ولدت إنساناً هو
أما أهم أنكار البدعة النسطورية، نهي :
إن الإنسان الذي تجسد في أحشاء العذراء، هو غير كلمة اله الوحيد
مـا التجسد إلأَ حلول كلمـة الهُ في ذلك الإنســان ، بمتزل هيكل له .
إن الهّ لم يلد ، ولم يولد ، ولم يتألم ، ولم يمت .



والأنبياء ، ويكون استحقاقه ، ومحبته ، ووساطته بين اللّ
والبشر متناهية وعادية .

وقد انتشرت هذه البدعة انتشاراً عظيماً ، وكـان لها مؤيدوها ، ومفكـروها ، النـا
ومـدافعون عنهـا . والسؤال : هل اكتفت المسيحيـة بعد نسـطور بما أنجبتـه هن البـلـع؟ فتوقف تـدفق المواليـد الغـريبـة من رحمهـا ؟ هــل أصيبت بعـد نسـطور

بالعقم ، فتوقف انجابها ؟
يبدو أن الأمر على عكس ذلك ، إذ لا زالت تختزن في رحمها العديـد من


كان هذه المرة على يد راهب آخر ، هو رئيس ديـر في القسطنطينية ، هـو

 المسيحي بالذات ، الذين كانت لهم مراكز مرموقة في الكنيسة

 للمسيحية بدعة جديدة ، كان المسيح بها كالعادة حجر الرحى ومركز الدائرة .

إن الطبعين الإلثّي والبشّري في المسيح امتزجا ، فكان فيه


 على طبيعته البشُرية ، فاستحالت طبيعة واحدة .
وعلى هـذا رفض أوطيخـا أن يكـون المسيـع مسـاويـأ للنـاس في جـوهـر الناسوت ، كما هو مساو له في جوهر اللاهوت .

ومما يجلر ذكره أن أوطيخا مات عام 00 § م . بعـدما نفـاه الملك مرقيـان
 المناط به . . . فحرمه من دينه .

انتهى القـرن الخامس ، وأطـل السادس ، وحـال المسيحية لا يتغيـر ، بل
 والمشكلة ذاتها . . . المسيح وطبيعتـه ودعوتـه . فلم يبق شيء في المـي هي الميح ، لم يختلف عليه المسيحيون ، لأنهم بالأساس لم يتفقوا على شيء فيه .

## لم ينفع الترقيع فاستمر التشقق



 والغريب أن الأخر كان راهبأ في دير الرها ثم أسقفاً .

## مختصر بدغته :

نفس أنكار أوطيخا ، القائلة بطبيعة المسيح الواحدة .

شـك يملك مسيبة واحدة. ودعيت بدعته باليعقوبية

> تم انشطرت كنيسته شطرين :
> ا ـ انطاكية، وهي التي صارت فيما بعد اليعقوبية .

وفي أواخر القرن السادس تشعب عن المونوفيزيقية ، أي الكنائس المؤمنة بالطبيعة الواحدة في المسبح مذاهب صغيرة عديدة ، أممها :

ا ـ مذهب الخياليين، الذي ابتدعه اسقف مدينة ليفيا من

الالأمن .

وبدعته :
إن جسد المسيع كان من طبعه منزهاً عن قبول الآلام والفساد .
وآخرون قالوا :
إن جسد المسيِ هو إلث وليس إنسان .
وغيرهـم قالوا :
هو إنسان وليس إلّه .
وقبل أن نختتم استعراض البـدع المسيحية ، لابــد أن نذكـر رأيان آخــران
حول تجسد المسيح وألــوميته ، أحدهما قال به الكاثوليك بروما :
باتحاد طبيعتي المسيح لفظاً، ونحسلهما نعلاً .
Y ـ نـــادى بـه الأسقف ليو الأكبـر ، في رسالتـه إلى مجمع أفسس الثـاني في
القرن الخامس ، إذ قال بها :
حقاً يأيّي المهيِ الإِثان الإلـَه والإِنسان ، وإن الأول يبهـر
المعجزات ، والآخر ملقى لإِهانات .
ونجد هذا الرأي في إقرار مجمع خلقيدون الذي قال :
إن المسيح إلّد تام، وإنسان تـام، مولـود بحسب اللالــوت الآلد
من الأب ، وبحسب الناسوت من مريم البتول والدة الإلِّه .

ابتدال ، ولا إنفسام ، ولا إنفصال .
فيما كان للأرثوذكس رأياً آخراً هو :
اتحاد طبيعتي المسيح لفظاً وفعلاً.
ويطلق عليه تعبير آخر هو :
وجود طبيعة واحدة للكلمة المتجسدة .
ونرى أن نترك الحديث ، عما آلت إليه أوضاع المسيحيـة في أواخر القـرن السادس، إلى الأستاذ الياس المر المنسوب إليه كتاب " الإِسلام بدعة نصـرانية |

اصارت المجمعات الكنـيــة تعقد نقط ، أهــا لرمي الحـرم

 على الكنيسة ، لدرجة أن أحد المؤرخين تال الم :

 تساؤلك : هل تعرف أن للمسبح مشَيئة واحدة ؟
وتصة الجدال البيزنطي المعروف ، حول طبيعة الملانكّكة ،
 التي ضاع نيها الناس حول طبيعـة المسيِ ، ونحـو طبيعنه الـيساسية التي لا ترحم .
فجـاء ـ يقصــد الإســلام - مـن قضى عـليهـم وعلى . هر طقاتهم، انج
ويساعد البروفسور كلداني برسم الصورة المسيحية على حقيقتها فيقول :

 مجمـع الفــتيكـان في القـرن الــاسـع عثــــر ، إن أسـرار

 العذراء .



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الإسلام بدعة نصرانية : صع VE. (1) } \\
& \text { (Y) محمد في الكتاب المقدس: ص (Y-1 (Y) }
\end{aligned}
$$

## الخلان طال كيفية تفسير الانجيل

لم تقتصـر خلافـات المسيحيين على طبيـة المسيـح ، وتجسـده ،



 مواضيعها ، إلا أننـا في الحديث عنهـا ، نستطيع أن نختصر على الأهم منهـا ، وحصرها بالمدارس الثلاث التالية :

1 ـ المدرسة الرمزية : وأهم روادها ومنظريها كان أورجينوس ، وهـو أحد كبار آباء الكنيسة في القرن الثالث الميلادي .

وهـذه المدرسـة الجازت إلى آبـاء الكنيسة ، اللجـوء إلى التفسير الـرمـزي




 فيلبسونها معنى جــديداً يريدونه ويوانقهم ، في حين أن ذلـك المعنى ، لم يكن ليخطر ببال كاتب السفر

وهذه الطريقة كانت شائعة في كل الديانات ، التي كانت تعاني من سهـولة

 عن تقصيرها ، وسد الثغرات المفتوحة في جدران تعاليمها



 قصص فطرية أولية ، وادعوا أنها ترمز إلى شوق النفس إلى الاتحاد مع الله

من حرفية كلماته ، إنما يعني شيئاً باطنياً، مرموزاً إليه بالكلمات الظانهرة .


 باطنياً هو : حب اله لإِسرائيل .
ثم جاء المسيحيون ، فقالوا : حب المسيح للكنيسة .
 وعندما نحول انظارنا إلى التقاليد ، والعقائد ، والتعاليم المسيحية ، نجدها اليـدا واقعة
 جديداً للنص الـذي أوردته الأنـاجيل ، عن الأتـان التي كانت مـربيوطـة وجحشـها معها اللذان أرسل السيد المسيح ليحلامما ويجلباهما إليه

نقال :
(إن الأتان ، هي الحرن في العهد القديم ، والجحش هو هو الحرن في العهد الجديد ، وكانا كلاهما مربوطين ، ولكن

$$
\begin{aligned}
& \text { واستعمل أوغسطينوس نفس الأسلوب في التفسير ، فقال : الي اليحلوهما ويجلبوهم إلى يسوع |(1) . . }
\end{aligned}
$$

"ا إن جنــة عـدن هي الكنيســة ، وأنهـارهـــا الأربعـة هي


يسوع ""(r)

وفي مرة أخرى اعتبر أن الأنهار الأربعة هي ( الفطنة ، والاعتدال ، والاستقامة ، والعدل|(

وبــا في وقت من الأوقات ، أن التفسيـر الــرمـزي هـو الحـل الـوحيــد ، للخــاص من الصعـوبـات التي واجههـا العـالم المسيحي ، في تفسيـر الكتـاب المقدس

فقد زال من الكتاب بهـذا التفسير البـاطني ، كل قـول غير لائق عن الله ، وك وكـل شريعـة لا يمكن تطبيقهـا ، وكل عــادة مستهجنة ، وكـل مخالفـــة أو تناقض ظاهر
وقـد استخدمت الكنيسـة القُديمـة والمتوسـطة التفسير الـرمزي استخـداماً متواصلاً ، وكان من أشد المتحمسين له في القرن الرابع عشر ، المصلح الديني
 " جان هص " والمصلع الإِيطلي " سافونا رولا ". .

وظـل التفسير الـرمزي سيـد الموقف ، والملجـأ ، والمـلاذ للكنيســة طيلة قرون عديدة ، إلى أن تبين فيما بعد ، أن تأثير هذه الطريقة على الـوعظ والتعليم

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) نظرات حديثة في الكتاب المقدس: ص }
\end{aligned}
$$

في الكنيســة ، لا يمكن حصـره أو المبــالغـة فيـه ، إذ أنـه متى بـــــأ الإنســان باستعمالهـا ، فلا حـدود توقفـه ولا حواجـز ، لأن الصفحة المكا المكتـوبة لا قبـل لها بإيقاف المفسر عند حد ما ، إذ يمكنه أن يتصور معاني كيرا يلميرة .

 كلفن ، الذي أرسى على أنقاض التفسير الرمزي بنيان مدرسته الجديدة وهي :

التفسير الحرفي المقيد للكتاب :
فكــان |( كلفن " يعتقـد ، أن لكــلـ مجمـوعــة من الآيـات في الكتـاب المقدس ، معنى واحداً حقيقياً، قلّده الثفسير الرمزي تقليدأ سخيفاً . وتد بلغ به احتقاره للتفسير الـرمزي درجـة الحدة والغضب ، نكــان ينعته بأثد النعوت تحقيراً له . .

 استـطاعت أن تسود ، وتسيطر ، وتفرض نفسهـا ، وكان لـوثـر نفـــه من أنصـار كلفن ، فكان يقول :

』 إن تفاسير أورجينوس الرمـزية ، لا تسـاوي كمية صغيـرة


وما إن عم التفسير الحـرفي المقيد ، الضيق ، الخـنـن ، حتى بدأ بأ النـاس يتململون تحت وطأته ، ويشعرون بالضيق منه ، نصار الفرد في بعض الأحيان ،
(1) نظرات حديثة في الانجيل المقدس : ص \&11.

يتمنى لو خرج الواعظ إلى جو التفسير الرمـزي الذي كــن على الأقل يفسـح في المجال للتفكير الروحي والخيال .
وهكـذا عادت البلبلة إلى أوسـاط الكنيسة ، وتـوزع آباؤهـا وقاعـــتهـا بين التفسيرين ، الرمزي ، والحرفي ، ولكل منهما أنصاره وجنوده . وظلت الفوضى مسيطرة حتى بروز عصر الإصلاح بقيادة أتباع لوثر ، الذين لم يقروا لا التفسير الرمزي ولا التفسير الحرفي
وأعلنوا للناس فـنل التفسيرين . . لتعـود المشُكلة مطروحـة للحل ، وبعـد مناظرات بلغت حد المهاترة والمعارك ، تقدم رواد عصر الإصـلا لـالح بتفسير جــديد
 أدخلوا في التفسير الجديـد أهمية العـامل التـاريخي ، معتبرين أن في ذلـك حلكا للمسْكلة العالقة

ودعيت طريتهم : التفسير العصري للكتاب.
ولكن من المؤسف القول ، أن جهودهم الـدؤوبة ومحـاولاتهم المخلصة ، انتهت بالنتيجة إلى الفشّل الذريع ، والإخفاق التام م وعن هذه النتيجة السالبة تحدث پ| فوزدك ه ه فقال :
"ا إن كل هذه المحـاولات باءت بـالفـّنـل ، نعمليـة التوفيت
كلها خطأ من حيث المبدأ ، أو مستحيلة عملياً (1) (1)
وعليه يتبين أن لا التفسير الـرمـزي ، ولا التفسيـر الحـرفي ، ولا التفسير
العصري ، قد حل مشكلة الأناجيل ، واستحالة تفسيرها ونهمها الغا
(1) نظرات حديثة في الكتاب المقدس : ص |Y| .
\# إن العقدة في مشُكلنّا ، إنا لا نتدر أن نستعمـل التفسير الـرمزي ونرتاح إليـه ، ولا التفسير الحـرفي ، ولا ولا الـطر
 للتونيق بين الكتاب القديم والعصر الجـديد ، أي التـوفيق بين أمرين لا يتفقان هـ .
ثم يقول هذا الواعظ الأميركي بأحباط ويأس واضحين : ه إن أنضـل التفالميـر لا يفيد شيبـــاً، فمعظم السـر لا يزال
باقيأ،(1).

وهكذا تبقى مشُكلة الأناجيل معلقة ، وأسرارها مغلقة ، وطلاسمهـا عسيرة على الفهم والتفسير ، تنتظر من يتقدم بالحل السحري لها

والتاريخ يحدننا ، كم كلفت المسيحيين من أرواح وضحايا خلافاتهم حول
 بين الكنيسة وأباع كلفن في القرن الخامس عشر .

## كل المجامع المسكونية نشلت. . . حتى بالترتيع

أما والمسيحية تسير في رحلتها النــاقة ، من عثـرة إلى عثرة ، ومن سقـطة
 وينخر جسدها سوس التناحر والتذابح ، فالسؤال الذي بات يطرح نفسه هو :

أمام هذا الواقع البائس ، ماذا فعلت الكنيسة لوقف هذا التزف ؟ وماذا اتخذت من إجراءات للحد من هذا التدمير الذاتي ؟


 النفع ، وكان ناتجها تدميراً أكبراً ، وتفسخأ أشداً فباءت كلها بالفشل

ذلك لأن المشُكلة في حقيقتها كانت أكبر من قرارات الكنيسة ، وأقوى من




 المتردي بسبل شتى وأساليب مختلفة ، بدأت بالتنادي لعقد المجـالمع المـرئ المسكـونية المتتالية ، وانتهت بتجريد السيف ، وقطع الأعناق ، ودحرجة الرؤوس، فلم ينغع

في ذلك كله شيئًاً لأن المداواة كانت منصبة على أطراف المريض ، بينما الداء العضال ينهش قلبه

ولا بد من أن نستعرض أولاً المجامع المسكونية ، التي عـــدت على على مدى


 والمسيح (1)
المجمع المسكوني الأول :

هو المجمع النيقاوي عام آريوس ، خرجت بنتيجته الديانة المسيحية التثليثية الحالية .
المجمع المسكوني الثاني :


 الروح القدس !لمنبثق من الأب وكمله .

## المـجمع المسكوني الثالث :

 لدحض تعاليم نسطور وبيلاجوس ، فحكم هذا المجمع :

بـوجود اتحـاد جوهـري بين الطبيعتين في المسيـح ، وبأن
 إلإِ

$$
\begin{aligned}
& \text { وعام \& § ، ، عقد مجمع بين الثالث والرابع دعي : } \\
& \text { مجمع اللصوص : } \\
& \text { بأمر ثيود وسيوس الثاني أيضاً ، انتهت أحكامه إلى : }
\end{aligned}
$$

إن المسيح ذو طبيعة واحدة ، وتثبيت تعاليم افتيخوس .
وبعد نهايته ثار الـرهبان على فـلافيانـوس بطريـرك القسطنطينية ، وضـربوه حتى مات .
المجمع الدسكوني الرابع :

هو المجمع الخلقيدوني بأمر الملك مرسيانوس . عـــد عام 01 ع م والغـريب أن انعقاده كان ضد افتيخوس ، الذي أثبت مجمع اللصوص نظرياته وأثبت هذا المجمع بأن :

وأن المسيح هو واحد في طبيعتين ، وليس من طبيعتين .
المجمع المسكوني الخامس :

 انفصال القبط ، والأرمن ، واليعقوبين ، عن الكنيسة الشرقية الملكية . المجمع المسكوني السادس :

هو المجمع القسطنطيني الثـالث بأمر الملك بوغـوناتـوس . عقد عـام •70 م، تثبيتأ :

لوجود ميشيثتين في المسبح .

وحرماناً للبابـا هنوريوس ، وستة بطاركة كانوا يويدون رأي „المنوتوليين"، علماً أن هذا البابا في ذلك الوقت كان . . ميتاً .

وعام 79 P م ، عقد مجمـع بين السادس والسـابع في القــطنطينيـة يدعى الخامس ـ السادس ، وهو لا يزال موضوعأ للاختلاف بين الشرقيين والغربيين .

وعام VO\& معقد مجمع ثان بين السادس والسابع في القسطنطينية ، بـأمر
الملك قسطنطين الخامس وفيه :

حرموا اتخاذ الصور والتمايثل في العبادة والذخائر ، وطلب الثشفاعة من العذراء المبار كة في جميع الكنائس الشيرقية
ومما يجدر ذكره هنا أن الملك قسطنطين ، كان يضاد الأيقـونات ، وعبـادة
الصور والتمائيل
وكذلك كان الملك ليون والملك قسطنطين الرابع ، ولكن هذا الأخير كان
سيء الحظ إذ قتله أمه IRENE وملكت عنه ،
وأرجعت عبادة الصور والذخائر .

والجدير ذكره أيضاً : أن كنيسة رومية رفضت أحكام هذا المجمع عون ولكن مجمـع جنتيلي عـام VIV ، ومجمـع فـرانكفـورت V9 Vو حكمـا من

عبادة الأيقونات ، والصور ، والذخائر ، والتمائيل
المجمع المسكوني السابع :
هو المجمع النيقاوي الثاني بأمر الملكة IRENE انعقد عام VAV ضد : مكسري الايقونات .
رومية قبلت به ، بينما رفضته كنيسة فرنـــا ، وفي إنكلترا عقــد مجمع ضـده عام

الدجمع المسكوني الثامن :

> التأم في القسطنطينية ، وهو في الحقيقة مجمعان متضادان أولهما :

المنعقد عام 179 ، وفيه
تثبت كون الانبثّاق من الأب والابن
وكان قبله بسنتين ان حرم نقولا بابـا رومية فوتيوس بطريرك القسـطنطينيـة ، فعاد فوتيوس وحرم البابـا نقولا المذكور

أما المجمع الثاني ، فكان انعقاده عام AV9 وهو : الشرئي اليوناني . وفيه جرى تثبيت فوتيوس بطريرك القسطنطينية ، وحكم هذا المجمع : بأن الانبثاق من الأب وحده ،

وتم الانشـقاق بين الشُرق والغرب .

المجمع المسكوني التاسع :
هو المجمع اللاتيراني الأول ، انعقد عام 1 الآ في رومية ، عززت فيه سلطة البابا على حساب صلاحيات الأساقفة

المجمع المسكوني العاثر :
هو المجمع اللاتيراني الثاني ، انعقد عام IIrq في رومية ، في محاولة لإرجاع الوحدة بين الكنيستين الغربية والشُرقية .

وفي طريقه قام هذا المجمع بحرمان الالبنجيسيين وأرنولد .
المجمع المسكوني الحادي عسر :
مو المجمع اللاتيراني الثالث، انعقل عام IIVQ لأجل إصلاح التأديب


المجمع المسكوني الثاني عشر :
 وتنبيت الاستحالة والغفرانات .

## المجمع المسكوني الثالث عشر

 آفيوسنت الرابع لأجل عزل ملك فرنسا فردريك وحرمه .
المجمع المسكوني الرإب عشُر :

وهو مجمع ليون ، انعقد في ليون عام IYVE وبحث فيه أمر „الالبثاق،ومحاولة توحيد الكنيسة ، ولكن : دون نتيجة .

المجمع المسكوني الخامس عشر :
وهو مجمع فيينا ، انعقد عام رتبة : "فر سان الهيكل، .


 الكــثوليك ، والـريان الكاثولوليك .
المجمع الدسكوني السادس عشُر :
 لإصلاح حال الباباوات رنضته رومية ، وقبلته فرنسا، وحكم :
بإحر اق يوحنا هوس مصلح كنيسة بوهيميا ورفيقه جيروم .

 المجامع وسلطانها . .
المجمع الدسكوني السابع عشر :
 البابوات .

## المجمع المسكوني الثّامن عشر :

انعقد في زومية عام 101 H ، دام إلى 1011 بأمر البابـا يوليـيوس الثاني ، لأجـل
 فرنسا.
المجمع الدسكوني التاسع عشر :
 البروتستانت التي طرحها لوئر .
المجمع المسكوني الحشرون :
 انعقاده بأمر البابا بيوس التاسع ومن مقاصده : إبثات عصمة الباباوات ، وقـد نـــأ عن ذلك انقسام في الطوائف الكاثوليكية
تلك هي المجـامع المسكـونية ، التي دعت إليها الكنيسـة المسيحيـة أو

 المتعارضة ، حول طبيعة المسيح ، وتجسله ، وألوهيته ، وبالأحرى| الماليا حـول عقيدة التثليث ، أو لنتل حول نظريات بولس ، بعصد إيجاد حلول لها والها . وإذا كان الهدف الأساسي من عقدهـا ، هو إيجـاد سبيل لتوحيد الكنيسـة

المسيحية ، وتوحيد إيمان المسيحيين بالمسيح ، وإذا كـانت النتائـج هي مقياس
 النتائج قد فـُلت فشُلًا ذريعاً ، واخفقت اخفاقاً فاضحاًً

المتنـتفين ، بسبب خلانهم حـول الش والمسيـح تـوحـدوا ، أو وجــدوا إيمـانهم الموحد المنشود

وإن لم نقل ، أن المجامع نفسها كانت سبيباً في تعميق الانتسام ، وتجذير
 الأحمر لتغطيته، ودهن المرض العضال ببعض المسكنات المهدأة

وحول طبيعة هذه المجامع ومناخهـا ، تحدث كــل من : سال دابـادي في


معلوم أن المجامع ما كانت تنعقد على الدوام ، في شُروط
 مستبعدين من الاجتماعات وطرائت اتخاذ القراراتات(1).

بدءأُمن المجمـع الخلقـــدوني ، وعلى مـدى مئـة عـام ،

(1) انظر تعدد الأديان وأنظمة الحكم لجورج كرم: ص 1\& ا ـ دار النهار عـام 19V9ـ بيروت .

، بمنشورات وإعلاٍنات دعائيـة ، بمشاجـرات في الشوارع بل بمعارك أحباناً .

فبطرس الأباتي ، وهو أسقف يناصـر عقيدة طبيعـة المسيِ
 خلقيدوني ، كانوا يزعمون أنهم في طريق الحـج إلى مقام القديس سمعان .

## يحرم المسيحي من دينه . . . إذا

 ملوكها سلاهاً آخراً . كان له أثرأ سلبياً في تاريخها وسمعتها ، وفي زعزعة إيمان المسيحيين وثقتهم بكنيستهم ، ومصداقية قراراراتها . ذلك هو سلاح الحرمان من الدين
وهو أفظع أنواع الارهاب الفكري ، الذي مارسه أنصـار بولس ، بحت كـل من أجاز لنفسه الرفض ، أو الاعتراض . الاض
فما هي تصة هذا الحرمان ؟ ومتى يحرم المسيحي من دينه ؟

مـا إن فجر نسـطور قنبلنه فـوق الأرض المسيحية الـرخوة ، حتى بعث في في




وهكذا بدأ في المسيحية تطبيق قانون الحرمان الشهير .
والمفارقة الغريبة المضحكة ، أن هذا السيف كـانت تجربـــه الأولى برقبـة البابا نفسه ، الذي وضع مبادىء هذا القانون العجيب وأصوله ، هذا إذا كـا كــان من مبادىء تراعى أو أصول يؤخذ بها .

وقبل أن نتحدث بتـوسع عن ॥ قـواعد ه القــنون العجيب ، لنتـرك الاستاذ نصري سلهب يحدثنا عن واقع المسيحية المرير ، في تلك الحقبة من تاريخها .

في أثناء الصراعات اللاهوتية ، سوف نرى رهبــان مقاطــة
 لمجابهة أمير المقاطعة ، لـخلافهم معه على هذه الطبيعة أو تلك من طبائع الثالوث المقدس .

وتـذبحهم كما حصـل في الإسكندريـة ذات خميس نصح
عام عov pov
وأضاف الأستاذ سلهب قائلًا :
ولم يخـل هــذا التـاريـخ من فصـول مضحكـة ، كــذلكـك
 انطاكية أكاس الهرطوتي ، المنشت عن الكين الكيسة والمحرو
 الغفارة أحلد الر هبان الدهاة .

وتابع سلهب موضحاً الصورة أكثر فأكثر :
أمـا الحادث المشجى ، فكـان ذـكـ الـذي كـانت أنسس





فالافيانوس وعذبوه حتى الموت(1).

وسط تلك الأجواء ، وفي مثل هذه المناخات من تاريـخ المسيحية ، كـان سيف الحرمان لا يكل ولا يهدأ

والسؤال : مـا هي المقـاييس التي اعتـرهــا أصحـاب القـرار المسيحي ،
وحملة سيفه موجبة لحرمان المسيحي من دينه؟

 جهة ما على المؤمن ، لتسحبه منه متى شاءت وكيفما الحما شاءت .
وإن كــا لا ندري كيف يمكن لهـا أن تسحب إيمـانه من قلبه ، وعقله ،
ووجدانه .
تحدث الاستاذ سليمان مظهر عما اعتبره البابـاوات أسبابـأ موجبـة لحرمــان
المسيحي من دينه ، فقال(r):
عمد البابا كيرللس معاصـر نسطور ، إلى تفصيـل العقيدة حول تجسد المسيح في إثني عشّر بنداً ، وإعالان الحـرمان على كل من يخالفها
نسـرى قانـون الحـرمـان على قـوم كتيْـرين ، نـــد أصبح محروماً :

Y - من لم يعترف بأن المسيع واحد فقط مع جسده ، وهو إله ،
وهو إنسان .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في خطل محمد : صم VT-VO. } \\
& \text { (ب) تصة الديانات: ص : صرب. }
\end{aligned}
$$

ץ ـ من فــرت المسيــح إلى اقنــومـين ، ولــم يـحـسن أن
.يوحدهما بوحدانية طبيعته


0 - من تجاسر وقال : أن المسيح الـذي يستعمل السلطان
الإلآلهي إنسـان سـاذج ، ولم يحسن أن يقـول أنـه إلتــه
. بالحقيقة
7 - من تـال أن كلمة الأب هـو رب المسيـح ، ولم يحسن
أن يعترف بأن المسيح هو نفسه ـ إلّه وهو إنسان .
V - من قـال: أن الله الكلمـة ، كــان يفعـل في الإِنســان

- يسوع
^ - من تجاسر وقال : أنه ينبني أن يسجــد لإِنســان الذي
أصعـد إلى السماء مـع الله ، وأن يمجد معـه أو يسمي
معه إلهاً كان هنالك إثنين .
9 - من قــال أن المسيـح كــان ممـجـدأ من قبــل الــروح
القدس ، بقدرة غريبة منه ، كأن يتم بها الآيات الـلاهونيـة
في البشـرية ، ولا يقـول أن الروح خـاصة للمسيـع ، وإن
كان يفعل به آيات الل(هوت .
-1 ـ من قال : إن كلمة اللّ ليس هـو الذي حـار رسولاً ، وتجسد وحار إنسـاناً ، وإن المسيـح قرب نفسـه من الأب لأجل نفسه ، ولم يحسن القول أنه قـرب نفسه
لأجل خلاص البشر .
| ا ـ من لم يعتـرف بـأن جسـد الـرب شــن محي, ، ولم
يحسن القول بأنه معطي الحياة ، لأنه صار لكلمة الد
خاصة الذي هو قادرا" أن يحيي الكيل

وصلب في الجســـد ، وذاق المــوت ، وأنـه يكبــر
الأموات
 الإرهاب ؟، وظلماً أفظع من هذا الظلم ؟
وهل لجأ أصحـاب السلطة في الدولـة الإسلاميـة ، إلى حرمـان مسلم من دينه ، بحجة معارضتهم بالرأي ، أو مخالفتهم في معتقد؟

أبــاً . . . إن شيئاً من هـذا لم يحدث ، بـل على العـلى العكس ، فإن مـا طبعه الإسلام في مسيرته كلها كان أعلى درجات الديمقراطية وأسماها ولقد اثبتنا في الفصول السابقة هذا الأمر بالتفصيل
 هذه الأساليب الـظالمة ، بحق أي من أهـل الكتاب ، لخــلانهم معهم في الدين والمعتقد
 والتعبير ، والرأي ، ولو كان مخالفاً للإِسلام ، معارضاً له.

ولا فرضوا دينهم على الناس بالقوة ، والعنوة ، والإِكراه .
وهـذه شهادة مسيحي عـريق ، تحدث عن ديمقـراطيـة الإسـلام ، وعــلـلـ
 \# الإسلام سوانح وخواطر ه فقال :

القد درست تاريـخ النصارى في بـلاد الإسلام ، نخرج
 تدل على لطف في المعانُرة ، وترفع عن الغلظة ، وعلى

حسن مسايرة ، ورقـة ، ومـجاملة، وهـذا إحساس لم يؤثـر
ع عن غير الدسلمين
فإن الششفقة والحنـان ، كانـا يعتبر ان لـدى الأوروبيين
عنواناً على الضعف ، وهـذه ملاحـظة لا أرى وجهاً للطعن
.
ولا يفوتني أن أذكر حادثاً عـرض للكنيسة الأنـدلسية
N01

يشكـون من حكم الإسلام شيئـاً . وغايـة ما هنــالـلك ، أن
فريقاً من القسس والر هبان، الذين يتميزون غيـظاً من إنتشار
الإسلام ، قام فيهم قس متحمس يـدعى " اليلوغوا " وكـان الْ
شـاباً احتـاج في كسر تُورة نفسـه ، إلى قهـرهـا فـا بـالصـوم
والسهر
ثم ظل يعقد الاجتماعات بمبغضي الإسـهام ، حتى
أهاج ثائـرتهم بقوة بيـانه ، فهـاجوا جميعـاً يطلبـون الموت الموت
-نداء لدينهم
فبينما كان القاضي المسلم في مجلسه بقرطبة . . إذ دخـل
 العرب ، وكانت تبدو على الر اهب سمات التهيج العقلي .
 الإسلام

ثأمره القاضي أن ينطتّ بالشههادتين •
فاندفن الر اهب يسب النبي والدين سباً شنيعاً .
نظنه القاضي سكران أو أحمت ، فلم يحكم عليه بشّيء .

إلأَ أن الر اهب اسحاق بعـد أن ظفر بنجـاته ، لم يقلع عن
عمله الـطائش ، بل عــود الـرجـوع إلى القــاضي وتكـرار شُتـائمـه القبيحـة ، ممـا الضـطر القـاضي أن يحكم عليـــهـ

بالموت .
والغـريب أن طلاب التـطهر ومحبي الاستشهـهاد من أجـر
 إلاً بهذه الطريقة البذيئة .
فتتل أحد عشر شخصاً في شهرين بهذه الجر يمة . مـع أن
 أحد ، وطالما أوعزوا إلى الحجاب الحبا أن يمنعوا من الـدخول أمثال أولئك السفهاء .

وقـد ندد عقــلاء النصـارى بهـذا المسلك ، ورأوه انتحـاراً
شائناً .


 على رعـاياهم بضـرورة سبـ محمد ودينـه، حتى أنثـاعـوا الهياج في كنائس الأندلس كلها .

نطلب الخليفة عبد الرحمن الثاني الإجتماع بـرؤساء
 فسكتـوا عما وتـع في الماضي ، وتعهـدوا بالكف عن مثـله

في المستقبل .
ورأى الخليفـة ألاً يحضر أمـام الفـاضي مسيخي في
ميّل هذه الأحوال ، إلأَا إذا رفن أمره إليه لِبت فيـه بنفسه ،

رغبـة منـه في حقن دمـاء المـخبـولين من أوليُـك النهـارى المتعصبين"(1)

وأضـاف دي كاسترو قائلًا :
ومع هذا النبل الرائع ، فقد ظلت خواطر النصارى مهتاجـة
حتى عام 109 ، وهذه هي فتنة أيلوغوا .
(r) : ذكرها جورج قرم نقال

شملت اسـتفـزازات الــسـيحـييـن للمـسلمـين ، حــرق المصـاحف ، أو شتم النبي في الساحـات العـات العمـة ، وهــذا
 على أوسع وأرحب ما يكون .
(1) أنظر التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام : ص • (1)

ويحر م من. حياته . . . إذا

## يبقى أن نسأل

هل المجامع المسكونية العشرين ، التي عقــتها الكنيسـة المسيحية لـــلـر

 لإنجاح مسروعها ؟ أم أن هنالُ سواهما ؟
نعم كان في جعبتها ، ما هو أكثر من المجامع وقرار الحرمان فعالية ، وفي
 مع ذاتها ومع الآخرين ، سلاحأ أكثر رهبة ، وأشد مضاء ، وأفظع بطشأ ، سلاهأ دافعه الإنلاس ، والعجز ، والإحباط .
بـه رؤوس تدحرجت ، وأرواح أزهتت ، وضحايـا سقطت ، إنـه سلاح :
محاكم التفتيش الرميبة

وما أدراك ما محاكم التفتيش ؟؟ .. . .
 نساه بالتحيز والتجني ، فإننا لن نتحدث بأنفسنا عن هذا الأمر الفظيع ، ولن نمد يدنا ، لنفتح صفحات قرنين من التاريـخ المسيحي الأسود الـرهيب ، بل سنترك هذه المهمة لأصابع مسيحية ، تمتد لتقلب تلك الصفحات التات السوداء .
سنترك الدور لأقلام مسيحية ، كي تتحدث عن القصة المخيفة المرعبة ،

لتحكي حكـاية السيف الثـالث ، حكايـة الدم المهـراق ، والضحايـا المتناثـــرة ،


॥ ( المقدسة «. .
والقصة بدأت ، عندما نهض البـابا أينـوسنت الثالث ، ليقـاوم الكانـاري ، وهي طائفة اعتبرها الباباوات كاملة الالحاد ، بعد أن أنكر أعضاؤها ، ألوا ، أن الكنيسة
 وأن رؤساء الأساقفة ذوي الأملاك الواسعة ، والقساوسة الدنيويـون ، والرا والرهبـانـ ، هم الفريسيون القدماء الزنادقة ، قد عادوا إلى الحياة من جديد .

وفي سنة IYY ا اجتمع رجـال الكنيسة الكـاثوليكيـة في تولـوز لأول مرة ،

 دين أو عقيدة غير " الكاثوليك " ، سواء كان من اليهود ، أو البروتستانت ، أو من
 الوقت ، وفي إسبانيا والبرتغال بوجه خاص ، وكل من يتهم بالإلحاد والز الزـدقة في

ولكن البابا غريغوريوس ، لم يقرر إنشــاء الديـوان بطريقــة رسمية إلاًّا عـام بشץ ا م ، وعندئذٍ صدرت الأوامر إلى كل الكنائس الكــاثوليكيـة ، بتعيين كاهن


 فمـا كــانـوا يكشفـون عن شخصيـاتهم قط ، بـل أخفيت شخصيـاتهم ، ووعــدوا بغفران خطاياهم ، وأحل لهم ارتكاب الجرائم مهما كان نوعها وكــان المتهم يسأل أمـام المحكمة ، ليقـرر ما يـراه عن الكنيسـة ، ورأيـه صراحة في الدين المسيحي، فإذا أبى ألقي به إلى زبانية التعذيب . وكانت أمثلة ما يحدث مع هؤلاء المعذبين ، رهيبة ، غاية في القسوة

ولكي نمكن القارىء من تكوين فكرة عن الأساليب الوحشية الرهيبة ، التي

 محاكمهم الكنـية البابوية ، بحق الضحايا البريئة .

ما علينا إلا أن ننقل صورة واحدة من آلاف الصور المتكـر رة ، عن محكمة


 (1): الديانات، فقال
(ابجيء.بـواحد من هؤلاء أمـام المحكمـة ، ولم يكـد يصـل

 الجنـود أنه لا يقوى على الوقـوف ، فقال التـاضي ، إذن ضعوه في التابوت ، نإنه يقف فيه .

وكـان التابـوت الذي وضعـوه فيه عبـارة عن صندوت مربع فيه مسامير من الداخـلـ ، فاضـطر الدسكين أن يقف رغم مابه من إعياء وضعف .



 من الانتعاثى
(1) قصة الديانات : ص 10 \& .

وفحصــه الـطبيب حتى علم أنــه قـــادر على الــو فـــوف
والإِستجـواب ، فـأبلغ ذلـك هيئة المحكمـة ، ودار هــذا
الحوار بين رئسس المححمة والضحية :
ما اسمك؟
أنا مسلم مغربي
كلا، بل اذكر اسمك المسيحي الجديد
صموئيل فرناندنس
إنصموئيل هذا اسم يهودي
لقد كان المسيِ يهودياً أيضاً
ما الذين تفكر فيه الآن ، وما هو تأئير المحاكمة عليك ؟
تأثير داخلي
وماذا يقول لك الصوت الداخلي ؟
لا أدري، فاني الآن لا أدري ماذا أقول .
ق قل ما فكرت فيه بصوت مسموع
 يكون حسب الأمر ، بل حسب الإستطاعة .
ستنظر ذلك جيداًجداً .
أيهـا الحرس ، أظن إن خـرب وجهه بـاللــوط يمكــه من
الكاملام
وسرعان ما جذبـه أحد رجـال التعذيب ، وجعـل يجلده على وجهه بجلدة
سميكة مبللة بالماء ، فأحمر جلد وجهه ، وكـاد يخرج منـه الدم ، وجعـل يتلوى
من الألم . .

وعاد رئيس المحكمة يسأله :
أين أبوكٌ وأمك ؟
r\&o

ليس لي أب ولا أم . . ماتا
وأين ماتا؟
في سجون ديوان التفتيش
أحرقا؟
بل تعذيباً حتى تهرأ جسداهما، فماتا من شدة العذاب.
هل لك أخوة؟ وأين يقيمون؟
بل قل أولاً ، أين ماتوا ، وأين قبورهم ؟
يظهر أنكك تريد أن ينفذ صبر نا معك ، فسنبدأ بتعذيبك .
يسؤني هذا
إذن أنت لا تريد أن تدلنا على البقية الباقيـة من أخوتـك ،
ولا عن مكان إقامتهم ، إن الديوان المقدس لا يخخي عليه
أن لـك أخوة على قيـد الحـياة ، وأنهم يصلون في مســيـانـد
خفية ، ألا تعلم أين هم ؟
لا أعلم.
أنت تسكن مع امر أة، فمن تكون؟

يجب عليك أن تسلمها إلى ديوان التفتيش ، نحن نأمرل؛ ،
نأين هي ؟
إذا كنتم تأمرونتي ، فأولى بكم أن تقتلوني ، وهذا ما يمكن أن تفعلوه ، وعندئــذ سوف تصلي زوجتي من أجلي

سوف تساق إلى التعذيب ، فأولى لك الإقرار .
لا يعنيني العذاب، فإن جسمي مخدراً لا يشعر .

ثم اقترب منه أحد المعذبين وهو يتصنع الرقةوالعطف ، وقال بصوت متكلف : أعلم يا بني إننا لا نرمي من وراء تعذيبك ، إلاًّ إلى الإِقرار عن بقيـة أهلك الــذين تحبهـم ، وبـــذا تــنجي نـفســـك ونفوسهم ، ونصعد بكم إلى السماء . أجــاب الـرجــل : إذا صعـدنـا نحن إلى السمـاء ، فمن يهــوي بكم أنتم إلى

أشار أحد رؤساء المحكمة بيده إشارة سريعة إلى المعذبين الواتفين أمام آلات التعذيب ، فهجموا عليـه وأخذ البعض
 آخرون ير بطون رجليه بحجل دقيت

 آخر وفي يده تمـع وأدخله في فمه ، وراح المعـذب يصب

 يحتمل العذاب ، الذي يؤدي إلى قتله خنقاً .

ولكن الرجل هذا لم يعترف قط ، وراح المعذبون يـرّيدون في سكب الماء، ولكن دون جدوى . وظـل بطن الـرجل

ينتفخ ، وجحظت عيناه ، ثم مات خنقاً بالماء|" .
لقد استعملت تلك المحاكم أشـد وأقسى وسائـل القتل والتعـذيب وحشيةً في التاريخ . فكانت ولا تزال وصمة عار وخزي في تاريـخ الكنيسة المسيحيـة . ولقد زخر التـاريخ في سجـلاته بقصص المـوت الرهيب ، الـذي يندى لـه جبين
 على تلك الحقبة مروراً سريعاً ، ونراهم يتحاشون أنر بكل الأساليب ، الحديث عنها

على أن الصـورة قد تبــو مكتملة ، عندمـا يتصـور المـرء آلات التعـنيب
الرهيبة ، التي كان يستخدمها رجال التعذيب ،
أبرز الأستاذ مظهر عينة منها، فقال :
كـانت قاعـة التعذيب عبـارة عن غرفـة مظلمـة ، جلرانهـا سوداء ، بُبتت فيها مسامير نـاتئة قـد صدأت ، يغلق عليهـا بــباب من الحديـد السميك، وفي أرضهـا سلاسـل ضخمة مشَـدودة إلى حلقات في الأرض ، وكـانت تلك السلاسـل
 مجـــالـد من الجلد المعقــود على رصـــاص ، ودواليب ، وسحابات ذات مسامير حادة صدئة لتمزيق الأجساد .

وعضـاضـات حـديـديـة لعض اللحم ، ثم أكـاليـل حـديديـة ذات رؤوس حادة ، ومسـامير نـاتئة من الـداخـلـ تطوتِ بها جبهة الضحية .
ثم يأخذ المعذب في تضييقها شيئاً فنشيئاً ، بـواسطة مفتـاح يـدور بلولب ، حتى تغرز المسـامير في الـرأس ، ثم ألم هنالك كــلاليب ذات رؤوس حـادة ، لسحب أنـــداء النســاء من الصدور ، وآلات لسل اللسان من أصله ، وأخرى التا لتكسيـر
 لمن ساء حظه ، ووقع في يد تلك الوحوش .
-تم أحـذية أخـرى حديـديـة ذات مسـاميـر من الـداخــل

تضييقها شيئِاً فشيئاً .

وتــوجـد مشنقــة معلقــة أيضـــاً في السقف ، لكي تشنت

المعـذب نصف شنق ، فلا هـو حي يرجى ، ولا هـو ميت يوارى . ثم سلاسل ضخمة وأئقال حديدية معلقة في نواح مختلفة من السقف ، ليربط فيها السجين ، وبينها فتتجاذبه وتمـزق أعضاءه ، وهنـالك تابـوت ، هـو عبـارة عن خـزانــة حديدية يقف فيها المعـذب ، وفي بابهـا ست من الحراب
 حربتان في عيني المعذب، فتنفذان من مؤخرة الجمجمة .
 فكان السجين ير بط إليه لإزهاق روحـه ، بواسـطة التضييت
 يأخذون في تضييقها بواسـطة لوالب ، حتى تنـــطع أنفاس
المعذب المسكين (1' .

ذكـر جورج قـرم حادثـة من حوادث الإرهــاب ، التي كانت تمـارس بحق المواطنين الأبرياء ، فقال :

في عــم VV7 الصدر في فـرنسا حكم الإعدام على أحــد الأشخاص ، ونفذ فيه ، لأنه لم يقف ليؤدي التحية لموكب

ديني (r)
استعملت هـذه الآلات الرهيبـة ، وبالأسـاليب الوحشيـة التي لا يصـدقهـا عقل ، ولا يتقبلها ضمير ، بحق آلاف من المسيحيين وأهل الكتاب ، الها يهودا كانوا
 بقرار وإشراف أعلى السلطات الروحية في الكنيسة المسيحية .


ساعدنا أيضأ الأستـاذ نصري سلهب في كتـابه ॥ في خـطى محمد ه بـرسم الصورة الحقيقية للإرهاب المسيحي الأحمر ، فقال :
ظـاهرة أخرى تميز ذلك المجتمع المعـوج ، هي تسـاوة العذاب ، والعقوبات التي كانت تفرض على المحكومين، ،


 الأساليب ، وغدت الإعدامات ملهاة شُعبية متكر رة في عهد

يوستيانوس الثّاني (1).
ولكي لا نحصر الحديث عن الإرمـاب المسيحي في حقبة زمنيـة واحدة ، الـا





بجب أن نسلم بدون أن نتح في ابتذال الدعـاية الدضــادة

 الكنيسة ، ليست من مخيلة المؤرخين الملحدين :

الــوكب الـرهيب للمحكـومين بـإِعــدام ، مـرتـدين حلة الموت ، ترافنهم حشود الشُمامسة ، والرهبان ، والمحرتة ، حيت يلقون حكم الإعدام ، والجماهير المتســارعة بلؤم

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) في خطى محمد : صم V7. }
\end{aligned}
$$

للتفرج على هذا الميُهد ، وأخيراً ذلك الدخان المتصاعـد
 ويعقب الكاتب على الأمر الفظيع فيقول :
هذه الفظائع كافية لتقلق الضمير الدسيسي ، وتلوث الدين بعدوى الليـياسة ، الذي أدى إلى مثل تلك النتائج ، ليس
حديثاً ، بل قديماً .


 ("): شكك ، فحكم عليهم بالإعدام ، قال البروفسور روبس الا

 المسيحيـون ظاهـراً الموسلمين في الحقيقـة ، فبعـدمـا تم
 فـأسروا البـالغين ، واختطفـوا الأولاد ، وكان الأخـطهـاد العنيف الذي لا يهدأ .


 بعضهم بعضاً بصورة وحشية ، لا تصدق ، ولا تعقل . البروفسور روبس يحدثنا عن معاركُ رهيبة متبـادلة جـرت في شوارع فـرنسا
(1) في خطى محمد : ص YlQ .

وإسبانيا بين أطـراف مسيحية متصـارعة بسبب خـلافها المعهود حول المسيـح ، وألوهيته ، وتجسده .
 الباعثة الجمالات ، نـى اللوحـيـات الكبرى الـدامية للقتـلـ
 وإزهان الجرحى ، وذبـح السكان بعـد احتلالل المــدن من كالو الجانبين

يحدث مونولوڭ، وهو مارشال فرنسي عن المـذابح ، التي





 بالإمكان لمس الجتث باليد .

فيما كان في الجنـوب الشُرتي البـارون دازادريه ، الـزيـيم




(1) في خططى محمد : ص YYY .

كانت تلك المعاركُ بين الكاثوليك وأتباع مذهب كلفينوس ، أي الكالافنة
 البروفسور المسيحي ، عن المذابح التي جرت للبروتستانت في فرنسـا لانـيا ، على يد حماة المسيحية الكاثوليك ، الذين أبادوا ثلاثين ألف مسيحي، خـلـيالـال ثلاثــة أيام

يعلق الأستاذ نصري سلهب على هذه الفظائع ، فيقول :



صحيحـة ، ومجردة ، عمـا هم عليه البُـــر في كـل زمـان المـان
ومكان(1).
وبالمقابل وعلى الطرف الإسلامي ، نجد المساواة تعم ، والتسامح الديني
 تحلث بعض النقاد والمستشرقين فأرنولد قـال :

من الحق أن نـــول : أن غيـر المسلمين نعمــوا في ظـل
 لها في أوروبا قبل الأزمنة الحديثة(؟)
 أتول إلى حد الجزز ، بـأن لا دين يضـامي الإسـلام في

التـامح (r)
-YYY
(Y) تعدد الأديان وأنظمة الحكم : جورج ترم ص (Y)
(r) نفس المصدر: ص (Y)

## اعـترض لوثر . . . نحـرم

لــد استمر نـظام محاكم التفتيش الـدامي مئتي عام ، قتـل خــلالهـا آلاف




 فاعترض في بداية الأمر على محاكم التفتئ ، وهذه جرأة نادرة سجلها لـ التاريخ ، فكان يقول :

لا يستطيع أن يأم أو يكره أحدأ بالقوة على اعتقاد معين .
ولم يستطع لوثر أن يفهم ، كيف أن البابا ، أو أي أحد من أتـبـاعه ، يكـره رجلاُ على اعتناق المسيحية كما يعلمونها ، إذا لم يكن هذا الرجل مؤلما لمنأ بها ؟

وشعر لوثر بأكبر خيبة أمل ، عندما وصل إلى مقر البابا الذي كاني ياني يعيش في

 وفي عهد البابا ليو ، تعممت صكوك الغفران وقرارات الحرمان أيضاً ، ولم يستطع لوتُر أن يفهم كيف يمكن لمجـرم أن يقتـل إنسـانـأ ، ثم يشتـري صـك

 باللاتينية من خمسة وتسعين بنداً ، كلها تسفه قرارات البابا ، وخصـوصأ صـرأ

الغفران
وجاء في بعضها ('):
1- إن البـابا لا يستـطيـع أن يـرفـع عن الإنسـان تصـاص
الخـطيئة ، وإنمـا يعلن فقط أن خـطايـانـا مغفـورة من
.
Y ـ القـول بــأنـه في اللحـظة التي تـرن فيهـا الـدراهم في
صنـدوت الجمع ، تخترج النفس من المـطهـر ، قـول
ليس فيه ذرة من الحقيقة .
ب ـ كـل مسيحي يترلك خـططياه ويتوب عنهـا تـوبـة قلبيـة
صـادقة ، تغفـر له خـطايـاه ، ويكتب اسمـه في سفـر
الحياة ، ولا حاجة إلى خطابات توصية من البابا .
ع - من يتكلم ضد دعاة شــراء الغفر ان وصكـوكه ، أولـُـك
الدعاة الحمقى ، فليكن مباركاً .
ثم أعلن لوثر مشروعاً إصـلاحياً جـريئاً ، من سبعـة وعشرين بنـداً ، أهمها ستة بنود، هي :

ا ـ يجب على الشُعب الألمـاني أن يرفض دفـ الضـريبـة
السنوية للبابا ، لأنه بدلًا من أن يصرفها في ألعمال البر
والإحسان ، يستعملها إلإشباع شهواته الدنيّة .


Y ـ لا مـانـ من أن تكـون الأمـور الـروحيـة الـــدينـيـة من

الأمــور الزمنيــة ، التي هي من الختصـاص السلطات الدنيوية
「 ـ يجب أن يمتـع البـابـاوات عن الانغمـاس في المتـع

فمن التـتاتض العجيب أن يـدعي البــبـا ، أنــه رائي
كنيسـة الدسيـــح على الأرض ، وخليـنــة التـــديس
بـطرس ، بينما يحيـا حياة الــز والأبهة ، غير متمثل
بالمسيح الذي ولد وعاشى ومات ففير اً .
\& - ليس للبابا سلطان على الامبراطور ، إلاً مسحه

وخبثه ، وأوامره ، التي تتضي بأن يقبل الإمبر اطور
قدمي البابا ، أو يمسك بلك بلجام بغلته إذا ركبها، أو أور
يقسم له يمين الولاء والطاعة ، وغير ذلك من الحقوق
التي يدعيها الباباوات ، بلا خجل أو حياء .

0 ـ الناس يجتر أون على الها بتقبيل قدمي البابا ، وإذا كان المسبح يغسل أرجل تلاميذه ويمسحها بمنئفة ، لكي

 يقبلون قدميه من هم أكثرٌ نقاوة وطهارة من البابا .

7- تحريم قانـون الكنيسة الـرومانيـة الزواج على الكهنـة
 مخيفاً إلى الفسق والفجور .
واعتبر بحق مشُروع لوثر ، وسط ظروف القمع السائدة ، وأسـاليب البطث

المستعملة يومذاك ، مشروعاً بالغ الجرأة والمغامرة ، فهزت اعتراضاته ومشروعـه الإصلاحي عرش البابوية ، ومادت الأرض تحت قدمي البابـا ، خصموصـا


 لوثر من سلك رجال الدين ، وعندما وصل الأمر إلى لوثر أحرقه علناً . وكان هذا هو الحد الفاصل بين لوثر وكنيسة روما .

## واستمرت محاكم التفتشُ معقودة

تلك صـورة من الصور التي كـانت تجري في محـاكم التفتيش الكنسيـة ، على يد تضاة من رجال الكنيسة ، وبأمر أكبر المراجع فيها .

ورب معترض محتج قائل : أن هذه أمور حـدثت منذ سبعـة قرون ونيف ،
 من تاريخها مرت ولم تتكرر .

إلى هـذا المحتج الـطيب القلب ، السليم النوايـا ، نسوق شهـادة جديـدة دامغة ، ودليل قاطع ، لا من حكايات قرون الظلام السوداء ه ا المبررة ه وإنمـا من
 القريب ، وتحديداً من القرن التاسع عشر .

لا ذهنية ، ولا أسلوباً . شهادة جديدة ، تتبت بأن محاكم التفتيش التي يستنـئكرها





(") : الكولونيل \#( ليمونكي " أحد ضباط الحملة الفرنسية في إسبانيا ، قال





 الجزويت ، أصحاب الديوان الملغنى ، على فــلـ وتعذيب
 وإلقـاء للرعب في قلوب الفـرنسيين ، حتى يضـطـرو إلىا إلى إخلاء البلاد ، فيخلو لهم الجو الري



 وهي كوكبة من الفرسان ، تحمل المصابيـح ، وتبيت الليل ساهرة

فـا إن سـاهدها القاتلان حتى لاذا بالهـرب ، ونبين لنـا من ملابسهما ، أنهما من جنود ديوان التفتيشّ ، فأسـرعت إلى الى


 م معاقتهم وتنفيذ حكم الامبر اطور بحل ديوانهـ
(1) انظر النصب والتـامح : ص 1اب للاستـاذ محمد الغزالي دار الكتب الحدينة ـ القاهرة سنة .1970

والآن خـذ معك ألفـ جــدي وأربعة مـدانغ ، وهـاجم دير
 الــرابعـة صبــاحــأ، ركبت على رانى رأس تلك الحملة ، ثـم تصدنا إلى دير الديوان ، وهو على مسانة خمسـي أميال من مـــريـد. فلم يشُعـر الـرهبـان ، إلأَوالجنـود يحيـطون بديرهم ، والمدانع تصوب إليه فوهاتها، وكـان هنان هذا الـدير عبارة عن بناء ضخم أثثبه بقلعة حصينة ، وأسواره العـالية تحـرسها فـرة من الجنـود اليسوعيين ، فتـــدمت إلى باب

 التفت نحو الداخل ، وكلم أثشخاصألا نـا نـاهم

 بعض رجالي وجرح آخرون .
ولكني أمرت جنودي أن يقتحمـوا الديـر عنوة ، واعتبرت اطـلاق الرصـاصِ من الجزويت عـلاهمـة رنضى ، وأنهم لا لا يفتحون الباب إلأَّ بالقوة

وأخـذنا نـطلق المدانـع على أسوار الـديـر ، وعلى البـاب
 رصاص الحرس ، الذي كان ينهمر علينا كالمطر الغزير وبعـد نصف ساعـة، استطعنـا أن نفتح نغـرة واسعـة في الحـائط ، نفذ الجيسُ منهـا إلى داخل الـدير ، وكنت مـي بعض زملائي طليعة الداخلين
وأسـرع الـرهبـان اليسـوعــون إلى لـــائــا مـر حبين بنـا ،
ووجوههم باششة

وهم يستفهمـون عن سبب قدومنـا على هذا النحـو ، وكأن


جنودهم وأنهالوا عليهم تعنيفاً وتأنيباً وقالوا :
إن الفر نسيين أصدقاؤنا فمر حباً بهم م


 المشتهورة ، وطفنا بغـرف الديـر فراعنـا مـا بهـا من أتـاث
 تُمينة ، وصور نادرة ، ومكاتب كي كيرة ، وري وكادت جهودنـا تذهب سـدى ، ونحن نحاول العتـور على قـاعات التعـذيب . إننا فحصنـا غرف الــدير الـدير ، وممـراتـهـ،

وأقبته كلها، ولم نجد شيئاً يدل عليها .
نعزمنا على الخروج ، يائسين من اكتشاف بغيتنا ، مقتنعين بتقديم أولئك الرهبان إلى المـجلس العسكري
 ليس إلاً تهمـاً باطلة ، وأنهم يحتملون هــذه الأكـاذيب في

سبيل اله
 وهو خانم الرأس توشك عيناه أن تطفر بالدمع .

فأعطيت الأوامر بالإِستعداد لمغادرة الدير .

 فتشنا الدير كله ، ولم نكتشف شيئاً مر يباً فيميم ترغب ؟

تـال : إني أرغب في فحص أرضية هـذه الغـر فـ ، وأدقق
في امتحانها ، فإن تلبي يحدثني بأن السر تحتها .
وعند ذلك نـظر الرهبـان بعضهم الى بعض نظرات قلقـة ،
وأذنت للضابط بالبحت .
فأمر الجنود برفع الأبسطة فر فعت ، ثم أمر أن يصبـو! الماء
بكثرة في أرض كل غرثة على حـدة ، نفعلوا، وكنا نـرقب
الماء ، فإذا بـالأرض تبتلعه في إحـدى الغرف ، ويتسـرب
إلى أسفل نصعت الضابط دي ليـل من شده الفـرح وتال :


 وأخذ الجنود يكسـر ون الباب المسحـور بقـحوف البنـادت ، والتفت فـرقة من الجنـود حول عصــبـة الـرهبـان، الـذين اصفرت وجوههم وكستها غبرة .

وفتـح البـاب وظهـر لنـا سلم يؤدي إلى بـــاطن الأرض ،
 تضيء أمام صورة أحد دؤساء محاكم التفتئ السابقين . ولمـا هممت بالنـزول وضم راهب يسـوعي يده على كتفي

متلطفاً، وتال لي :
يـا بني لا تحمل هـذه الشمـعة بيـدل الملوئة بـدم القتال ، لأنها شـمعة مقدسة .
فقلت لـه : يـا هـذا إنـه لا يليت بيــدي أن تـنـجس بلمس شـمعتكم الملطخة بدم الأبرياء ، وسنرى من فينا النجس ؟ ومن القاتل السفالك ؟

وهبط على درج السلم يتععني ســـانــر الضبـــاط والجنــود

شاهرين سيونهم ، حتى وصلنا إلى آخر الدرج، فنإذا نحن

 ربـطت بهـا سـلاسـل ، كــانت الفـر ائس تقــــد بهـا رهن المحاكمة

وأمام ذلك العمود عرش الدينونة كما يسمـونه ، وهـو عبارة عن دكة عاليـة يجلس عليها رئيس الـديوان ، وإلى جـانـيانيه مقاعد أخرى أقل ارتفاعاً ، معدة لجلوس القضاة .

 الأرض ، تـد رأيت بها مـا يستـفـز نفـي ، ويـدعـوني إلى التقز ز ما حييت .
رأينـا غرفأ صغيـرة في حجم الإنســان ، بعضها عمـودي وبعضها أفقي
فيبقى سجين الأفقية ممدداً بها حتى يموت ، ويبقى سجين العمودية واقفأ على رجليه حتى يقضى عليه . وتبىى الجثن
 العظم
ولتصريف الروائع الكريهة المنعئة من الأجـدات البالــة ، تنتح كوة صغيرة إلى الخارج ج . وتد عئرنا على عدة هيـاكياليا بسرية مازالت في أغلالها سجينة . والسجنـاء كانـوا رجـالأ ونســاءأأ، تختلف أعمـارهم بين الر الر ابعة عشّرة والسعينين رياء
واستـطعنـا نكــالٌ بعض السجنــاء الأحيـاء ، وتحـطـم أغلالهم ، وهم على آخر رمق من الحياة
 السجناء عر ايا زيادة في النكاية بهم ، حتى اضـئر جن جنودنـا
 السجينات .
وتـدمنـا السجنـاء إلى النـور تـدريجيـاً ، لئلا يؤتُتر النــور المفاجىء على أبصارْمـ
 الذين أنقذوهم من العذاب وأعادوهم إلى الحيـاة ، وانتقلنا
 آلات لتكسير العظام وسحق الجسم

 تأتي الآلة على البدن المهشم ، فيخرج من الجـانب الآخر كتلة واحدة .
وعثرنا على صندوق في حجم رأس الإنسان تمامأ، يـوضع فيه الرأس المعذب ، بعد أن ير يربط صاحبـه بالسـلـاسلاسل في يديه ورجليه ، فلا يقوى على حر كة.
 البارد ، فتقع على رأسه بانتظام في كل دقيقة نتطة .

 حتى يموت .
 وهي عبارة عن تابوت تنام فيه صورة فتاة جميلة ، مصنوعـة
 جـوانبها عــدة سكاكين حـادة ، وكـانـوا يـطر حـون الئـاب

كما عثرْــا على جملة آلات لسل اللـــان ، ولتمزيق اتـداء
 ومجالد من الحـديد الئــائك لضـرب المعنبين وهم عـرايا يتناثر اللحم عن العظام م
وصـل خبر الهجـوم على دير ديـوان التفتـت إلى مدريـد ، نهب الألون ليروا ما حدث . وخيل إلينا من شـدة الزحام ـ أنّا في يوم القيامة .
ولما شاهد الناس بأعينهم وسائل التعذيب الجهنميــية ، جن
 اليسوعيين ، ووضعوه في آلـة تكسير العظام ندقت عـظامه دتاً وسحتّها سحقاً .
وأمسكـوا كاتم سـره وزنوه إلى السيـدة الجميلة ، وأطبقـوا عليهما الأبواب .
فمزقته السكاكين شر ممزق .
ثـم أخرجوا الجثتين ونعلوا بســئر العصـابة وبيُـة الرهبـان كذلك .
ولم تمضى نصف ساعة حتى تضى الشعب على حياة ثلاثة

 الــذين تضى الرهبــان بقتلهم كي يبتـزوا أمــوالهـمه، أو
 اليسوعيين ، ويمكتني القول : بأن ذلك اليوم هو أعظم يوم شهدته بعد هدم الباستيل .

وبهـهه الوسيلة ٍ المشـرقة ه أصبحت الكـاثوليكيـة هي الدين الـوحيـد في
 معنى التغزل بالتسامح ، وسيوفنا تقطر دماً من أجساد أخوتنا في الدين ، وأجسـاد أهل الكتاب على السواء؟

وماذا يبقى من الدين سوى النصوص الجامدة ، إذا لم نحيـه بأعمــالنا قــل أقوالنا ؟
 أسقط هؤلاء عن كاهلهم واجب تطبيق تعاليمه ، وأخلاقياتـه، وأحكامــه ، ليصبح بدون ذلك مجرد شعارات مستهلكة فارغة .
ومن المؤسف القول أنه قياساً على ما يزخر به التـاريخ المسيحي من عنف
 نبيهم الكريم عيسى ، على طرفي نقيض

لأنها شاذة فهي بنظر مم صحيحة مقدسة

كل شيء في المسيحية غريب وشاذ ، كل أمر فيها معقد غـامض ، لا دور

 إنها جديدة ، مستحدثة ، لم يفكر بها قبل المسيحيين مخلوق ، ولا خطرت على بال كائن .

وكونها كـذلك ، فهي فـريدة ، وفي فـرادتها ميـزتها ، وتميـزها على بــاقي


 صالحة لسكان السماء أيضاً .

وها هو أحد هؤلاء الجهابذة ، يتقدم مفـاخراً، متبـاهياً ، مـأخوذاً ، بسحـر

 وحملها به ، وصلبه ، وألوهيته ، وسواها .

كل ذلك لكي يطرح سؤالًا على البشرية هو :
من تجـرأ وأتى قبل المسيحيـة بمثل هــه النظريـات على غرابتهـا؟ ومـع

ذلك - يريد القول - فإن لها من يصدقها .
جـاء في كتاب ( البـرهـان |" المنسـوب إلى عمـار البصـري ، حققـه الأب
ميشال الحايك ما يلي : (')
إني رأيت دين النصـر انية مخـالفأً لـذلـك كله ، ودذلك أن
الدعاة إليـه دعوا إلى أشيـاء ، وأخبر وا بــأخبار لا يـختـرعها
رأي ك ولا ترتفع في فكر ، ولا تخطر بيـال ، ولا يتوهمهـا
عقل ، فنحن مختصرون منها عشرة أخبـار ، نثبت فيها مــا
تقدم من قولنا - إن شاء اللة تحالى م
أولها : في ابتداء أخبارهم أنهم قالوا :يعني المسيحيون -
أن جارية عذرى وجدت حبلى ، بغيـر مباضعـة ولا زرع ، وذلك مما لم يشاهد في العالم .

والثـاني : أنهم قـالــوا : إنهـا ورــدت من غيـر انتقــاض
عـذرتها، فهي والـدة مرضعـة، وهي بكر عــذرى، وهـنا متناقض في العقول .

الثالث : إنهم قالو| : إن هذا الغلام ابن الهة ، وذلك منكر عند عامة الأمم المتوحدة ل山ّ بالإِنفر اد والوحدية .

والر ابع : إنهم قالوا : ان ابن اله هذا صلب ومات ودفن ،
وذلك في الظاهر - إذ نسبوه إلى القوة ، ثم وضعوه بالذلة ،
متناقضى .
والخامس : أنهم قالوا : أنه بعد موته ودفنه، انبعث وتام من
القبر حياً، وذلك ماليس في فطر العقول معر فته .
(1) كتاب البرهان : ص YV_YT تحقيق الأب ميشال الحايك .

والسادس : إنهم قالـوا إنه بعـد قيامتـه من القبر ارتفـع إلى
السماء ، وذلك أبعد من القبول
والسابع : إنعم قالو| : إنه بعد صعوده إلى السماء ، ينـزل
إلى الأرض ليقيم المـوتى ، ويصرف الأخيـار إلى النعيم


الحالم
والثامن : أنهم دعوا إلى عبادة مصلوب ، ولو يوجبوا بإجابة النـاس إياهم إلى ذلـلك مع ما فيه من الـذلـة والشـنـاعـة ، وخلاف الشهوة واللذة .

والتاسع : إنهم دعوا إلى عالم آخـر ، لم يعدوهم شيئـاً، يعـرفون لـذته ممـا شاهـدوه في هذا العـالم ، بل أمـروهم

والشراب، والنكاح وغيره ، ودعوهم إلى عالم آخر أيضاً ،

يتز وجون ، فحظر وا عليهم ما يعر فونه لذيذاً عندهم في هـذا
العالم ، وفي ذلك الآخر .
والعاشر : الذي هو جملة هـذا كله ، وتمامـه ، وكمالـه ، إنهم دعوهم إلى الإِيمان بإلّه هو أبى ، وابن وروح قد وذلك ما لا يرتفع في فكر ، ولا يخترعه رأي .

والـواضح كمـا نرى أن مؤلف الكتـاب ومحققه الأب الحـايك ، مـأخوذين بنشوة الفخار ، يعتـرفان أن كـل ما في المسيحيـة بما فيهـا عقائـدها الأســاسية ، مجاف للعقل ، غريب عن المألوف ، بعيد عن المنطق ، يفترض أن لا يأخذ بـه إنسان ، ولا يقره محخلوق .

غرابتها ، مؤمنين بها ، مناضلين في سبيلها ، ولو كان ذلك على حساب الور العقل ،
والإدراك ، والمنطق ، والمألوف .
وفي ذلك بحسب مؤلف „ كتاب البرهان ه يكمن البـرهان ، ويبـرز الدليـل على صحة وسلامة هذه الديانة .

فهل أغرب من هذا المنطق ، يا ترى ؟. . .

## شكهم طال حقيقة المسيح نفسه

من الشكك الذي يتنكب عقل المسيحي وقناعاته ، بصدق مقولة ديانته ببنوة عيسى للة وألوهيته ، إلى شكه بصحة أناجيله ، وسلامة مصادرها ومضامينها . إلى شكـه بوضـع رسله الذين تلبسهم الـروح القـــس ، نصـاروا قـديسين يوحى إليهم من السماء .


إلى خجله المقيت الذي يحسه في أعماق نفسه ، كلمـا قرأ عن الإرهـابـاب الأحمر في التاريخ المسيحي، إلى شكه الأكبر بحقيقة وجود المسيح ذاته كحقيقة تاريخية

تحـدث عن هذا الأمـر الباحث الكبيـر ول ديورانت في مـوسوعتـه |n قصـة
الحضارة ه فقال :
 المسيحيـة ، وتمرة أحـزان البشر يـة ، وخيالهـا ، وآمـالهـا
 وأوزريس ، وأنيس ، وأدونيس ، وديوتيشيس ، ومتراس ؟ ؟
 لأنكارهم نلتير نتسـه ، يقولـون في مجالسهم الخـاصة أن

المسيح تد لا يكون له وجود على الإطلاة .
ولقد كان أعظظم هيادين نـــاط العقل الإلنــاني في العـيا العصر الحديث ، وأبعدها أثراً في ميدان هـ إ النقد الأعلى ، للكتاب

 ، استاذ اللغات الشرقية في جامعة همبر REIMARUS

 ينُـره في أثناء حـــاته ، وبعــد ست سنين من ذلك الـوقت
 هذا المخطوط
ويقـول ريمـارس: أن يســوع لا يمكن أن يعــد مؤسس


 المسيح لم يفكر في إيجاد دين جديـد ، بل كــن الن يفكر في تهيئة الناس لاستقبال دمار العـالم المرتقب ، وليـوم الحـئر

شر||(1) .

وجهـر فلني VOLNEY بهـذا النـــك نفـســه ، في كـتـابـه خـــرائب الإمبراطورية ، الذي نشّره في عام IV9 م .

وفي عام IV97 م ، أشار هاردر إلى ما بين مسيح متى ، ومرقص ولـوقا ، ومسيح يوحنا من فوارق ، لا يمكن التوفيق بينها .
 الألماني ، لم يسأله القائد الفاتح سؤالألا تانهاً في السياسة أو الحرب ، بـل سألـه هل يؤمن بتاريخية المسيح ؟
وفي عـام MAYA لخصر هنريتخ بولس Heinrich Palus حيـاة المسيح في ا 19 صفحة ، وعرض تفسيراً عقلياً للمعجزات ، أي أنه آمن بوتوعهـا ، ولكنه عزاها إلى علل وقوى طبيعية

المسيـح " فرنض مـا حاولـه بولس من تـوفيت بين المعجزات والعلل الـطبيعية ، فقال :

ه إن ما في الأناجيل من خوارق طبيعية ، يجب أن يعد من الأساطير الخر افية ، وأن حياة المسيح الحقيقية ، يجب أنـي أن تعـاد كتابتها بعد أن تحـذف منها هـذه العناصـر اليأ اليأكـانت
صورها |(1).

وفي عام • ع1^ بدأ بـرونو بـور Bruno Bauer سلسلة من الكتب الجدلية
الحماسية ، يبغي أن يثبت بها أن يسوع لا يعدو أن يكون أسطورة من الأساطير ما وفي عام بזی1 أخرج أرنست رينـان Ernest Renan حياة يسـوع ، الذي
 نتائج النقد الألماني ، وعرض مشُكلة الأناجيل على العالم المثّقف كله . وبلغت المدرسة الفلسفية ، صاحبة البحوث الدينة ذروتها في أواخر القرن

$$
\text { (1) تصة الحضارة : ج } 1 \text { ص } 1 \text { • Y• }
$$

التاسع عشـر ، على يد الأب Loisy الـــي حلل نصوص العهـد الجديـد تحليلًا بـالغ من الصـراحة حـداً ، اضطرت معـه الكنيسة الكــأوليكيـة إلى إصدار تـرار

وفي هذه الأثناء وصلت المدرسة الهولندية مدرسـة بيرسن Pierson ونـابر
 مضنية : حقيقة المسيح التاريخية .
وفي ألمـانيا عـرض آرثر دروز Arthur Druis هــه النتيجة السـالبة عـرضاً واضحاً محدداً عام 7 • 19.
 بحجج من هذا النوع انكرا فيها وجود المسيح الميا Roberts

هــذا بعض ما كـان يراود مخخلة كبـار المفكـرين المسيحيين ، من شكـــوك حول حقيقة المسيح التاريخية ، فألفوا من أجلها كتبأ ومجلدات المات ، دانعوا بها بها بـا عن
 بالمسيح ذاته .

وبدا أن الجدل الذي دام مائتي عـام ، سينتهي إلى أفناء شخصيـة المسيح أوناء تامأ .

وهكـذا لم يبق في المسيحية أمـر لم يطالـه الشــك ، ولا معتقـد لم يلتف حول عنهه حبل الريبة والإبهام .

## أين أصبتت المسبحية اليوم؟

وقـبل أن نتفل الملف المسيحي القـديم ، لابد لنـا من أن نلقي نظرة إلى


 إيمان موحد على أتباعها ، بعد هذا كله نسال : هل ونقت المسيحية إلى تحقيق أهدافها ؟
هـل توحـدت كنائسهـا ، واتفق الجميع على حـلـ لمعضلة المعضلات ؟

 نفسه ، لتصبح كل الدماء التي أهرقت هباء وهدراً ؟ .


 الحاصل بينها

ينتسم المسيحيون اليوم بعد صراعهم الطويل إلى :

1- ـ تقليديين وإنجيليين (1).
ولكن التقليـديين لم يشكلوا في وقت من الأوقات كنيسـة واحدة ، مـوحدة
والمعاهيم ، وإنما انتسموا على أنفسهم أيضاً ، نصاروا : كنائس مختلفة متباعدة .
فالكنائس التقليدية تقسم إلى عدة فروع أممها :
اللاتينية الكاكوليكية، والـيونانيـة الأرتوذكسيـة ، واليعقوبيـة

ونسطوريين ، وكلدان .
فالكنيسة اللاتينية الكائوليكية :
تؤمن كمـا هـو معـروف بـالتليث ، والتجســـد ، والصلب ، والقيـمــة ،
والعذراء .
أما الكنيسة الأرؤوذكسية :
فهي تنكر على الكنيسة الكاثوليكية :
1 - إيمانها بانبياق الروح القدس من الإبن والمطهر .

「 بعد القيام والدينونة الأخيرة .
₹ ـ تلومها لمنعها الشُعب عن مناولة الكأس في الأنخـارستيا ، كما أنكرت عليهم أكل الدم والمخنوق ، أكل رهبان اللاتين دهن الخنزير . أما الككنائس الإنجيلية : لوتر انية ـ كلوينية ـ انكليكانية . جميعهم متققون على مجرد ما في الكتاب المقدس فقط

ينكرون على التقليديين :
1 ـ الرياسة العامة المنظورة في الكنيسة

r ـ اتخـاذ الصور، والتمـاثيـل في الكنـائس، والمـطهـر، والغفـرانـات ،
والصلاة لأجل الموتى، والتبرير بالأعمال الوفائية . ع ـ الصلاة بلغة غير مفهومة من السامعين

غيـر أنه تـوجد فـرق أخرى ، لا يخلو بعضهـا من الأهميـة ، منهـا مـا هـو
متشعب من : الكنيسة اللاتينية .
ومنها ما هو متفرع من : الكنيسة اليونانية .
ومنها ما يعزى إلى : الكنيسة الإنجيلية
ولتفصيـل ذلك نقـول: : بأن أصحـاب البــع القـديمـة ، الـذين قـطعتهم
 بقـايا ، تعتــر نـظيـر طـوائف مستقلة في كنـائس خصــوصيـة ، وهــنه تقسم إلى نوعين :
النوع الأول : موحدو الطبيعة :
ويختلفون عن الروم والـلاتين ، وغيرهم من بـاقي الطوائف المسيحيـة في
تضايا كثيرة أهمها :

- إيمانهم بأن طبيعتي المسيح الإلهية والإنسانية ، قد اتحدتا اتحاداً عظظيماً حتى صارتا طبيعة واحدة .
إلًا أن طبيعة المسيح ، مع أنها واحدة ، هي مركبة ، ومزدوجة ، وينكرون
 نسبة إلى يعقوب البرادعي ، وهو من رجالات الكنيسة في القرن السادي الطاد وهؤلاء أيضأ بدورهم ينقسمون إلى قسمين :

آسيويين وأفريقين

ـ فالأسيويين يرأسهم بطريرك السريـان : وهؤلاء أيضاً منقسمين إلى ثــلاث طوائف ، ثم خرجت منهم طائفة أخرى ، هي الطائفة المونولوتيـة ، التي رفضت


واحدة .
ـ أما الإفريقيين : يـرأسهم بطريـرك القبط المقيم في هصر : وهؤلاء أيضـاً منقسمين إلى : أقباط أصليين ، وحبش ومـع أن الأرمن يعتقدون منـل ذوي الطبيعـة الواحــدة ، إلاَّا أنهم يختلفـون عنهم في آراء وطقوس كثيرة .

أما النوع الثاني : نهو النساطرة ويسمون بالكلدان :
اعتقادهم بأنه لم يكن في المسيِ طبيعتان فقط ، بل اقنـومان أيضــاُ ؛ وأن هذين الإقنوميين وهاتين الطبيعتين قد التصقتا، حتى صار منهما رؤية واحدة . وهناك فرقَ خرجت من الكنيسة اليـونانيـة ، لا تزال لهــا بقايـا موجـودة في عالم اليوم ، نكتفي بذكر أسمائها فقط :

الصابئون : يحسبون أن الديانة المسيحيـة تقوم بكيـــرة تطهيـرات الجسد ، التي يمارسها كهنتهم بطقوس معينة .

اليزيدية : بدو رحل يسكنون جبل سنجار بأرض الجزيرة ، عندهم الختـان والمعمودية ، ويعتقدون بالتناسخ ، ويسجدون للشمس الطالعة ثلاث ركعات عند أول ظهورها فوق الأفت .

رافضي عماد الأطفال : يعتقدون أن البتولية ، شرط ضـروري للدخول إلى ملكوت الله

أمـا الطوائف الصغيـرة المنتشرة في أنحـاء العالم اليـوم ، فنذكـر بعضها ، مبتدئين بتلك التي ( ولدتها ، الكنسية الروسية نتط : في روسيـ وحدهـا • • طائفـة قوامهـا 10 مليون نسمـة ، حسب التقريـر

الرسمي المتقدم لدولة روسيا في القرن التاسع عشر ، نذكر بعضها : الإسبر انيكي :
تؤمن بأن القسيس إذا شرب خمراً ، لا يصلح لتعميد الأطفال ، وللنصراني أن يقتل نفسه في حب المسيح • البوبوفتشيون :

تختلف عن الكنيسة إيماناً وعبادة المميتون :

يحرقون أنفسهم ، لكي يتطهروا بعمودية النار .
أصحاب الختان :
يلتزمون بالختان وتجريح أنفسهم .
الجلادون :
يرتصون رتصـأ دينياً ، ويقـطعون تـدي بنت من بناتهم ، يكـرسونهـا لحياة دينية إكرامأ للعذراء .
الخرس :

شيعة كل من ينضم إليهم يصمت ولا يعود إلى الكلام بصوت مسمموع . عبدة نابليون :

جماعة في روسيا تعبد نابليون ، وتعود عبادتها له إلى IATY . المرتينيون

هذا هو المتوافر ، من أخبـار بعض الطوائف المـوجودة في القـرن التاسـع عشر ، المنفصلة عن الكنيسة اليونانية .
أما الطواثف التي أنتجتها الكنيسة الكاثوليكية ، فكثيرة وكثيرة جدأ ، نـذكر

بعضها دون التوسع بذكر معتقداتها ، ومنها : الولدنسيين :

في فرنسا ، انكار رياسة البابا ، يرفضون الإعتراف بخطاياهم للكهنة. الجنسيين :
يعتقدون ، أن كل من يثبت أن يسوع كفَر بـآلامه ومـوته عن خـطايا جميـع البشر ، فهو مخطىء

الكاثوليك القدماء :
يرفضون النفرانات ، والصلاة إلى القديسيين ، وابطلوا الإلتزام بأوامر البابا جمعية الإتحاد الإنجيلي :

ينكر اتباعها التثليث ، وألوهية المسيح
الكويكرس :
يعتــدون بالنـور الباطني ، أي أن الهُ تـد أعطى لكــل إنسـان نـوراً كـافيـأ لخلاصه ، أن استعمله حق الاستعمال ، لذـلـك ابطلوا الـوعظ الكـو الكنسي ، انكروا القسوسية ، والعشاء الرباني ، والمعمودية
السويدبتر جيون :

تعتفد أن الش واحد ، وهو إنسان إلثي ، ومحبة جوهرية
الدربيون :

الجمعوا على فساد الإنسان كلياً ، ولزوم التجديد بالروح القدس ، والفـداء بآلام المسيح
الارفنكيون :

 زالت هي هي ، والمشككلة المزمنة المستعصية ، لا تتغير ، ولا تتبدل .

المسيح سريعاً . كنيستهم الكاثوليكية الرسوليـة وغايتهم العظمى هي الرجـاء بمجيء
ابتدأت بالمسيح ، وطبيعته ، وألوهيته ، وإنجيله ، وأمه ، وتعاليمه ، وكل ما يحيط به ، ولا زالت هي ذات المعضلة ، ونفس المشكّلة .
عشُرون قرناً مرت والخلافات مستمرة ، فنراهم وقد أصابهـم اليأس ، ودب

 علكل جماعة يقين ، وتصور ، وإيمان مختلف متناقض

 الدائمة والمزمنة ، المعروفة بين باباواتهم •

## الفَصَكْلَاكِمِس

I ـ الخلان الإسلامي - الإسلامي بحجمه الحقيقي .
Y ـ كيف بدأ الصراع الإلإلالمي ـ المسيتي


ه - وبهذه الخلقية عاملهم صلاح الدين .
7- وبها انتصر المسلمون ني إمبانيا .
V - و و وهذه الخلقية رد المسيحيون الجميل في إسبانيا . 1 1 - اليهود في كنف الإسلام واليهود تحت حكم المسيحية .

9- المسيح المظيم براء من أعمالهم م
. . - الخلاذة في الإسلام والبابوية في المسيحية .

## الخلان الإسلامي - الإسلامي بحجمه الحقيقي

إذا كــان غيابنـا القسري عن الحـريري المـزيف قد طــال ، بسبب تـوغلنـا
 الحقـائق الإسلاميـة ، لن يطول كثيـراً ، طالمـا النـا ان الطريق إليهـا أمامنـا معبـدة ، والزوايا مضاءة .

استعرضنا بتجرد وموضوعية واقع المسيحية ، منذ نشأتها وحتى اليوم ، ولن ننسى استعـراض الأوضاع الإسـلامية ، بنفس الـذهنيـة من التجـرد ، والحيـاد ، والموضوعية .
 وألوهيته ، وتجسده ، وصلبه ، وقيامته ، وتوسع ليطال أمه مـريم ، التي تعددت هي الأخرى منها المواقف والآراء .
 من أجل أمه أرواح مسيحية كثيرة . كان ذلك على الجبهة المسيحية .

ولكن مـاذا على جبهـة الإســلام ؟ ومـا هي طبيعـة الخـلاف الإِســلامي الإسلامي ؟
بشر محمد بـرسالته في جو يعبق بـالشرك والـوثنية ، وفي منـاخ اجتماعي معقد ، مشبع بروح العائلية ، والقبلية والتخلف ، فكانت مهمته والـوضع كـذلك صعبة للغاية ، إن لم نقل مستحيلة

فتغيير مجتمع بكل ما يشمل التغيير من آفاق ومناحي ، وبكـل ما يعنـيه من

 السهل

ومـع ذلك فلقـد شقّ النبي طريق دعـوتـه ، وسط العـوائق ، والصعـاب ،

 المطاف الطويل

والفكـري ، والـيـــاسي ، والإجتمـاعي، والتنظيمي ، والإداري ، وبعضهـا في الجهاد العسكري

وعنـدما وافته المنيـة ، كــان الإسـلام تـد أصبح حصنـأ منيعـأ ، ووحـدة متمـاسكـة ، عميق الجـذور ، راســخ البنيــان في المجتمـع ، كمـا فـا في قلوب المؤمنين به ، يكسب كل يوم مؤمنين جدداً ، وأرضاً إسلامية جديدة ،

بفعل هزيمتها العسكرية ، ولكن لم يدخل الإيمان قلوبها ، فنزلت بها الآية :
 ولمايدخل الإيمان في تلوبكم (ا) (1)
هذه القلة تجاوزتها قافلة الإسلام ، في سيرها المظفر نحو هدنها الكبيـر ،
 الراسخ بوحدانية الله ، في النفوس قبل النصوص .

ولم يحـدث في حياة النبي أي تصـدع يذكـر في البنية الإسـلامية ، أو أي
(1) سورة الحجرات، الالية/ \&.

خـلاف بين المسلمين حول أسس ديـانتهم ، باستينـاء بعض الخلل الذي حــلـ بسبب موضوع الإسراء والمعراج ، وكان ذلك أمراً طبيعياً ، إذا ان موضوعـاً كهذا لفرادته، كان يفترض أن يشار حولـه جدل ، ويقـع بسببه خــلاف ، وتحصرل لأجله بلبلة

ولكن سـرعان مـا أعيدت الأمـور إلى مجـاريهـا ، والحـال إلى طبيعتهـا ، وأكمـل الإسلام مسيـرته بقيـادة ، متمـاسكـة، مـلركــة، قيـادة النبي وصحـابتـه

المؤمنين
وبعـد وفـاة النبي ، لم يتـرك الإِسـلام ولا المسلمـون في مهب الضيـاع ، عرضة للحيرة ، والفوضى ، والإنقسام .

بل ترك النبي لهم حصناً منيعاً ودرعاً واقية ، وملاذاً أميناً ، تـرك لهم القرآن واضحاً، جلياً ، كاملًا، مرجعاً نهائياً ، وحكماً حاسماً ، في كل أمر وشأن . قـرآن لم يشكك بـآية منـه مسلم ، ولم يختلف في صــدقـه اثنـان ، ولقـد حــثتـت بعد النبي ، بعض الـردة عن الإســالم إلى الـوثنيـة في بعض الأمـاكن ، سرعان ما عولجت وانتهى أمرها إلى غير رجعة ، لتعود قافلة الإِسـلام في سيرهـا إلى الأمام ، كل يوم إلى نصر جديد

ويفترض أن نقف عند أول قطوع خطير مر على الإِسلام ، عند أول تجـربة تاسية مر بها الدين الجديد ، ونعني بذلك غياب ربان السفينة عن قيادتها ، غياب
 الخطورة ، نالنبي كان بالنسبة للمسلمين كل شيء ، والإِسلام كان لا يـزال ال طريّ العود ، حديث العهد ، والروح القبلية والعائلية لم تتطهر بعد كليـا من النفوس ك كانت الصدمة كبيرة على المسلمين ، وبين قادتهم ممن عرفوا بربـاطة الجـأش ،
 عن جادة الصواب ، حتى أن عمرأ أنكر الخبر ، ورفض أن يصدت موت النبي . لكن الإسلام تخطى الأزمة بسلام ، وخرج من الإختبار العسير أكثر ثبـاتأ ،

وأعظم تماسكاً وصلابـة ، لأن له مـا كان يحفـظه من الخلل ، ويدرأ عنـه اخطار التفسخ والزوال ، إنه القرآن .
فبالقرآن كانت وحدة المسلمين مصانة ، ووحـدة العقيدة التي تجمـع بينهم


والأحداث ، أقوى وأمنع •
مات النبي وأتى الخليفة الأول ، وبعـده الخليفة الثـني ، والإِسلام يتعـزز ويقوى ، وأعلامه تجد كل يوم أرضاً جديدة ترفرف فوقها .
 موقع ، ولا اختل فيه توازن، في وقت دقيق كانت الجيوش الإسلامية تدق أبـواب الإِمبراطورية البيزنطية من كل جانب . ثم امسك بقيادة السفينـة ، الخليفة الثالث عثّمان

ومن هنا بدأ الخلاف داخل الصف الإِسـلامي، من هنا بـدأت الصراعـات الحزبية والسياسية بين المسلمين ، وإليها مرادنا الوصول .

الفـارق كبيـر جـدأ بين طبيعـة الخــالاف المسيحي المسيحي، والخـالاف
 خلافاً حول الجوهـر والأساس ، فيمـا كان الثــني برمتـه خلانـانـأ سياسيـاً ، وليس دينياً .

كــان خلافـاً على المراكـز والقيـادة ، ولم يكن أبـداً ليمس جـوهـر الـدين وأسسه .

فانتقادات المعارضة ضد عثمان ومآخذهم عليـه ، لم تكن أبداً لأن عثمـان مثُلا : شكك بصحة القرآن ، أو أخرج بدعـة في الإِسلام ، أو طعن بنبـوة محمد وتعاليم دينه .

كانت مآخذ المعارضة على عثمان سياسية بالخالص ، تـدور حول طـريقته

بإدارة الحكم ليس إلًآ ، واستئثار بعض ذويه بيعض السلطة والمنافع




 نفسيهما وعائلتيهما ، مضرب المثل ، تكاد لا تصدق ،

نكبـة عثمان ، أنـه أتى مباشـرة بعد عمـر وأبي بكــر ، والنـاس لحـاكمهم
 ترييين من عهد النبي وصحابته ، وكان الصفاء العقائدي ، والنقاء المبدأي ، لا لا


بهذه الأجواء النقية ، الصافيـة ، استلم عثمان الحكم ، وهي اجـي اجـواء كانت

 أسباباً لمعارضتهم ، ومآخذ عليه . .
وهكـذا دب الخلاف في الصف الإسـلامي ووقعت الكارنـة ، بعدمـا تــلـ الخليفـة الثالث ، لتــدأ مـرحلة من الخـلانـات السيـاسيـة الحـادة في التـاريـخ الإسلامي

 رغم كل شيء ، ظل محصوراً بالإطـار السياسي ، ولم يتعـداه أبداً ليمس جـوهر الدين واسسه .

فمن نادى بعلي بن أبي طالب خليفة على المسلمين ، فلأنه اعتبره أقدر ،

وأكفـأ ، وأجدر من سـواه ، لقيادة المسيـرة الإسلاميـة على هدى القـــرآن وتعاليم الإسلام ، وكذلك فكّر وقدّر من عاداه ، وناصر معاوية بن أبي سفيان .

لقـد اختلف القـادة المسلمين على الشــان السيـاسي ، واختلفت القـاعـلـة لخلافهم عليه أيضاً ، فتوزعت بولائها السياسي بين هذا وذاك .

ولكن القرآن ظل كتاب الجميع ، والقاسم المشترك ، والعامل الموحّد بين كل الأطراف المتصارعة ، على اختلاف ميولها ومواقفها .

ولكي نتبين ما كان للقـرآن في نفوس المسلمين وتلوبهم ، من تـأثير فعـال في تلك الحقبة المتفجرة من تاريخ الإِسلام ، ما علينا إلاًّ أن نقف عند دلالة كبيرة ، وشأن مهم وخطيـر في تاريـخ الإسلام ، فعنـدما التحم جيشــا علم ومعـاوية ، في صفين في معـارك عنيفة محمـومـة ، رأينـا كيف أن سحـر القـرآن والإِيمان به ، والتمسك بأحكامه ، والميل إلى الإحتكام إليـه ، كان لهـا أثر بـا بـالغ في تبريد حرارة المعركة الطاحنة وإيقافها ، وذلك عنـدما رفـع احد احـ طـرفي النزاع القرآن ، مطالباً ، بوقف القتـال ، والاحتكام إليـه ، والتقيّد بتعـاليمه ، حتى وإـى وإن كانت خدعة من معاوية يومذالك ، أملتها عليـه ظروف المعـركة العسكـرية ، التي كاد يخسرها ، فإن ما يعنينا من الأمر ، ليس بححث موضـوع نزاع علي ومعـاوية ،


لإظهار وإثبات أمرين :
الأول : مــدى تعلق المسلمين بـالقـرآن وتـأثيــره في نفـوسهم ، حتى في
أحلك ساعات الصراع فيما بينهم
الثاني : أن الخلافـ رغم حـدّته ، لم يكن إلاًّ خـلافاً سيـاسياً بـدأ كذلـك
واستمر هكذا .

فمجـرد التلويح بـالقرآن ليكـون الحكـم ، كان كـافياً لإربـاك جيش الإِمـام علي ، وإحـداث بلبلة في صفـوفـه ، وتصــدع في قيـادتـه ، وإيجـاد تيـار داخله

معارض لإِستمرار القتال ، يقول بالإنصياع إلى حكم القرآن ، إذ طالما ـ بنظره أن القرآن سيكون الحكم ، فما المبرر للقتال ؟، وهكذا توقفت المعركة . نستـطيع أن نقـول بثقة : أن رفـع القرآن في صفين ، غيـر مجرى التـاريخ
 كما كان ، ولا أمويون كما كانـوا . ولا ندري مـاذا كان يمكن أن يكـون الحال ، ولا كيف كانت قد تطورت الأحوال . .

وكمـا قفزنـا فوق قـرون عديـدة من تاريـخ المسيحية ، لنـرى بعد تمـزقها المعروف ، أين رست قواربها، وأين حطت رحلها في القرن العشـرين ، كذلـك نفعل بالنسبة للإِسلام .

إذ لا بد لنا من أن نلقي نظرة متفحصة على واقع إسلام اليـوم ، لنرى هـل تغيــر الخـلاف السيـاسي بين المسلمين وتـطور ، ليصبـح في وقت من الأوقـات خلافاً على العقيدة وأسس الدين ؟

أم إنه لا يزال كما بدأ ، بعيداً عن أساسيات الدين وجوهر العقيدة ؟
نتختصر لنقول : أن تعلق المسلمين على اختلاف طوائفهم بالقرآن الـواحد

 وهوامش القضايا السياسية الإِسلامية ، وربما يكون للخلاف السيا قـادتهم التـاريخيين ، بعض آتـاره على فـرقـة المسلمين اليـوم ، وتــوزعهـم إلى الى
 الاطلات ، وهذا بـالطبع يختلف كلياً عن طبيعـة الخلاف المسيحي ، الـذي بدأ خلافاً حول جوهر الدين ، واستمر كذلـك ، ولا يزال ، ولا مجـال للمقارنـة بين الوضعين

هــنه حقيقة اعتـرف بها أكتـر من باحث ومفكـر ، بينهم البـاحث الأوروبي
الكبير اندريه ميكيل في كتابه ॥ الإِسلام وحضارته ") حيث قال :
|| فالدسلمون مسلمون قبل أن يكـونوا سنيين ، أَو شُيعـة ، أو خوارج ، وبصرف النظر عن خلافـاتهم المذهبيـة ، نهـ الما


## كيف بدأ الصراع الإسلامي المسيحي

نصل إلى السؤال الأخير :
كيف بدأ الصراع المسيحي الإسلامي ؟ وكيف قيّمه المؤرخون ؟
منذ ظهور الإسلام ، والنبي كان حريصاً أن يمد يد التعـاون والتآلفـ لأهــل
الكتاب ، وخصوصأ المسيحيين منهم
معتبرأ ، أن رسالته متمّمة للرسالتين السماويتين اليهودية والمسيحية .
والآيات حول ذلك عديدة وصريحة :
الاية : وهتل يا أهـل الكتاب تعـلاوا الـلى كلمـة سـواء بينتـا
 بعضنا بعضاً أر باباً من دون الها فإن تولوا نفولوا أثهـدوا بأنا مسلمون (1)

والآيـة : هو ولتجدن أثر بهم مودة للذين آمنوا الـذين قالـوا إنـا نصـارى ذلــك بـأن منهم تـتّسين ور هبــانـاً وأنهم لا لا (N) (T)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة آل عمران، الآية/ عף. } \\
& \text { (Y) سورة المائدة ، الاية/ (Y }
\end{aligned}
$$

والآيـة : وا إن الـــين آمنـوا والـــين هـادوا والنصــارى




اليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون اله
ورغم هـذا الموقف الإيجـابي من الإسلام تجــاه المسيحيـة والمسيحيين ، فإن موقف هؤلاء من الإِسلام منذ ظهوره ، كان مغايراً معادياً .

والواضح أن القرآن ، اشترط أن يكون الإِيمان بتـوحيد اله أسـاس التعاون




 موقف حاسم ، عبرت عنه الأيات التالية خير تعبير .

إلد واحد (N)

الآية : ولقد كفر الذين تالو1 إن الله ثالث ثلالة وما من إلد
(r) (إلاً إلد واحد

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية/ זT. } \\
& \text { (Y) سورة العنكبوت ، الالاية/ وع . } \\
& \text {.vr/ سورة المائدة ، الالاية (Y) }
\end{aligned}
$$

والآيـة : أَأنت تلت للنــاس اتخــذوني وأمي إلْهين من

> دون اله ج) (1").

## والآيـة : هو ورهبانية ابتدعوها

إذاً من ألوهية عيسى ، ورنض التوحيد المطلق ، بدأت خلافات المسيحية

 المعارك بين الطرفين ، في أماكن متعددة ، وأوقات مختلفة

وهدننا من استعراض هذا الصـراع العسكري ، ليس تـأريخه ، ولا تـيّيم

 وبسبيه من مآتر أو مخازي

وفي تتععنا للمنحى الخلقي ، والحضاري ، والإنســنـي ، لدى الـطرفين ،




 من الصراع الإسلامي ـ المسيحي فنبحثه على الشكل التالي :

ا ـ معـارك المسلمين ضد الـروم ، ومعاملة : المسلمين المنتصـرينللمسيحيين المغلوبين في سوريا ، وفلسطين، ومصر .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text {. } \mathrm{FV} \text { / / (Y) }
\end{aligned}
$$

r ـ معــارك الصليبيين لاحتـلال فلسـطين ، ومعـاملة : المسيحيين المنتصـرين . للمسلمين المغلوبين
r

ع - دخول المسلمون إلى إمبـانيا ، ومعـاملة: المسلمين المنتصرينللمسبحيين المغلوبين
ه ـ استـرجــعـع المسيحيـــون لـلأنـــلس ، ومعـاملة : المسيحيين المنتصـرين للمسلمين المغلوبين

هدفنا من ذلك كما قلنا أن نعرف ، أين كانت الديانة المسيحية في سلوكية

 والعسكري ، والجندي المسلمين ، خلال تلك المعارك وبعـدها ، أي في زمـان الحرب وزمان السلم .

## بهذه الخلقية انتصر المسلمون على الروم

لقـد كان للظلم الـذي مارسـه الروم على رعــيـاهـم ، والتنكيـل الـوحشي


 من هذا الظلم والجور ، حتى يمد له يد التعاون ، ويقدم الدعم والمساعدة . ولكن الفضـل الأكبر ، والـدور الأهم في انتصـار المسلمين على الـروم ، يبقى للإيمان الروحي العظيم ، والمعنويات العالية التي كــان يتمتع بهـا القائــد ، والمقاتل المسلم .

ومـا يهمنا من الأمـر ، ليس الإنتصار العسكـري الذي حقعـه العرب بحــد ذاته ، وإنما الممارسة الخلقيـة ، والمسلكية الحضــارية العـالية ، التي اختـطهريا


 بالقواعد الخلقية ، والمناقب النبيلة ، والنهج القويم ، الذي ميزهر الصم عن كل فاتح متصر آخر
 سكان البلاد التي افتتحـوها ، فلم يضـع بريق الإنتصـار صوابهم ، ولا أفقـدتهم

نشُوة النجاح بصيرتهم ، فتركوا للتاريخ والأجيال مبادىء وقيمأ عـاملوا الناس على : أساسها وهي
، اـ الحترام حرية الآخرين في القول ، والتعبد ، والعمل ،
أيأ كان دينهم ومعتمدهم ، شُرط عدم المساس بـالخير
والدصلحة العامين ;
r - مساواة الناس جميعأ بالحقوق والواجبـات أمام التــنون
والعدل الإسلاميين .
r- منع الاضطهاد، والتنكيل ، والإرهاب، بكانة ألشا أشكالها بحق أي مواطن ، بغض النظر عن انتمائه الديني

المواطنين ، في كافة الوجوه والمجالات

 حسب كفاءته واختصاصه .
7- اتباع سباسـة الأعمار والإِــلاح ـ لا النهب والـرـة
للبلاد التي فتحوها ، مما مكنها من أن تنعم بالإزدهــار والعمران ، اللذين لم تعهدهما من بِل .
 فتوحاتهم ، والتي لا زالت دروسأ، وعبراً مضيئة ، في تاريخ الإنسانية .

وتـد يكون لمؤلف قس ونبي عـنر أن بـطلب شهـود عـــل على ذلـك . . فلنترك الدكتور غوستاف لوبون يدلي بشهادته .
فيقـول :

كان محمد كير المسامحـة لليهود والنصـارى ، خلانـأ لW .

وأن القوة لم تكن عاملاُ بانتـار القرآن ، فتـد ترك الحـر المغلوبين احر ارأ في أديانهم ولم ينتشر الإسلام بـالسيف، بل بالدعوة وحدها .

وقال أيضاً :
كانت الطريت التي يجب على الخلفاء أن يسلكوها واضحة

 عن أعمال السيف فيمن لم يسلم .

يبّت لنـا سلوك أمير المؤمنين عمـر بن الخطاب ني مــينـين القدس ، مقدار الرفق العظيم ، الذي كاني كان يعامل به العرب الفاتحون اللأمم المغلوبة .

لم يكن سلولٌ عمـرو بن العــاص بمصـر ، أقلـ رفــــاً من ذلك ، نقد عرض على المصريين حرية دينة تامة ، وعدلًا مطلقأ، واحترامأ للاكموال ، ذأتبلوا على اعتناق دين العرب ولغتهم إيما إبال

وتـال :
كانت المساواة في عهد الخلفاء الـراشدين تـامة ، وكـانت
الثريعة للجميع على السواء(1).

ومن حق الحريري أن يطلب مزيـدأ من الشهود ، فليسمـع شهادة الـراهب ميشو ، في كتابه ه ر رحلة دينية في الشرق ه قالل :
(1) حضارة العرب : 019.
 التسامح الذي هو آية الإحسان بين اللأمم ، واحترام عقانــد

الآخرين ، وعدم فرض أي معتفد عليهم بالقوة(1).
وقال ميشود في كتابه n تاريخ الحروب الصليية ه.
إن الإسلام الذي أمر بالجهاد ، متسامح نحو أبـــاع الاديان





وقال روبرتسون في كتابه ( تاريخ شاركلن \:
 لدينهم ، وروح التسامح نحو اتباع الأديان الأخرى ، نهم
 احر اراً في التمسك بتعاليمهم الدينية(r).

## وقال ول ديورانت صاحب تصة الحضارة :

لم يكن أعـداء الإسـالام من أهـلـل الكتـاب ، ينختّرون بين الإسلام والسيف ، بل كان الخيار بين الإسلام والجزية

أصبح المسيحيون الخخارجون على كنيسة الدولة البيزنطية ،
(ץ) تاريخ شاركلن : حاثشبة حضارة العرب Y IT .

$$
\begin{aligned}
& \text {. IV • : حضارة العرب (1) } \\
& \text { |Vr_IV| : المصلر نفس (Y) }
\end{aligned}
$$


 الصبح هؤلاء أحراراً أمنين تحت حكم المسلمين .

بلغت العلاقة بين الـدينين ني وتت من الأوقات درجـة من المـودة ، تبيح للمسيحيين الـذين يضعـون الصـين الصلبـان على
 أصدقائهم الدسلمين ،

وقـال :
كانت طوائف المـوظفين الرسميين في البـلاد الإسلاميـة ،
 المنـاصب العاليـة في الـدولـة من الكثــرة ، درجـة أثـارت شكوى المسلمين

وتـال :
كــان المسيحيـونون في بــلاد التـــرق ، يــرون أن حكم المسلمين ، أخفـ وطأة من حكم بيزنطية وكيستها .

وقـال :
إن المسلمين كـانـوا رجـالأ أكمـل من المسيحيين ، الحفظ
 في تاريخهم من الوحشية ما ارتكبه المسبيحيون (1).

وهذا دانيال روبس في كتابه ه تاريخ الكنيـــة هي يشهد على حقيــة الخلقية الإسلامية ونهجها المتسامي ، فيقول :
إن أكمال التخريب الكبرى التي نسبوها للإسـلام كتخريب

 اعادة بناء كنائس (1)

وهذا المطران ناوفيطوس يقول :
 أخرى ، وذلك إجلالاُلُّ منه للوحي المتقدم الزورل ، وتوتيراً

لمنيئة الها الذي أراد أن تتنو الأديان(r).

$$
\begin{aligned}
& \text {. YII انظر تعلد الأديان وأنظمة الحكم : ص) }
\end{aligned}
$$

## وبهذه الخلقية ردّ المسيحيون الجميل في فلسطين

ربما كان النهج الحضاري القـويم ، الني اختطه الخليفة الـناني عمر بن
 والسياسة الرشيدة ، التي اتبعها احفاده في كل مكان دخلوه ونتحوه .

 من أصحابه إلى المدينة .
 مـزركثة ، وخيـول مـطهـهـة، حتى أنبهم ، وقرعهم ، وطلب من البـطريـريرك أن يرافقه في زيارته لجميع الأماكن المقدسة .
وأعططى الأهالي الأمـان ، وتطع لهم عهـــداً باحترام كنائسهم وأمـوالهم ، وبتحريم العبادة على المسلمين في كنائسهم ، ونغذ ما وعد به .
وطبق العرب بعد عمر سياسة التسامح ، والعدل والمســاواة الرشيــدة نفسها بين الناس ، فعمّ الوئام ، وسادت الألفة ، وظل التعايش السلمي ، يطبـع الحياة

 العـربي ، فاستلمــوا مقدرات الحكم ، واستـولوا على سـوريا ، وأحلّوا التعصب محل التسامح العربي



 فلسـطين الصراع المسيحي الإسـلامي ، الـذي اصـطلح الــلـي بالحروب الصليبية . وما يهمنا من تلك الحروب ، ليس تاريخها ، ولا ولا الـا ألمبابها ، ،


 وهما الأبرز في العالم .

وإذا كنا قد رأينا كيف تصرف الخليفة عمر بن الخطاب ، والحكام العـرب

 المسيحيون الصليبيون ، الزاحفون على فلسطين ، بأوامر أعلى سلطة رالمين روحية في العالم المسيجي ، معاملتهم ومسلكهم ؟

وتحدثنا عن المخازي التي يندى لها جبين الإنسانية والتاريخ .
غوستاف لوبون قال :
كان بطرس النـامك ، على رأس أهم العصـابات الـزاحفة





تيصر الروم ه.

حــاصـر الصليبـــون مــدينــة ازنيق ، الـواتعـة في آسيـة



وتـال :
دبت الفــوضى في مفــاهــلـل الجيشُ الصليبي ، ونــــع ع التجسس فيـه ، فأمر يـوهيمـنـد بتــــطيع الجــــوالميس وطهيهم ، وإطعامهم للجنود الجانئين .

وتـال :
يـدل سلوكُ الصيبيين في جميع المعــردر ، على أنهم من


 (") هدي)

ولكن لنترك الدكتـور لوبـون ، ونستمع إلى الـراهب روبرت يحـدئنـا عن سلوكُ ! ورتي ، وخلقية الجيش الصليبي عندما استولى على القدس ، قال :

كـان تومنـا يجوبـون ، كاللبـوات التي خطفت صغـارها ، اليـا الثــوارع والميادين وسـطرح البـيوت ، ليـرو ورا غليلهم من
 ويقطعوم إربأ الربأ، وكـانوا لا يستبــون إنسانـانـأنأ، وكانـوا يشنتون اناسأ كثير ين بحبل واحدة بار بغية السرعة .

وكــان قومنـا يقبضون على كـل شيء يجـدونـه ، فيبقـرون بطون الموتى ليخرجوا منها تطهـاُ ذهبية ، فيـا للشُره وحب الذهب، ، وكانت الـدماء تسيـل كالانهـار في طرق المـدينة
 واحد ليرضى بالنصر انية ديناً .

ثم أحضر يوهيمنـد جميع الـذين اعتقلوا في برج القصـر ،
 وبسـوت فتيـانهم وكهـولهم إلى انـطاكيـة ، لكي يبـاعــــوا (1)

## وأضاف الراهب روبرت ، واصفاً تلك المجازر الرهيبة نقال :

حــدث قتـل المسلمين في يــوم الأحــد المصـــادف
 تتل تومنا ما بقي من أولئك في اليوم التالي (r) .

كيف يمكن أن يكـون شعور الإنســان أمام هـذه المجــازر الـرهيبـة ، التي


 ما عبر عنه الشاعر الفارسي الكبير سعدي ، بقوله : لا يستحت أولثك أن يسموا بشُرأ .
(1) أظر حضارة العرب : ص 1 (199.


لندع مشـاعرنا جانبأ ، ولنتابع أنهـار الدمـاء التي كانت تــدفق من أقدام الصليبين

 ( ريموندو راجيل " الذي قال :
حدت ما هو عجيب بين العرب ، عندما استولى تومنا على

 بعضهم ، نكانوا يضـطر ون إلى القذا بـلـ بـأنفسهم من أعلى

 أكداس من رؤوس العرب ، وأيديهم ، وأرجلهم ، فالا يمر
 بعض ما نالوه(1) (1)

 عند المقدرة ، وكيف يكون الإيمان بالدين طريقأ للتسامح والعدل بين البشر .

تال الكاهن ريموندو :
لقد أزط تومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان ، فكانت جثت القتلى تعوم في الساحـة هنا وهـنـاكّ، وكانت الأــدي


غرية عنها .

فإذا مـا اتصلت ذراع بجسم ، لم يعرف أصلهـا ، وكـان الـان الـا

البخار المنبعثة من ذلك إلأَ بمشقة(1).




 رجال الكنيسة المسيحية تشتعل وتزداد ، والجرائم والآثام تتفاقم وبركة البابوات ينالها كل من قطع من رؤوس المسلمين عدداً اكبر . تحـدث الـدكتـور جـورج قــرم عن مـوقف الكنيسـة المسيحيـة من الحمـــلات الإستعمارية، فقال :

كان البابوات لأمد طويل من الزمّمن ، من أثد المتحمسين
للحمالات الإستعمارية الكبرى(r).

هذه خلقيتهم في فلسطين ، وهي نفسها في إسبانيا ، ومي صورة واضحــة
 من الحروب الصليبية ، نقال ":

$$
\begin{aligned}
& \text { لقــد خـاب الصليبـــون في انتــزاع القــدس من أيــدي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الإســلاهي ، والحـروب الصليبــة لم تكن لإنــــاذ هــنـ }
\end{aligned}
$$

المدينة ، بقدر ما كانت لتدمير الإسلام (') .

ولكن إذا كان غاردنر قد تحـدث بصراحـة عن أهداف الحـروب الصليبية،
 بل على العكس فهو يعلن أن الحروب الصليبية على الإِسـلام ، لا زالت الت مستمرة وإن بشكل هادىء، إذ قال :
إن الحـروب الصليبية الهـادئة ، التي بـدأهـا مبشــروونـا في
القر ن السابع عشر ، لا تزال مستمرة إلى أيامنا(r)"

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) التبشير والاستعمار : ص } 110 \text { (IYY }
\end{aligned}
$$

## وبهذه الخلقية عاملهم صلاح الدين

لمعالجة الكارئة ، والوقوف بوجه الهجمة الصليبية البربريـة ، كان تحـرك



 وتـرك النزاعـات الإسلاميـة جانبـأ ، دور كبير في نهـاية المـأسـاة الإســلاميـة في

والثاني عسكري : تمثل بتجهيز صـلاح الدين الأيـربي جيسأ عـظيمأ عـدة

 وأسر ملك القدس الأسيف دولوز ينسيان . ولابد لنا هنا من وقفة متالمالمة، لنر كيف تصرف القائد المسلم المنتصر في القدس ؟
كيف رد صلاح الدين وهو في أوج انتصاره ، على جرائم الصليبين ؟

دخـل صلاح الـدين القدس منتصـراً ، لكنه لم يقتل مسيحيـأ ، لم ينكـل

 المسلمين ، لما تجف بعد من شوارع الملمينة .

تصـزف صلاح الــدين بهذا النــل ، ككل عظيم يحمل في نفسـه أخـلاق


 الدين وشهامته ، أوتفا المجازر والعدوان؟

 ثمانية ، كـان أهمها الحملة الــالثة ، التي كـانت بقيادة ملك انكلتـرا ريكاردوس قلب الأسد


 وحشية ، فاقت تلك التي اقترنها أسلافه رجال الحملة الصليبية الأولى .

تحدث عن جرائم هذا القائد الصليبي الدكــور غوستـاف لوبـون في كتابـه حضارة العرب ، نقال :
كـان أول مــا بــا بـه ريكـاردوس ، ان قتل أمـام معسكـر المسلمين نلانة آلاف أسير مسلم ، سلموا أنفسهم إليه بعد.
 في اتتوان أعمال القتل والـلب(1).

كان لهما لقــاء عسكري انتصـر فيه القـائد العـربي الكبير ، ولقـاء من نوع آخر ، هو في الحقيقة بين خلقين انتصرت فيه أيضأ خلقيـة عمر بن الخـطاب ،

ونهج المسلم في صلاح الدين ، على خلقية العدوان التي كان بابوات المسيحية وأساقفتها ، يحرضون على نهجها وأتباعها .
انتصر صلاح الدين ، بسيفه ، وأخلاقه، فرأيناه رؤوفـاً، بأعدائه ، حليماً بهم . تحدث لوبون عن صلاح الدين، نقال :
ليس من الصعب أن يتمنّل المرء درجـة تأثئــر تلك الكبائـر

 ريكاردوس ، بالأزواد والمرطبات، في أثناء مرضهما . نقد




الضارية) (1)
وقف صلاح الدين منتصراً ، وسيفه مسلط فوق عنق عدو مـجـرم مهزوم ،

 للإنسانية والتاريخ ، أن أخلاق الإسلام تنهاه عن الانتقام فانتهى ، وتعاليمه تحـئـه


ديورانت صاحب " تصة الحضارة " عن مناقبية صلاح الدين ، نقال :
إن صلاح الدين أنبل من اشتركُ في الحروب الصليبة(٪).
وذكره الدكتور جورج قرم، فقال :

إن صلاح الدين ، أبقى على حياة المسيحيين جميعاً، يوم
(1) حضارة العرب : م 9 9• ع.
(Y) تصة الحضارة : ج :

أكــاد فتح القـدس، كما أذن للغـربيين بالر حيل ، مقـابل

وصان لهم أملاكهم(").

رأينـا المسلم في فلسطين ، يـزرع البلاد محبـة ، وعدلًا وأمنـأ، وعلمأ،
 والاستقرار، والبحبوحة، والسلام
ورأينا المسيحي يدخلهـا ، بخلقية بـطرس الـراهب وبـابـواتـه ، الآمرين


 ما قاله الدكتور غوستاف لوبون بعدما رأى أبعاد الصورتين ، نقال :

 أسمى أخلاقاً من النصرانية(؟).

## وبها انتصر المسلمون في اسبانيا

كان هذا تقويم أقلام مسيحية شريفـة للنهج الإسـنامي الحضاري ، الـنـي سار عليه الحكم الإِسلامي، في شتى المناطق المسيحية من بلاد الروم . فكيف كانت معاملتهم للمسيحيين في اسبانيا؟

وكيف تركوا تلك البلاد بعدما فتحوها؟
وكيف عوملوا عند خروجهم منها؟

وتسرد الوقائع والحقائق . الدكتور غوستـاف لوبـون في كتابـه ( حضارة العـرب " "

لم يكد العرب يتمْون نتح اسبانيا عام 10 VII ، حتى بدأوا

 ويقيمـوا نخم المباني ، ويـوطدوا وئيت المــلات التجاريـة

 الجامعات التي ظلت وحدها ملجـا للثقافة في اوردوبة زينأ
طريلاُ .

وقـال :
أنــأ العرب في كل نـاحيـة ، المـدارس ، والمكتبـات ،
 العلوم الـرياضيـة ، والفلكية ، والـطبيعية ، والكيمـاويـة ، وديــ، والطبية

امتططّع العرب أن يحولوا إسبـانيا مــاديأ وثقــانيأ في بضعـة

 الأمرين ، بل اتـروا في أخلان النـالس أيضأ، نهم الـذين
 يعلموها التسامح ، الذي هو الثمن ما تصبو إليه الإنسانية . وبلغ حلم عرب إسبانيا نحو النصارى مبلغاً كانوا يسمحون بـه لالمـاقفتهم أن يعقـدوا مؤتمراتهم الـدينـينـة في إنبيليـة وقرطبة .

 للمسلمين ، تادرين مثلهم على تقلد مناصب الدولة .

كـان عرب اسبـانــا خـلا تسـامحهم العــظيم ، يتصفـون
 بالمغلوبين ، ويقفون عند شُروطهم"(1).

وقال العالم الكبير (| سيديو ).
(1 حضارة العرب : r r r - rrv.

كان العرب يفوقون النصارى كيراً في الأخـلاق ، وكان من
طبائمهم الإخلاص والر حمة، والحفاظ على الشُرق(') ،
وقال ول ديورانت صاحب قصة الحضارة :
أما اسبانيـا في عهد العـرب، ، نقد وصلت إلى الـذروة في
تاريخ الحضارة .
وقال :
عامل الفاتحون أمل البلاد معاملة لينة طيبـة ، وأطلقوا لهم من الحرية الدينية مـالم تتمتع بـه المبانيـا ، إلا في أوقات نارة

تلك كانت معاملة المسلمين للمسيحيين في اسبانيا ، طيلة حكمهم لها . وبهذه الخلقية النبلة المتحضرة ، عاملوا البلاد وأهلها .
وبهـذا الفهم الحضاري الـراقي ، آخوا بين المسلم والمسيحي ، وسـاووا
بينهما
وبهـذه النفسية الصـادقة ، سهـر المسلمـون على تـأمين وتعـزيـز التعـايش السلمي الأخوي ، بين المسلم والمسيحي ، قولأ وعملاً ، طيلة ثمانية قرون .

 بعد أن دارت الأيام على العرب، واستتب الأمر لغيرهم؟ وكيف بادل المسيحيون الاسبان خدمات العرب ومواقفهم؟

r(Y) (

وبهذه الخلقية رد المسيحيون الجميل في اسبانيا

من المؤسف القــول : أن المسيحيين الأسـبــان ، بتـــــريض من أعـلى

 وطفل ورضيع ، ولم يوفر سلوكهم " الحضـاري " مكتبة ولا كتـاب . لا ذكر لـو الـوبون هذا الأمر، فقال :
ظن رئسس الأساقفة الإِباني أكزيمنيس ، أنه بحرقه مؤخر اً
 كتاب " محا ذكرهم من صفحات التـاريخ إلى الأبـد ، فما درى أن ما تركه العرب من الآثار التي تملأ بلاد إسبانيـة ،

يكفي لتخليدهم إلى الأبد(1).
ولشد ما تزداد الصورة قتامة وسواداً عندما نتذكـر ، أن من كان يـرعى تلك المجازر ويدعو إليها راهب وكاردينال ، وأسقف .

معـروف أن دولة العـرب في اسبانيـة دامت نحو ثمــنـيـة قـرون ، ولم يكن سبب زوالها الغارات الأجنبية عليها ، بقدر ما كان انقسامها وتفسخها الداخلي .

كان عام 1899 هو عام نهاية الوجود العربي في اسبانيا ، عام المأساة .

 تصديقهم لها ثمناً باهظاً .
لنترك الدكتور لوبون ، يحدثنا عن أحداث تلك الحقبة الهظلمة من تاريخ
اسبانيا المسيحية ، فقال :
 الإضـطهاد والتــذيب، الذي دام ترونأَوالـذي لم ينته إلا
بطرد العرب من اسبانيا .

كان تعميد العرب عنوة ، فاتحة ذلك الدور -
أي فرض الدين المسيحي عليهم بالقوة والإكراه -
 المعمدين (1)
 المالايين المسلمين دنعة واحدة . ونصح كــاردينال طليـطلة
 من لم يتنصر من العرب رجالأو ونساء ، شيوخأِّأولدانانا .

ولم ير الراهب الـدومينيكي بيلدا الكفايـة في ذلك، نـئر الثـار

 النصرانية منهم ، وأيده في ذلك الأكليروس .

ولكن الحكومة الاسبانية رأت بدلًا من ذلك ، اجلاء

العرب في الطرين في أثناء هجر تهم . فأبدى الراهي باهب بيلدا
ارتياحه ، وهو الذي قتل مئة ألف مهاجر من قانفلة واحيد الطية ،
كـانت مؤلفة من •<br>\& ألفـ مهـاجر مسلم ، كـانت متجهـة إلى افريقية .

ويتـدر كيّــر من العلمـاء عـد المسلمين ، الــذين
 وحتى أجلانْم الأخير بثلالثة ملايين مسلم .
 الفاتحين ، من يؤاخذ على اقتر انه مـظالم قتلى ، كتلك التي اتتر فت ضد المسلمين في اسبانيا .
وإذا كـان المسيحيـون قـد نعمــوا طيلة الحكم الإِســلامي في اسبـانيــا ، المـا
 المسلمين في ظـل الحكم المسيحي، كانت على عكس ذلـك تـلـ تمامـاً ، بعـد أن
 تحدث عن هذا الـواقع المـرير بـولياكـوف في كتابـه | ( تاريـخ اللاسـامية "

فقال :
أصبح المدجّن يـططلق على المسلم ، الذي أصبح مـولى
للمسيحيين بعد سقوط الأندلس (1).
(1) انظر تعدد الاديان وانظة الحكم للدكتور جورج ترم ص 179 دار النهار يروت 1989

فيما تحدث الدكتور جورج قرم عن تمسك الدسلم بدينـه ، رغم الإرهاب
الذي مارسته عليه السلطات المسيحية في اسبانيا
فقــال :
لا يملك المـرء إلا أن يعجب بآخـر مسلمي اسبانيـا ، لمـا


## اليهود ني كنف الإسلام واليهود تحت حكم المسيحة

تبقى أمـمنا مسـالة لابــد من المرور عليهـا ، لنستكمـل بهـا رسم الصـورة الحقيقية ، الدقيقـة ، الواضحــة، لمسيرة المسيحيـة العملية ، والخلقيـة ، عبـر تاريخها الطريل المطلي بالموت والدماء .

فبعد معاملتهم لأهـل الكتاب من المسلمين ، وقـد رأيناهـا على حقيقتها ،
كيف كانت معاملتهم لأمل الكتاب من اليهود؟.


 مـاثلة أمامنـا للعيان على ارض فلـــــطين السليبة ، تلك الجـرائم والآتـام ، التي بدأت بالنسبة للمسلمين، بتامر اليهود على النبي والإسلام قبل 10 قرنأ، وصـولألِّ إلى تشريد شعب مسلم من أرضه واغتصابها ، والتنكيل به وطرده ، ولما ينته بعد على الإسلام عدوانهم .


 يزعمون ، ولكن معظمها في الحقيقة كان بسبب المنـافـنـة الإتقتصـادية المسعـورة بين الطرفين ر

ونكرر هنا أنا لسنا بوارد بحث العداء اليهودي المسيحي ، ولا الغوص في أسبابه وخلفياته ونتائجه ، لأن ما ما نريده ليس إلا تتبع خـا السيف المسيحي ، أيأ كانوا ضحايـاه ، حتى ولو كـانوا يهـوداً ، فاقت جـرائمهم ج جرائم حلفائهم المسيحيين المانيا
لقد مرت على اليهود أيام سوداء قاتمة في أوروبا ، على أيــي المسيحيين
 القادة المسيحيين، ومنهم من كان يشغل مناصب كنسية عالية كيف بدأت تلك المجازر ، وكيف انتهت؟

بـدأت متاعب اليهـود بعهد قسطنطين في فلسطين ، الذي فـرض عليهم
 أحبـارهم ، وأتى جالـوس أخو قسـطنطين ليزيد في فـرض الضرائب والمضـايقة
 الثاني ، أن يتنازل عن كثير من حقوق اليهود في مجالات عديدة

وإذا كانت متاعب اليهود في فلسطين ، قـد خفّت نسبيأ بعـد ارتقاء يـوليان
 واعم ، لأنه كان للكنيسة دور نعال في بعثها وإدارتها وازديادها .

ومجلس طليطلة عام 0^9 م ، القاضي بتحريم المناصب آيأ كانت على اليهود ،
 طوال الأسبوع المقدس ، كانت كلها لا تزال سارية المفعول معمولاً بها ها
وني عام 190 1 م ، تبدلت نوعية الموقف السلبي المسيحي من اليهود في أوروبا ، فبلاُ من أعمال المضايقة ، والحرمان ، والمقاطعة ، وسواهـا ، المتبعة

بحقهم ، صـارت أعمـال العنف ، والقتـلـل ، والنهب ، هي المعـروفــة ، وهي الدتبعة بحقهم .
 فلسطين ، قد وصلت إلى أسبير في المانيا ، قام الجنود بقتل 11 يهـودياً رفضـوا التعميد

 الصليبيون جموعأ هاربة منٍ اليهود ، أبـادوهم عن بكرة أبيهم ، فبلغ من فتـل في في مذبحة وورمز • . 11 يهوديأ

وحدثت مذبحة مشابهة في متز ، وأخرى في رتجز برج ، وثالثة في براغ وطلب القديس بطرس المبجل رئيس دير كلوني ، من لـويس السابـع ملك

 ألمانيا ، فما لبث الجنود أن فتلوا شممعون التقي ، وبترت أطرافه ، وعــنـبت أمرأة حتى الموت .

وتل الصليبيون في بيت كبير أساقفة منيتز مئات من اليهود ، جاءوا يطلبون من الأسقف حمايتهم ، وني ورزبرج قتل المسيحيون عشرين يهوديـأ بعدمـا مثّلوا

بـ
واستمرت مضايقة أوروبا المسيحية لليهود تشتّد وتخت من حين إلى آخر ، الئر ، حتى كان مجلس لاتران LATERAN عام llva ، الذي حرم على القابلات أو
 توانين الطهارة اليهودية ، بتحذير اليهود والعاهرات كما أسماهم مجلس افنيـون ،
 وأعــاد القوانين الكنيـيـة الصـادرة ، بتحـريم استئجـار اليهــود الخــدم

المسيحيين . وحـذر المؤمنين المسيحيين من تبادل الخـدمات مـع اليهود ، وأمـر بتجنبهم لنجـاستهم . وأعلنت بعض المجالس ، إلغاء كل زواج بين المسيحيين واليهود

 المجلس المبدأ القائل ، بأن اليهـود على بكرة أبيهم تـد فرضت عليهـ اليـم العبـودية الأبدية ، لأنهم صلبوا المسيح ،

 المسيحيين أطباء من اليهود


أحرقوا جميع اليهود في يلتز القريبة من برلين .
وفي عام I Y Y قتل المسيحيون عشرة من اليهود .
 وعام 1 ت تلوا أربعين آخرين




وفي عام 1 ا هاجممت عصـابات مسيحية مسلحة مفـر اليهود ، وقبضت
على من كان رئيسأ للإحتفال ، فشـدوه إلى ذيل جـواد وجروه في الشــوارع ، ثم

ثم جرى شنق $1 \wedge$ يهوديــأ آخرين ، هــذا كان في ألمـانيا ، أمـا في فرنســا فالوضع بالنسبة لليهود كان لا يقل سوءأ وماساوية





 أفتدوا انفسهم بأموال طائلة وفي عام • 119 م . قتل ثيمانون يهودياً بأمر من الملك .

 تدوسهم بحوافرها ، حتى قتل ثلالثة آلاف يهودي ،
 وأموالهم، وكان عددهم يربو على مئة ألف .

ورغم أن وضع اليهود في كل من بريـطانيا وإيـطاليا كـان أقل سـوءأ إلًا أنه
 ولقد ذكر ديورانت هذا الأمر ، نقال :

كــنت أيام الـــلام مليئة بحخوف اليهود من خـطر المذابـح
 عن ظهـر تلب ، الدعـاء الواجب عليـه أن يتلوه في ساعـة (الإستنهاد(1)

تحدث الدكتور جورج عن أوضاع اليهود في أوروبا المسيحية ، فقال :
بالمقارنة مع المذابح والمجازر الجماعية ، التي طغت بعد

الطوائف اليهودية في ظل الإسلام بدرجة من الأمان تحسـد

> عليه(1) .

## المسيح العظيم براء من أعمالهم

لابد لنا أخيراً ونحن نستعرض مسيرة الدم المسيحيـة ، من أن أذكر حـادثة هزت مشاعري ، وأتشعر لها بدني ، واهي امتز لها كا كياني اتخيلها كيفما اتجهت ، واتمئلها أينما كنت .
 الجمهوري في روما ، خد البابا يونيفاس عام

(ا استطاع البابا بونفاس سحت التمرد ، وزج بواحد وتلايثين


 العمل ، وشنق الثلاثين الباقين ، ومنهم أبوه وأخوه بحضور البابا نفسه(1)
نهل لإنسان أن يتصور عملاُ رهيبأ كهذا ، يـدفع إليـه ويدبـره ويسهر على تنفيذه أعلى مرجع في الكنيسة المسيحية ، ولا يكفر بالدين والمتدينين ؟
(1) تصة الحضارة : ج Y ص Yo .

هـل يمكن أن يحتفظ مسيحي ببقية إيمـان في قلبه ، وعـطف في نفسـه ،
 الأول ، وحامي حمى دينه ؟
 قتل ؟ وهو يرى أن مثله الأعلى وقدوته يدنع الأخ إلى أن يشنت أخاه ، والأبن إلى إلى
 الأب أنفاسه بيد ابنه ؟
فيما كان يتلذذ البابا بـالمشهد ر ا الفتـان ه ومن أجل مــاذا كل هــذا الإجرام البشُ ؟ مــن أجل كرسي زائل ، ومجد فان !!
وكأني بسيدنا المسيح ، كان يعني أمثال هذا البابا بالذات ، حين قال :




حادثة أخرى تدلنا على مدى القـيمة ، والشراسة والحقد ، التي تعامل بهـا
 قاعات الكنائس والأديرة ، ذكرها ديورانت ، فقال :

ه ذهب المسلمون في حماية المسيهيين إلى أبعد حد ، إذ
 خاصأ، ليمنـع الطوائف المسبحية المختلفة من أن يقتـل بعضهابعضأ في الكنانس (1) (1)


 عجزت سبل الهداية عن هدايتهم ، فكان ذلك أمرأ مفروضأ الابد منه ، ، ولا خلا خيـار سواه ، ولا بديل عنه

ومـا إن تاب هؤلاء عن ضـلالهم وأعلنوا إسـلامهم ، حتى اعـطوا الأمن ،



 المعهدد ، ونهجهم المعلن ، دعاة تعاون ، ووئام ، وسلام بين الأديان المـيـا ، تحدث الدكتور جورج قرم عن هذا الأمر، فقال :
إن أهل الكتاب وبخـاصة النصـارى منهم ، خصهم القر آن آن
 الإسلام بالقوة ، بل يلزم بالذود عن حياضه ضد من يتعدى عليه(1)
 ما كان أمامنا الاًّ ردّ الظلامة عن الحق ، ودفع الفرية عن الحقيقة ، ولا أظنتـا إلا كنا منصفين كان

وكان لابد لنا من أن نجعل المقارنة بين الإسلام والمسيحية لا تقتصر على
 التي سجلها أتباع كل من الديانتين في مسيرتهم عبر التاريخ الطويل . .

فهذه هي تعاليم الإسـلام واضحة كـالشمس ، لا لبس فيها ولا غمـوض ، ولا خلاف حولها بين المسلمين ولا صراع .
وهذه هي مبادىء المسيحية كما وصلت إلينا غامضة ، قلقة مضطربة ، كان العالم المسيحي في خلاف حولها ولا يزال
 جنـديأ ، في زمن الحـرب وزمن السلام ، مـارسهـا تجـاه العـدو والصـديق على السواء .

وتلك كـانت خلقيـة الإِنــان المسيحي ، عبر عنهـا قــادتهم الــروحيون




لا يزال عند قوله :
ما من نبي احتاج للدفاع عن نبوته وتبريرها ، كما هو الأمـر مع محمد؟
قلنـا إن المقــارنـة ، هي الجـواب ، وهي الـرد ، وهي الفيصـل ، وللقـــرىء ان يتصر ، ويتأمل ، ويدقق ، ويحكم.

## الخلانة في الإسلام والبابوية في المسيحية

يفترض بنـا والحــديث يـدور حـول مسـالـة العنف في المسيحيـة ، أن لا نتغـاضى عن مظاهـر العنف التي لازمت مسلك بعض خلفـاء الإســلام ، الـذين اعتلوا سدة الخلانة بعد الخلفاء الراشدين الارين
وللوصول إلى تقييم عادل ، وبحث موضوعي منصف حول هذه المســالة ، لا بد لنا من أن نلقي نظرة مدققة إلى :
موضوع الخلافة في الإسلام ، ودور الخليفة فيها
وموضوع البابوية في المسيحية ، ودور البابا ، وسلطاته ، وموقعه .
 الوفت . وبالنسبة للخليفة ، فهي مهمة دينية ، ووظيفة زمنية الانية
 وشـرائعه ، يختـاره المسلمون بـطريقة الشـورى الديمـوتــراطيـة ، وهي الـوسيلة الشُرعية الوحيدة ، التي تتم ضمن إطارها مسالة الخلافة وتفاعلاتها الـالـا

الخليفة ، وإقالته ، ومقاضاته ، ومناقتشته الحساب .
وكمـا أن الخليفـة مسؤول أمـام ربـه وضميـره ، فهـو مسؤول أيضــأ أمـام النـاس . وإذا كان لـه عليهم حقأ في طـاعته ، فللنــا بالمقــابـل حت عليـه في

 قضية وشأن عند حدود تعاليم الإسلام ، قولأ وعملًا . وبذلك يكون الحكم في الإسلام ، حكمأ ديموقراطياً ، أي حكم الجماعة لا حكم الفرد ، وهو من ميزات الإسلام العظيمة

 الخـطاب ، وبين المحاسبـة الخشُنة التـاسية ، كمـا حـدث في في محتني الخليفـة الثالث عثمان ، والرابع الإِمام علي
ذكر ول ديورانت حادثة جرت للخليفة الثاني عمر ، تصح أن تكون نموذجأ

 وذلك عندما انصاع هذا الخليفة إلى تظلم أحد العبيد من تصرف الخليفـة معه ، فقال

يحكى عن عمـر أه خـرب بدويــأُ عن غير حن ، ثم ألـ عليه ـ دون جدوى ـ أن يكيل له البدوي من الضربـي

 بأهداب الإسلام ، فقال :

لم يكن لعمـر إلا تميص واحد ، وجلبـاب واحـد ، رنــه عدة مرات ، وأنه كان يعيسُ على التمر وخبز الشعير ، ولا
(1) تصة الحضارة: ج
 النخل ، وهو لا يكاد يكون أقل صلابة من قميص الشعر ـر

ويقـال أن أحد ولاة الفـرس ، جاء إلى عمـر يعرض عليـه
 المدينة(1)

الخليفة في الإسلام ليس معصوماً ، ولا منزهاً ، ولا قديساً ، ولا يجـوز لـا لـ التحصن بـأية حـالة من حـالات القداسـة ، أو العصمـة ، أو اعتبـار نفسـه فـوت الشبهــات ، أو فـوق مستــوى الإنســان العــادي ، ســواء في الحقـوق ، أو في الواجبات .

وبهذه الوضعية فهو معرض في كل لحظة وحين ، إلى تأدية الحساب أمـام
الناس ، كل الناس ، عن أي خطأ قد يقترفه ، أو أي زلل قد يقع فيه .
حول هذا الأمر نقل الدكتور جورج قرم عن الشيخ محمد عبده قوله :
إن السلطان أو الخليفـة ، ليس بالمعصـوم ، ولا هـو مهبط الوحي ، ولا من حقه الاستئنار بتفسير الكتاب والسنة

وليس في الإسـلام سلطة دينيـة ، سـوى سلطة المـوعـظة
الحسنـة ، والدعـوة إلى الخير ، والتنفيـر من الشّر ، وهي
 - أعلاهم

كــان هذا هـو شـأن الخـلافـة في الإِسـلام الأول ، أي في عهـد الخلفـاء الراشدين ، وهو النهج الإسلامي الأكثر صفاء ، والنموذج الأشد نقاء
(1) تعدد الأديان وأنظة الحكم: ص YY\&.

وفي حالة هذه الخلانة بالذات ، لا يمكن أن تكون البـابويـة في المسيحية "ثبيهة لها ، وذلك لأن البابوية منذ أن وجدت ، كانت عبارة عن : حكم زمني تغلفه مظاهر دينية .

وخيـر شبيه للبـابويـة بشكل عــام ، هو حـال الخلافـة ، التي تـوالت على التى
 مطلي بمظاهر دينية .

ذكر ول ديورانت هذا الأمر ، فقال :
استحالت الجمهوريـة الدينيـة ، وهي الحكومـة التي كانت قائمة أيام الخلفاء الراشدين ، إلى ملكية دنيويـة ورايثّة في عهد الأمويين وما بعدهم (1)

ولكن مـا يجب ذكره والتـأكيد عليـه ، هـو أنـه رغم تحـول الخـلافـة بعـد

 معصوماً ولا قديساً .

وكانت قدرة الناس على معارضتـه ، ومناقشتـه حساب الخـطأ والصواب ، تتفاوت بين خليفة وآخر ، وعهد ، وعهد .
وهو أمر نجله معكوساً في البابـوية المسيحيـة ، بحيث يبدو الخـلـا
 الذين تربعوا على عرش البابويـة ، كانـوا يتمتعون بميـزتين مهمتين ، فريـدتين ،
 كان مسلكه ، هما : العصمة والقداسة ، وتحت هذين الشعارين ، ومن أجلهمـا
(1) تصة الحضارة: ج ٪ ع ص Vo.

خــاضت المسيحيـة حـروبـاً ، وأزهقت أرواحاً ، بين آنصـار عصمــة البـبـــوات ومعارضيها .

 بيوس التاسـع خصيصاً إلثبـات عصمة البـابوات ، والـذي لا زال مفتوحـأ لم تتنه جلساته إلى الآن .

فسلاح العصمة والقداسة بــد أي بابـا ، هو سـلاح قوي مـاض ، كان ولا ولا
 جائرة ، ظالمة ، متعسفة ، متسلطة ، لا تمت إلى روح المسار الميحية بصلة الما
 متتقديه منتصراً ، وكان بها يستطيع دائمأ ، أن يلزم الكنيسة بتبني قراراته ، واني أوزار أعماله.

ومعـروف أن إيمان المسيحيين في بـابواتهم ، قـائم على أسـاس أن هؤلاء

 لعصمتهم رافضاً لعصمة المسيح ، وكل منتقد لهم مجدفأ على ديانة المسيح . ومن هذا المنطلق ، أصبح على جميع المسيحيين ، أن يـطيعوا بـابواتهم

 بين الحرمان الديني ، والتعذيب ، والتصفية الجسدية .

إن عصمة البابــوات ، هي المصيبة الكبـرى التي حلت بالمسيحيـة ، على

 سؤال ، أو رهبة من حساب ال

نقول هذا ونحن لا ننكر ولا نخفي وجود مظاهر وحـوادث عنف في مسلك

 الجماعة ، وخطاياهم هذه غير مبررة ولا مدعومة ، لا بعصمة ولا بِداسة . تلك الجماعة التي كان يحدث أن تكون مجبرة أحيانأ على السكـوت الـيت مؤقتأ





البابوات
في الإسلام : الخليفة الظالم يتظره الحساب العسير من ربـه في آخرته ، ومن المسلمين المؤمنين في دنياه .
ومقارعة الخليفة الظالم في الإسلام واجب ديني مقدس ، ملقى على عاتق المسلم، المسؤول عنه أمام الشي

والمسلم في هذه الحالة مجبور على الجهاد ضد الظلم ومثاب عليـه ، كما أنه مسؤول عن تقاعسه ومعاقب عليه . أما في حالة المسيحيين ، فالأمر مختلف كلياً .

 الإرادة السماوية أيضأ . البابا في المسيحية دائمأ على حت ، دائمأ بـريئأ ، دائمـأِ
 وقديس
في حالة البابا هذه ، صار المسيحي على عكس المسلم ، مجبـورأ ومثابـأ على سكوته الدائم ، ومعاقباً ومسؤولاً عن أي خرق لقواع الئد السكوت الأبدي .

يتتظروا قدوم مغامر طامح إلى التربع فوق الكرسي الوثيرة ، فيساعدوه ليمكنوه ، ولكن المصيبة تُستمر أحياناً ذاتها ، والمعضلة تراوح مكا مكانها

إذ مـا أن يتمكن الجديــد من الجلوس مكــان الــــيم ، حتى يلوح للنـاس
 الحل ، وهيهات أن تجد الحل ، طالما أن العصمة وهي أساس المشكـلة ، ولب المعضلة ، مستمرة ، راسخة

إنها حقـائق مـرة من حقـائق التـاريخ المسيحي ، لا يمكن نكـرانهـا ولا
تجاهلها
ولكي لا يتهمنـا صـاحب (قس ونبي" بـالتجني والتجريـح ، فـإنــــا نتـرك




في عام A9V، أمر البابا استيفن السـادس بأن تخرج جثة
 وترتدي الملابس الأرجوانية ، وتحاكم أمام مجلس كنـي
 وتجرد من ثُابها الكهنوتية ، وتبتر بعض العضـائها ، وتلقى في نهر التيبر •

ظل كرسي البابية عدة سنين بعد ذلك الوقت ، لا ينال إلاّ


السامي ، والخلق الدنيء ،

استـطاعت مروزيـا، وهي ابنة أحـد المـوظفين في تصـر





وقال :
 امتازت مدة ولايته بضروبـ من التهتـك والدعــارة في تي تصر لاتيـران LATERAN ، واتهم هذا البـابا من تبـل مجلس


 تصر البابا إلى ماخور للدعارة(r) ،

بعد مقتل بنـدكت السادس (9VE-9Vr) ، نصب بنينــازيو فرنكون BONIFAZIO FRANCONE نفــه بابـا شهر أ



كرسي البابرية مرة أخرى (r) .
 جريجوري الخامس ويوحنا السادس عشر عام 997 ما يلي :

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) تصة الحضارة : ج ج : }
\end{aligned}
$$

أعاد كرسنتوس الجمهوريـة وخلع جريجـوري ، فما كـان ألـان
 كرسنيتوس سخر منه ، وعمل على أن يختار يوحنا السادس عشر بابـا ، ولكن الامبر اطـور آتو عـاد مرة أخـرى ، وخلع ألع
 أن يـطاف به في شـوارع رومة ، على ظهـر حمـار ووجهـه نحو ذنبه)

وقال واصفاً حال البابوية في مطلع القرن الحادي عشر :
عادت البابـوية سيـرتها الأولى من الضعف والانحـلال بعد جربرت ، فأخذ أعيان تسكيولوم TUSCULUM والاباطـرة الألمان ، يستّرون مناصب الأساقفـة ، وييبعون البـابويـة ،

 جعل الشعب يثور عليه ويخرجه من رئ روما ، غير أنه عاد مرة

 ألفي) رطل من الذهب()

ثلالث مشاكل داخلية ، كان يضطرب بهـا تلب الكنيسة في
ذلك الوقت ، وهي :
1 ـ المتاجرة بالمناصب في محيط البابوية والأسقفية .



$$
\begin{aligned}
& \text { Y ـ الزواج أو التسري بين رجال الدين من غير الرهبان } \\
& \text { Y ـ وجــود حـالات متفــرقـة من الــدعـارة بين الــرهـــان } \\
& \text { أنفسهم (1) }
\end{aligned}
$$

إن مـا نريـد الوصـول إليـه من حــديثنـاعن هـذه الـوقــائـع ، ليس فضـح
 سجل التاريخ

وإنما غايتنا هي الوصـول ، إلى طرح سؤال هــام وأساسي يتعلت بمـوضوع عصمة البابوات ، وهو :

كيف يمكن أن يكــون من يقتـرف هـذه الأعمـال والخـطايـا ، معصـومـاً ،



 أعماله مسالة عالقة هي :

إثبات عصمة البابوات . نسال : فهل من مجيب ؟!

## الفَّهُلاللمَّادس

1- كما رسالة المسيح مكملة لا ناتضة ، نالِإِلام كذلك Y - و وجود الإنجيل العبراني ، ليس إلاَّ وهمأُزائفاً ץ ـ ـ الفر ضية العجيبة
ع ـ التزوير على المكشوف
ه - ـ يؤاخذ الإسلام بما بما لم يأت به
7 - وحدة الأديان هدننا ، والدس هدنهم
V - أين هي المسبحية ني سلوكية المسيحي ووجدانه ؟
1 - ا نتّلت ، نحيدوها امن حياتهم


-     - ـ ـ ـلب حق آريد باطل


## كما رسالة المسيح مكملة لا ناتضة فالإسلام كذلك

في سيـــق بحتنا المفصـل حول بعض الأمـور المسيحية والإســلامية ، كنـا
 يتصور أن بحثنا المذكور ، قد تطعنا عن مهمتنا الأساسية حوله .
 هو في الحقيقة إلاَّا لخدمة مذه المهمة ، وسعيأ للوصول إليها من أقرب الـطرق ، الـيا وأوضح المسالك .

وهـا نحن نعـود إلى مـــابعـة طـريقنـا الهـــادن إلى دفـع الفـريـة عن الحق


من أين للقس أن يعلن محمـد نبيـأ؟ ولئن صــح إـــلان
 نيما صدق من القس صاحب جنة وغرور .
 المهمة . نقال في ص ا" من من كتابه :

ورقة تولى ، إعلان نبوة محمد على العرب .
ومن قرا من المسلمين قوله ليس بغير الرناء قابل هذيانـه ـ ومن حقنا أن نسـاله :

إذا كان ورقة مخبولاً لانْ اعترف ، أو أعلن نبوة محمـد حسبما زعم ، فمـا ذنب محمد لكي يكون صاحب جِنّة وغرور ؟ .
ومن حقنا أيضاً دفاعأ عن البني أن نضرب له مثلًا ، علنا نكون به أكثـر دقة وإنصافاً .
فلنفترض ـلا سمح اله ألف مرة ـ أن التاريخ اكتتـف يومأ حقيقة الحريري


 وبوجه من ستكون بصقة الزمن ؟ أللقارىء الضحيـة ؟ ؟ أم للمقنع الجاني ؟. أكمل المؤلف هذيانه ، فقال :
في ظني أن نية الفّ كانت غير ذلك ، ووعي محمـد كان
 المقاصد والنوايا هو مصحف عثمان ، وكتبة البيرة .

على جماعة مكة النصر انية(") .
نقف عند توله :
كان تصد النبي ورةة .
لنقول : أن في ذلك إعلاناً صريحاُ عن نبوة ورقة الفعلية ، يؤمن بها الرجل
 معرض مقاتلته لنبوة محمد والمؤمنين بها ، بقوله : إن الهّ وحده الذي يختار أنبياءه .

فمن اختار ورقة بن نوفل نبياً ؟ حتى يعلن إيمانه بنبوته أهو اللّ ؟ وكيف ؟ في ص عף ، قال :
بـوناة القس خشّي محمـد أن يتر كـه اللة وينــــهاه ، إذ فتر
 وعـاوده بعـد ذلـك مــ كـيــــر من التغييـر في المـــواقف ، والتبديل في التعاليم والثشرائع ، بما يناسب شـخصية محمد واستقلاله عن معلمه .

إن ما أسماه الحريري تغييراً في الوحي ، ليس إلا انتقـالًا من حقل هــداية







 أموراً تتعلق بواجبات الإنسان نحو ربه ، ودينه ، ومجتمعه وأخيه الإِنسان .
 عن قصص الأنبياء ، وسيرة الرسل ، لتكون عبراً ومواعظ لبني الإِنسان .

فهـل في هذا تبـديل ، وتغييـر ، وتنـاقض ؟ أم على العكس : تسلسـل ، وتناسق ، وانسجام ؟ وقوله :

الإسلام في بدء أمره ، لم يكن دعوة إلى دين جديد ، بـلـ
كان نعاليم من التوراة والإِنجيل (1)



 حول بعض الأمور بين القرآن ، والذي تبقى سليماً من آيات التوراة والإنجيل . .


جديد ، بل أعلن أنه أتى مكملُ شر يعة موسى التي سماهـا بالناموس ؟.
نقال :
لا تـظنوا أني جئت لأنقض النامـوس والأنبــاء ، مـا جئت
لأنقض ، بلَ لأكمل (1) .

فمـا الفـرق بين كـون الإِسـلام مكمـلُأ متمــأ للديــانتين السمـاويتين اليهـوديـة
 مكملة ، متممة لليهودية ، لا ناقضة لها ؟ ه.

فلماذا الأمر مستهجن بالنسبة للإسلام ، وطبيعي بالنسبة للمسيحية ؟!
وقوله :
لم يكن في نيـة محمد أن ينزل وحيـاً من السمـاء ، أو أن
يدعي معرفة خزانة الهُ وعلم الغيب(r) .


 واضحة

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }{ }^{\text {( }} \text { ( }
\end{aligned}
$$

ولنلك نقول : لم. يدّع النبي يومأ معـرفته المسبقـة باحتمـال نزول الـوحي

 مرضية
وعليه فإن محمداً ، لم يكن يعرف شيئأ عن نبوته قبل الوحي




واكل لا أملك لنفسي نفعأ ولا ضر أ، إلا ما شاء الشّ) (') .
والا أتـول لكم عنـدي خـرْائن الها ، ولا أعلم الفيب ولا

يستوي الأعمى والبصير (ا)
والآية :
وها و : ما كنت بدعأ من الر سل وما أدر ي ما يفــل بي ولا (r)

كـان هـذا مـوقف النبي الصـادق من مـوضـوع علم الغيب ، بينمـا نـرى الحريري المزعوم برعونـة مبتذلـة ، يسمح لنفسـه أن يوزع شهــــــادات معرفـة علم

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأعراف، الآية/ (1) } \\
& \text { (Y) سورة الانعام ، الأية/ / } \\
& \text { (r) سورة الاحقاف ، الاية/ } 9 \text { (r) }
\end{aligned}
$$

ولقد جاء في سفـر أعمال الـرسل نص يعلن ويؤكـد ، أن الوحي والتنبؤ لم
 ليصبحا مشــاعأ ميسـورأ ، وأمرأ ممكنـأ ، للونيين أيضأ وسـأثر الناس ، لمجرد أن يتعمدوا ويصبحوا مسيحيين نقرأ في هذا السفر :
وبينما أبلس في قورنتس ، وصـل بولس إلى أنسس بعـدما

 لم نسمع أن هنالٌ روح تدسى .
فقال : (پأية معمودية اعتمدتم ؟، تالوا : (اسعمودية بـوحنايه نقال بولس : هإن يوحنا عتمـد معموديـة التوبـة ، طالـــأمن الثنعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده ، أي بيسوع، .
 بولس يديه عليهم ، فتزل الـروح القّدس عليهم ، وأخـذـوا
 الأشخاص كلهم نحو اثني عشر رجلألا(1).

قال الحريري
جـل ما في الأمـر ، أن القـس يـريـد خليفـة لـه على مكــ
 .

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) تس وني : ص } 10 .
\end{aligned}
$$

طارت هذه المرة نبوة محمد بالكامل .

 محمد يتيم قريش .

نسـأل : كيف طار الـوحي الإلهي ، الذي عـاود النزول على محمـد بعـد انتطاع ؟ ثم كيف نسي قوله في ص 00 من كتابه :
 والسماء ، وخديجة ، والقـى ؟

وكيف لحس قوله في ص ا 1 :
 هيالهم الظر ون المناسبة لنجاح مهماتهم الصعبة ؟.

وجود الإنجيل العبراني ليس إلا وهماً زائفاً

لاقانا الحريري عند الصفحة 79 وهو يطرح الأسئلة التالية :
قال :
ما هو الإِنجيل بالعبرانية ؟ ما هي تعاليمــه ؟ هل هـ وجـد فعلاً
في التاريخ ؟ من يحدثنا عنه غير القس ؟
وأضاف محاولاً الإجابة على تساؤلاته قائلاُ :
، الجـواب على هذه الأسئلة عنـد آباء الكنيسـة ومؤرخيهـا
فهم خيـر شـاهـد على ترات الكنيسـة وكتهـها المقـدسـة ،
وبالفعل نـرى عندهم الكيُــر من الإِشارات على مـا يسمى
في تاريخ الكنيسة بإلإنجيـل ، بحسب العبرانيين ، وعلينـا
أن نعـرضها ونقـابل بين إنجيـل ورةة وبين تعـاليمها ، وإذا
صحت المقابلة نكون تـد اكتشتفنا تصـة اللوح المحفوظ ،
الذي نزل القرآن منه .
نسأله أولاً : أين هو إنجيل ورقة ، حتى يقارن بينه وبين التعاليم ؟
ثم كيف يتسنى لـه أن يقابـل بين إنجيل مفـــود ، جل مـا وجد منـه مجـرد إشارات ، ادعى أنها قد تدل عليه ليس إلا ، وبين كتب الكنيسة المقدسة الزاخرة
(ابالإشارات المقدسةه" ؟
لنترك هذا الأمر جانباً ونعود إلى أسئلته ، التي قال أن الإِجابة عليهـا تجعله

يكتشف قصة اللوح المحفوظ ، الذي نزل القـرآن منه . . وهـو الأمر الـذي بات
يشغل بالنا . .
فـإذا كان مـوضوع الإنجيـل لا يهمنا بشيء ، لأننـا نربـا بأنفسنــا مـلاحقـة
إشاعة ، إلا أننا من بين التواقين لمعرفة سر اللوح المحفوظ .
قال :
مـا هو الإنجيـل بحسب العبـرانيين ؟ هـل وجـد فعـلاٌ في
التاريخ ؟.
إنــا وقياسـاً على ما سمعنـاه منه ، وهـو يتحدث عبـر صفحـات كتـابـه عن هــذا
 جعلنا نعتقد أنه إنما يقرأ من نصوصه ، ويغرف من معينـه ، ويقلب صفحاتـه بين
. يديه
فعجباً وهو مكتشفه يسأل :
هل وجد حقاً في التاريخ ؟
حسناً لنسر وإياه إلى اللوح المحفوظ :

إثاراته المكتشفة وبعدها يجري بنا إلى اللوح المحفوظ .
قال أن :
1 ـ أوسابيوس قال :
عن نقل أشياء من إنجيل عبراني ، كونه إنجيل متى .
Y ـ أوسابيوس قال :
الإنجيل العبراني ، هو الأمم بنظر العبرانيين •
「
الأئيونيون ، استعملوا نفط الإنجيل العبراني .

ع ـ أوسابيوس قال :
المسيح ذكر شُقاقاً في نفوس العائلات ، كما جاء بالإِنجيل
العبراني
0 ـ أوسابيوس قال :
الأبيونيين يحفظون اللبت ، والعادات اليهوديـة ، وشريعـة
موسى
7 ـ أوسـابيوس قال :
من يقبـل الإنجيـل العبـراني ، يجـد الآيـة أن أمي الـروح
القدس خطفني بشعرة من رأسي
V
في هـذا الإنجيـل قـول للمسيـح : من يعجب يملك ومن

- يملك يستريح

1 ـ ـ أبيغان قال :
الإلنجيل بحسب العبر انيين ناقص ، محرف .
9 ـ أوريانوس قال :
حـاملوا الإٍنجيل العبـراني ، لا يعتقدون الإعتقـاد الصححِح
بالرب .
-
يعقـوب حلف أنه لا يـأكل خبـزاً، من الساعـة التي شرب
(1) فيها كأس الرب

هذه هي الإثشارات ـ المنائر التي قال : بأنه لو قابل بينها وبين إنجيل ورقـة (؟) وكتب الكنيسة (؟) "المقدسـةه| لاكتشف قصة اللوح المحفـوظ ، الذي نـزل

منه القرآن .
(1) قس ونبي : ص 79.

هذه إشاراته موسعة ومختصرة ، فليقارنها بما يشاء ، بالموجـود والمفقود ،

 طاغية على غروره وادعائه الفارغين المي
ثم نسأله : أين أصبح إنجيل ورقة ؟ وماذا وجد منه ؟

الثـابت أن الإشارات في (الكتبٍ المقـدسة") لم تؤمن لـه من هذا الإنجيـل سوى الغلاف . . والباقي لا يزال مفقوداً
 الهـزيلة ، التي بالكــاد دبرهـا من بطون كتب وهميـة ، هي أساس القـرآن ومنبـع تعاليمه ؟.

## القرضية العجيبة

في الصفحة VI من كتابه ، نرى الحريري يتأوه ويتحسر قائلًا :
والجدير بـالذكـر أنه ملم يبق من نصـوص هذا الإنجيـل إلا التئيء القلِل ، في بعض كتابابت الآباء والمؤرخين .

وفي الصفحة Vr أضاف أنيناً أكثر مرارة ، عندما قال :
وفي جميـ الأحوال أنــ أي الإنجيل العبراني - تحريف واضح لإنجيل متى الآرامي .
وفي الصفحة Vr نراه يزداد تظلمـأ وحسرة ، يلعن نفسـه وأمثالـه ، معتبرأ
 ترى ؟؟! فلنسمعه يشرح الأمر قائلًا :
بقي علينا أن نعرف شيئأ عن الترجمة العربية نفسها ، لكن

الرحمة ، لاكتشف المنقبون في آثيار مكـة ، وتحت رمالهـا
الظالمة تلك الترجمة الثمينة .

وقبل أن ننسى ، نسأله : وهل في آثار مكة وتحت رمـالها الـظالمة ، كـان
(جماعتهه يدفنون أناجيلهم ؟ ولماذا ؟ . نكمل معه وهو يشر م مأساته قائلأل :
إلا أن الظلم أودى بالتر جمة وبصاحجها إلى الأبد .

نقـاطعه أيضـاً لنسأل : مـاذا عنى بالـظلم ، ومن هـو المـظلوم ، ومن هم
الظالمون ؟
ثم أضاف :
وبقي عندنا حسرة على كليهما إلى الأبد . . .
ومـع هذا يفيـدنا النـظر فيما تبقى هن أيــام القّس من أثّ وتـد يكـون القـرآن العـربي هـو هــذا الأتـر ، فلنتـظر إليـه مجــدين ، واضعين نصب أعينـــا مـــا تبقى من نصـــوص

الإنججيل العبراني ، وما وصل إلينا من عقيدة الأبيونيين .
وهكذا وصل صاحبنا إلى غايته الحقيقية من كل فتله ودورانه ، إنما بطريقة رخيصة هزيلة ، تبعث على السخرية والرثاء ، مفادها أنـه : طالمـا لم يستطع ألم أل يكتثف رغم جهوده المضنية من هذا الإنجيل إلا "إشارات"ه . وطـالما أنـه لم يستطع أن يكتشف التـرجمـة العـربيـة لــإِنجيـل الضـائـع المزعوم ، بانتظار رحمـة التاريـخ لامتخراجهـا من آثار مكــة ورمالهـا الظالمـة ، حيث كان أجداده قد أودعوها .

وطالما أنه بحاجة إلى أية بدعة أو هرطقة ، ليربط القرآن بها . فلقد توصل إلى الإعلان عن فرخية عجيبـة مستهجنة ، على أســاسها رأى أن يتسلط على القرآن ، ويدب سخطته ونجوره عليه ، فيدعي أنه هو الأثر الباقي من إنجيل ورقة البائد .

وعلى من يعترض ، أو لا يصدق ، أو يـريد إطـلات القرآن من قفص هـذه
 المفقود ، ولو في بطون رمال مكة الظالمة ، وإلا فسيبقى القرآن حبيس التهمهـة . تماماً كمن يدعي حقاً موهوماً بذمة آخر ، ثم يقيم شاهده ميتـاُ ، وعلى الآخر إمـا الإعتراف بالحت الموهوم وإمـا العودة بـالميت حياً ، ليشهـــد بالحقيقـة وينقذه من الفجور .

## التزوير على المكثوف

في ص V\& من كتابه ، مستعيناً بتّحريف لتفسير الآية :
كا كنت تدري ما الكتاب ولا الإِيمان . . . وإنك لتهـدي
(1) إلى صر اط مستقيمبا

قال :
لم يكن محمد يدري ما الكتاب ومـا الإيمان ، لـولا وجود من يهديه إلههما ، ليكون على الطريت القويم



 ولا بد من أن نورد تفسير الآية حسبما أورده سيد قطب ، فقال :

وهكذا يصور اللة نفس رسـول الش وهو أعلم بهـا ، قبل أن تتلقى هذا الوحي ، وقد سمع رسـول اللّ عن الكتاب وعن الـون الإيمان ، وكان معرونأ في الجزيرة العربية ، أن هنالك الهل

كتـاب وأن لهم عقيدة ، فليس هـذا هـو المقصـود ، إنمـا المقصصود ، هو اشتمال القلب على هذه الحقيقة ، والشعور بها ، والتأثر بوجـودها في الضـميـر ، وهذا مـا لمـا لم يكن قبل

هذا الروح من أمر اللد ، الذي لابس قلب محمد (1) .
ثم أورد الحريري آية أخرى هي :

قائلاً :
يوم يشك محمد بما يعلم ، ما عليه إلاّ أن يســالّ من عنده
علم الكتاب .
هذه الآية نجــد أكثر الكـارهين للإِسـلام يوردونهـا ، في معرض هجـومهم على الإسلام ، مستعملين كل أساليب الدس والتشكيـك في تفسيرهـا ، معتبرين

أنها كوة يمكن تسريب رياح الشك بالإسالام من خلالهـا .
رد سيد قطب والطبرسي على هذا الافتراء، ففسرا الآية بما يأتي :
الكرسول لم يكن في شــك مما أنـزل لاله إليـه ، لكن هـذا
التـوجيه كـان وراءه من شدة المـوقف وتأزمـه بعـد حـادث

واشتـداد الأذى على رسـول الش ومن معـه ، وبعـد تجمــد
الدعوة في مكة تقريباً ، بسبب موتف تـريش العنيد ، كـلـ
هذه ملابسـات تلقي ظلالهـا على تلب الرسـول ، فيسري

يشُك ، ثُم هو لا يسأل ولا يسُك ، فهو إذن على يقين مما
جاء به أنه الحت (r) .

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 9 \text { ( } 9 \text { : سورة يونس : الآية : }
\end{aligned}
$$

\&oV
نقرأ في ص V1 من (اقس ونبي)، ما يلي :
 الأعجمي ، بحسب متتضى الظر وف والأحوال . . إلا أنـ يبقى مصــدتأ للكتـاب الأهـل ، نستتــج : أن التـوراة والإنجيـل أو بعضاً منهـا ، كان بين يـدي محمــي يفـي يفصلها بالحق ، ويتصرف بها لتيسير الذكر ، وينتلها بالصدق .

نلاحظ هنا أن النقل والتصريف من التـوراة والإنجيل إلى القـرآن ، هو من

 الحريري نفسه ، لم يكن يعرف أية لغة ألجنبية ، لأخذتنا الدهششة والحيرة الـئ من هذا التناقض ، وهذا الهرج الرخيص

الطريقة ، آيات من القرآن يجتزؤها ويحرف تفسيرها ، فاقتطع من آية :
. (1) (1)
نصفها ، بينما الآية بحسب نزولها على النبي هي :
واولمـا جاءهم رسـول من عند الشا مصـدق لمـا معهم نــذ
نـريت مُمن الذين أوتـوا الكتاب ، كتـاب الهّ وراء ظهو رهم كانْهم لا يعلموذ) (r)

ومعروف أن هذه الآيـة نزلت في بـاب التهمة ، والتقـريع ، والاستنكــار ، وليس في منزلة الثناء والإعجاب .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الأية/ } 1 \text { (1) و1 •1. }
\end{aligned}
$$

قال في تفسيرها سيد قطب :
هذا مظهر من مظاهـر نقض فريت لكـل عهد يعـاهدوتـه ، نلقد كان ضمن الميثات الذي أخـذه اللّ عليهم ، أَن يؤمنوا

بكل رسول يبعثّه .
نلما جاءهم كتاب من عند اللّ مصـدقاً لمـا معهم ، خاسـوا بذلك العهد ، ونبذ فريت من الذين أوتوا الكتاب كتاب اللّ وراء ظهـورهم 6 يستـوي في هــذا النبـذ كتـابِ الل الـذي


ثم بنفس الأسلوب نـراه يستعين بـآيـة أخـرى من القـرآن مجتـزءاً بعضهــا أيضاً ، وهي :
.
بينما الآية كاملة هي :
هو ومصدتاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي
حر م عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الشه وأطيعو نجي (r)
هذه الآية في الحقيقة ، تنقل كلام عيسى لبني إسرائيـل في حواره معهم • ولا تقصد النبي محمد أو رسالته مباشرة بشيء ، قال في تفسيرها الطبـرسي وسيد

قطب أنها :
تكشُف عن طبيعة المسيحية الحقـة ، نالتـوراة التي تزلت

وجاءت رسالته مصدقة لها ، مـع تعديــلات تتعلت بإحــالول
. ${ }^{(r)}$ (r)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في ظلال القرأن ؛ ج ا ص 1YO . } \\
& \text { (Y) سورة آل عمران، الآية/ م } \\
& \text { (r) في ظلال القرآن: ج ا ص •هو (r) }
\end{aligned}
$$

ويكفي أن نقارن بين التفسيرين لـلآيات ، ونتـأمل طـريقة صـاحب اللقيط
 إليه هذا الرجل في تلفيقه ، وافترائه على الإسلام (احقيقة) جديدة طالعنا بها في ص •^ من كتابه ، فقال :

الحقيعة تقضي أن نتول : أن محمد لم يعرف لغنة أبنج



نقاطعه لنسأل : أليس الذين نعتهم بـالمذهـولين ، وهم العارفـون لربـهم ،

 وصلبوه ثم من بين الأموات أقاموه ؟.

يكمل :
نإذا كان محمـد يجهل ذلـك ، فليس هو إذن الـذي نصّل
 الذي يسره بلسان عربي مبين .
أرأيتم هذه العبقرية ؟ بها أحرجنا فكاد يخرجنـا ، ، نقاطعـه لنسأل : مَنْ من من

 محمد فيه ؟!

## يؤاخذ الإسلام بما لم يأت به

قبـل أن نودع هـذا الفصـل ، لا بــــ من إلقــاء نـظـرة على لائحـة الأسمـاء والنعوت ، التي أطلقها الحريري المزعوم على القرآن بقصد الإساءة إليه ، بدأت التسميات بـ :

مصحف عثمان
القر آن العربي
القراءة العر بية للكتاب العبراني
القراءة المفصلة للكتاب الأعجمي
القر اءة المصدةة للكتاب العبراني
وأخير اً : القراءة الميسرة للكتاب العبراني
والحبل على القارب .
في ص ا^ يعود الحريري إلى تساؤله المريـر ، وحيرتـه ، ولهفته ، لتنسم أخبار إنجيله المفقود ، فيقول :

أين هو الكتاب السابق ، الذي اعتمـد عليه القس والنبي ؟

عجباً !! أما رأيناه بعد عجزه عن الجواب ، وعجز القارىء عن مساعدئه ،
 وأمثاله هالحزانى" ، ويسحب ضائعهم من تحت رمال مكة الظالمة ؟.

فما باله عاد متفجعاً متسائلاً ؟
نسجل عجبنا . . وإن كنا نعرف أن للمحزون عذراً إذا هذى .
في ص ا^ قال :
ولكتنـا نجد في القـرآن العـربي مـا لا نجـده في الإنجـيل العبر اني ، فما الحجة إذن ؟

والغـريب في أمـر هــذا الـرجـل ، ليس في كـونـه لم يفهـل التعـارض
 بمقارنة وهمية ، ناقصة ، مستهجنة ، بين كتابين :

أحـدهمـا لا زال في عــلم الضيـاع ، والتكهن ، والتخمين ، لا يملك من نصوصه سوى الاسم والغلاف .

وفي ص 1 ^ يطالعنا عنوان جديد هو :
استمرار الوحي والتزيل .
قال :
لقد كان محمل_وعلامـة استفهام (؟) لصقهـا بجانب اسم
محمد للتُكيك - يعي استمرارية الوحي وعيأ كاملاً ، نهـو



الوحي المحمدي تابع لا محالة إلى الـوحي السابق ، كمـا
أن كتاب محمد هو من كتاب سابق كان تِان الـة
ما قاله هنا في الحقيقة ليس جديداً ، وإنما تكراراً لما ردده .
ولكن جديده فيه ، هو اعترافه بالوحي الـذي نزل على النبيين الـــابقين ،


مختصر قوله : أن وحي الأنبياء صحيح ، بينما وحي محمــد فمنقول عن


منزلة مصدقة ، أما كتاب محمد فمنقول عن كتبهم ليس إلاّا .
اكتشاف جديد يزفه المقنع للبشرية ، قال عنه :
محمد من جهة لا يعلم الغيب، ، ومن جهة ثانية يوحى إليه
من الغيب، وهذا التناقض الظاهر هو دليل على أن الغيب

يلاحظ أن عيار التفلسف الأجوف في هذا الاكتياف جاء ثقيلًا .
يريد القـول : أن محمدأ طـالما لا يعـرف الغيب وطالمـا أن الها أنز ألز إليه






 ـ بـنظره ـ كمخرج من المـازق ، هو أن محمــدأ نـــل وحي الأخـرين وعـزاه إلى الـى

ولكنتا نساله : لماذا حصر حديثه بالغيب وليس بالوحي ؟
فالمفروض وهو يتحدث عن وحـدة الوحي ، أن يحـدثنا عن الـوحي وليس

عن الغيب . وهـو يعرف أن الـوحي والغيب أمران مختلفــن كليأ ، فـالوحي هـو تبليغ تعاليم الهة لنبي من أنبيائه بواسطة رسول من عنده هو هو جبريل ، لتكون سبيلًا
لهداية الإنسانية وخيرها .









فهو بهذه الحالة يضعنا أمام فرضيتين :

 ويبعث الرضى في نفسه .
 بواسطة جبريل ، رغم تحـنـيره الملح لنـا ، بأن ذلـك من شأنـه أن يوقـع القدرة الإلهية في محظور التناقض .
وإن كنا في الحقيقة لا نجد لمثل هذا التناقض الموهوم سببأ مفهومـأ ، إلَا في مخيلة المؤلف .

## وحلة الأديان هدننا والدس هدنهم

في معـرض حديثـه الديمـاغوجي ، المـرتبـك المشـوش ، عن وحـدة بين

 وتصادم ، لا نواة وحدة ووفاق .

بدأ حديثه عنها ، بوحدة الوحي ووحدة التزيل ، نقال :
القـرآن ، وهـو يعـرف أهله النصـارى ، حـاكـاهم ، وهـو الهـو
 فلقد اتجه إليهم وهم على علم بما فيه(1) .
إلا أنه لم يوضح طبيعة هذه الحركة من القرآن نحو (أهله) النصارى .
ولكننا رأيناه يهجم على القارىء ببعض الآيات القرآنية ، ليثبت بهـا حقوق النصارى ، „أهل القرآن)" في (اقرآنهم") .

واوالـذين آتينـاهم الكتـاب يعلمـون أنـه منـرزل من ربــك
بالحق ج (") .
(1) قس ونبي : ص \&^.
(Y) سورة الأنعام ، الآية/ \&

## 

ونراه إلى جانب الآية الأخيرة يـدحش كلمة والنصـارى،اللمتدليـل بأنهم من


 والمعرفة ، وبدون الفهم العقلي ، وهو حال العرب كما يريد القول . ومن وحدة الوحي والتنزيل ، ينقلنا الحريري إلى (اوحدة الكتاب") . والمؤسف أننا رغم كل מالوحدات، التي جـرجرنـا إليها ، لم نستـطع رغم

 والمسلمين مطلباً وهدفاً ، بينما نراها بالنسبة له ولأمثاله شعاراً يمارسون من خلالله الدس والفرةة

 الفارغ ، فأكمل باتجاه محطة "اوحدة المؤمنينى" .
وفيما نحن نتصور ، أن سير قطارنا نحو كل وحدات المؤلف ، سيظل إلى الى النهاية هادئأ مقبولأًا ، إذ بالعـربة تهتز وتقف عند مـطب واجهته عنـد ... اوحدة المؤمنينه .

وذلك عندما قال :
بيـد أن ذرتـأ بين سنة محمـد وسنة من سبقـه ، يقـوم هـــا
() (1) سورة آل عمران، الاية/ v.

الفـرق على خفة الشـريعـة المحمـديـة ، وتـد أرادهـا الهـ
كذلك لضعف الإنسان ووهنه (') .




ونسال : ماذا يقصد (ابخفةه) الشُريعة المحمــدية ، التي ميزتها عمـا سبقها من الشـرائع ؟ لم يـوضـح هــا الأمـر رغم أمميتـه ، ومـا علينـا إلا أن نستنتجـهـ بأنفسنا .

تـطعاً لم يقصـد أنها بسـيطة خاليـة من التعقيـد ، يستـطيع أي إنسـان أن

 التفسير ، لأنه بحلود معينة إطراء للإِسلام ، وتيسير حسنة له . لم يعودنا الحريري على مثلهما ، ولا يجوز لنا انتظارهما منه .
 والفلسفة ، والشمولية ، وبعدها عن الإلمام الدقيق بقضايـا الإنسان ، والحيـاة ، والكون ، المعقدة ، الشائكة ،

من هــه الوجهـة ، اعتبر أن الشـريعة الإســلاميـة أتت ، لتكــون متتـاسبـة ومحدودية فكر الإنسان العربي ، وعقله العاجز ، وذهنيته الخاملة المعطلة .

هذا الإنسان الذي كانت الشريعة من أجله ومن أجله نتط . . والحريري هنا يعتبر ، أن هـذه الشريعة التي أتت لتكون منـاسبة لـظروف

وخصائص المجتمع العربي ، وعلى مقاس ذهنيته ومشاكله ، ليست بالضرورة أن تكون مناسبة لظروف وخصـائص المجتمعات الأخــرى ، وهذا مـا يفقد الإسـلام طابعه الإنساني وشموليته الإنسانية .

ولكن بماذا استدل الرجل على الخفة المزعومة في الشريعة المحمدية ؟! .
ليس خارج القرآن برهانه بالطبع ، وتحديداً الآيات التالية :
الآية :
(1) (1)
(") (لوير يد الها بكم اليسر ولا ير يد بكم العسر

إذاً من هذه الآيات اكتشف صاحبنا بالشريعة الإِسلامية خفتها .
أما ماذا وجد فيها ليكون أساساً لاستنتاجه فأمر غير واضح فعلاً .
ولكن يبدو أنه وجد في الآية الأولى كلمة : خفف .
وفي الآيتين البـاقيتين كلمـة : ضعيفـاً، فكــان ذلـك كــافيـاً ليعتبـر أن في الشريعة خفة ، وفي الإِنسان العربي ضعفاً

وقبـل أن نـرد على هـذا الـزعم ، لا بــد لنـا من الاستئـــاس بـرأي أهـــل
 عجباً ، إذ نجله أورد بعض كلمات من الآيات ، وأغفل الباقي .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأنفال، الآية/ جا } 7 \text {. } \\
& \text {. سورة البقرة ، الآية/ (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

فالآية الأولى كاملة هي :
据
منكم مئـة صابـرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبـوا
. ألفين بإذن الش والهه مع الصابر ين
وهي واضـحة لا تقبل نقاشاً ولا تـأويلاً ، نـزلت إثر شعـور بعض المسلمين
 فنـزلت الآية تحضهـم على قتـال الكفار ، وتستنهض هممهـم ، وتـطمئنهم ، بـأن الإنسـان المؤمن يستطيـع بصبره وإيمـانه ، أن يكــون أقوى من عــــدوه بـأضعـاف كثيرة ، طالما كان سلاحه الصبر والإِيمان ونصرة الله .

ولنسمع الطبرسي وسيد قطب يفسراها ، فيقولا :
إن هذه الآية تتضمن أمـر الذين آمنـوا اللاّ يفر الـواحد منهم
 الضعف ، والـر ابجح أن الآيـات ، إنما تتضمن حقيقـة قوة
 إنهـا تعريف للمؤمنين بهـذه الحقيقـة ، لتـطمئن قلوبهم ،

وتثبت أقدامهم ، وليست أحكاماً شرعية) (1)
أما الآية الثانية : 中أير يد اله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أورد الحريري أيضاً من هذه الآية مقطعاً وأهمل البـاقي ، ومتى قرأنـا الآية كاملة يتبين لنا الفـارق الشاسـع بين التفسير الحقيقي وتـزوير المقنـع لتفسيرهـا ، فالآية كاملة هي :
\$شهر رمضان الذي آنزل فيه القر آن هـدى للناس وبينـات
(1) في ظلال القرآن : ج ع ض 09.
"من الهـدى والفر تـان نمن شهـد منكم الثهـر نليصمه ومن




وكما هو واضح ، فالآية تعالج موضوع الصائم وجواز إفطاره ، أو عـدمه ،
 يستنبط من آية نزلت بحالة معينة ، الخفة المزعومة في الشريعة ؟! .

أما الآية الثالثة :
هوير يد الهُ أن يخفف عنكم وخلت الإنسان ضعيفاً)
شرحها الطبرسي وسيد قطب ، فقالا :
اللدسة الأخيرة في التـــريع تـتولى بيان رحمـة الها بضعف

 ونفي الحرج ، والمشقة ، والضرد ، والضرار(1) ،

نبرادة التخفيف تبـدو كـذلـك واضحـة ، بمـراعـاة نـطرة

 الاستعمال .

هذه هي الآيات واضحة كاملة ، فليقرأها المؤلفـمن جديد ، وليســل نيها
(1) في ظلال القرآن : ج Y ص rrr.

من هم وراءه ووراء لقيطه ، وليقل أين وجد رالخفةه في الشُـريعة الإسـلامية من خحالها ؟
 دائرة البحث والتدقيق تتوسع ، لتصبح مقارنة تطال جـوانب الشُريعتين الإِسلامية والمسيحية
علنا بذلك نستكشف الحقائق دون مسايرة ، ولا ملاينة .
 وأيتهما فشلت في المهمة ، وتعثرت في المسيرة ، وسقطت في الامتحان .

## أين هي المسيحية في سلوكية المسيحي ووجدانه


 نحدد في مناقشته حولها ، إطاراً محدداً للبحث والنقاش الثـا


 في الشريعة الإسلامية

وعلى هذا صار يفترض بنا أن نتصور ، أن تكون رؤيته للخفة في الشـريعة

 جعله يكتشف الخفة في الإسلام ، كلما قارن بينهما

وعليه فإننا نرى ضـرورة طرح المـوضوع على بسـاط البحث والتمحيص ،


 مدى نجاحها أو فئلها ، بمعالجة مشاكل الإنسـان والمجتمع ، وحـل تضايـاهما الشائكة

إلى ساحة الاختبار العملي داخل المجتمعار الن الاتي ، وقياساً على النتائج يكون الحكم

الأول : أن تستمـر كفعل إيمـان حي فاعـل ، في مسلك ووجدان الإِنسـانيـة مـا استمرت الحياة .
والثاني : أن تثبت بنجاح ، أنها هي النهج العملي السليم ، وخط السيـر الفعلي الصحيح لمسيرة الإنسـانية ، نحـو رقيها ، وخيـرها ، وسعـادتها ، عبـر كل العصور والأزمان .

وعلى قاعدة هذا الفهم ، يمكنٍ أن يكون بحثنا بناء ، وتدقيقنا بـالشريعتين المسيحية والإِسلامية ، هادفاً ، ومنصفاً ، الماك

وعلى قـاعدة هـذا الفهم أيضاً ، يفتـرض أن تكـون الأجـوبـة على الأسئلة
التالية
ا ـ أين نجحت كل من المسيحية والإِسـلام في رحلة تطبيقهمـا العملي في حياة البشرية ؟
Y - من أثبت منهمـا ، بالفعـل ، والممارسـة ، والتطبيق ، أنـه الحـل الصحيـح لمشاكل وهموم البشرية ؟
؟ ـ أين هي المسيحية في مسلك وضمير المسيحي اليوم ؟
ع - وأين هو الإسلام في مسلك وغممير المسلم اليوم أيضاً ؟
ونبدأ بالإنسان المسيحي
إن من يلقي نظرة على واقع الإنسان في المـجتمعات المسيحيـة ، يرى كم يعاني هذا الإنسان من وضع قلق بائس ، في حياته العائلية والاجتماعية ، رغم ما يغـطي هذا الـوضع من طـلاء التمويـه ومساحيق المـظاهـر ، التي لم تستـطع أن تخفي ما وراءها من الحقيقة المرة ، والواقع الأليم .

فواجبات وحقـوق كل فـرد في أسرة مـا نحو الفـرد الآخر ، أو نحـو الأسرة
 والعواطف المتبادلة ، والأحاسيس ، لان هذه انعال العدمت منذ زمن طريل . وإنما ترسمها وحدة المصالح ليس إلاّ ، وتنظمها القوانين الوضعية .










 بدإِع مشيئة تلك القوانين وما فرضته عليهم ، ما عدا ذلك ، فـلا شيء ولا شيء فعا

أها ما بين الزوجة والزوج ، فالصورة أكثر بشاعة وسواداً ، فلا قدسية ، ولا
 الحيوانية

 حغظت لل نفس الحقوق ، وعلى الزوجة نفس الواجبات ، إنها حياة الحيوانات في الغابة .

فـالعائلة مـا هي إلا مجموعـة من الالاتات ، جمعت في مـركـز واحـد ليس

هــنا إذا لم نتحدث عن التـوافق الغريب ، على نـوع من الحياة الحسـابية




 ولا الإحساس بمصائب الآخرين أو أفراحهم ، لا الحزن الا عند الما الموت ، أو السرور

 المسيحي في أوروبا
ولو أنك عشت عشرات السنين في بناء يعـج بالجــران ، فإنـك لن تزار ،
 عائلية ، لا روابط أسرية ، لا لقاءات إنسانية بين الناس ، إلا مـا يتم منها خــلال . حفلات الجنس والمجون ، أو عبر سبل الكسب المادي المادي
حتى النُعـور الوطني في نفس الإنسـان المسيحي ، ليس لـه حسـاب ولاب
 أن يشكل عمله بذهنه إحساسأ بالواجب ، أو شعوراً بمسؤولية وطنية

حتى إحســاسـه الإنســني المسؤول ، ككـائن يعئن على سـطـح الكــرة
الأرضية ، لا أثر له ني مسلكه .

الإنسان في المجتمعات المسيحية أصبح آلة ، وآلة بالفعل .
ورب معترض يسال : وما ذنب المسيحية في ذلك كله ؟
نسأله بدورنا : وما دورها إذن في حياة شعوبها ؟ وما مبرر وجودها ؟ طالمـا

أنها لم تعد موجودة ، لا في أخلاق الناس ، ولا في مسلكهم ؟ .
ونستطيع القول بئقة وتجرد ، أن المسيحية لا تعيش في قلوب المسيحيِين

 الإنسان ، وخارج وجدانه
أمام هذه الصورة القاتمة ، يقف الإنسان مشـدوهاً متسـائلاً : من المسؤول عن هـذه النهايـة المحزنــة ؟. عن هــذا الفُــــل الــذريـع ؟ ؟أهي المسيحيـة ، أم المسيحيون ، أم كلاهما ؟ ولماذا كان الطلاق الأبدي بينهما يا ترى ؟



 بيصيرته وعواطفه ، إنها هي السبيل إلى سعادته ، والطريق إلى خيره واستقـراره ، لما انكفأ عنها ، ولما طلقها إلى غير رجعة

لقد جربت المسيحية في الشرق لقــرون عدة ، وبعـدها في أوروبـا ، طيلة
 كل شيء ، وتعاليمها كانت هي الطريق والنهج ، فماذا كانت النتيجة ؟ ؟

 لتترلك وراءها برك الدم الأحمر ، ورائحة القبور المفتوحة دائماً وأبداً

ولا نغالي إذا ما قلنا ، أن الإِنسان المسيحي بعد ذلك الـرصيد الهـا التجـارب الفاشلة المكلفـة ، أصيب باليـأس والقنـوط ، فـارتـد عن مسيحيتـه ، وننض يده منها ، وأسقطها من حسابه .

إن مأزق المسيحية الحقيقي أنها :

تبني تصرفها على غير أساس حقيتتها وواقعها ، فالمجتمعات بحاجة إلى إلى شـرائع
وأحكام ، تنظم حياتها ، وتضبط مسيرتها ، وتحل مشاكلها

المجتمعـات ، وبالتـلي فإنهـا تدفع بالمجتمعـات الحاملة المـلة اسههـا ، المحسوبـة
 عندياتها ، أو تسعى للإِستعانة بتدبيرها ولملمتها من عنديات الـديات الآخرين . وهذا ما حصل فعلًا في المجتمعات المسيحية
وهـذا النقص الفاضـح في التشـريـع والأحكـام المسيحيـة ، كــان يــفـع بالمسيحيين في أحيان كيرة ، وحتى حقبة متقدمة من الزمن ، امتدت إلى الِّ ما بعد القرن التاسع ، إلى التقاضي فيما بينهم وفقاً للشُر ائع الإِسـلامية ، ممـا كان يثــر حفيظة الكنيسة عليهم ونقمتها
تحدث الدكتور جورج قرم عن هذا الموضوع ، فقال :
 القوانين ، فأنزلوا الحرم بمن يطلب من رعــياياهم التـــاضي أمام قاض مسلم .
 باستكمال التتريع الديني المسيتحي ، لفطع الجـسـور على المسيحيين ، الـذين يلجـأون إلى المحـاكم الإسـلاميـة ،
متعلين بعدم كفاية التشتريع الكنسي (1)

وقد يكون بسبب ذلك ، افتقاد المجتمعـات المسيحية في عصـرنا الحـالي
إلى عنصر التجانس ، والانسجام ، والاستقرار ، بححيث أصبحت فسيفساء المجاء عجيبة غريبة من المفاهيم ، وطرق الحياة ، وأنماط التفكير ،

 الكبير شبلي شميل في كتـابه : (افلسفـة النتـوء والإرتقـاءاء) عن طبيعـة التعـاليم اليهودية والمسيحية والإسلامية ، فقال :

شر يعة القر آن ، هي الثـريعة الوحيـدة العملية المستـوناة ، التي ترمي إلى أغر اض دنيوية حقيقية .
 مستوناة
وشـريعـة عيسى ، وإن كــانت حكمـأ ومــواعظ ، إلا أنهـا

 عملي ، مادي ، قانوني ، حقيفي (1) ،

ولامس ول ديورانت هذه الحقيقة عندما قال :
 الإلهي ، بالقتال ، أو بالماء ، أو النـار ، في الوقت الـذي
 القانونية الراقية ، ينغذها تضاة مستير ون(ب) .

## فتشلت فحيدوها من حياتهم

والسؤال المطروح هو : لمـاذا فشُلت المسيحية في أداء مهـامها ودورهـا ، في حياة الفرد والمجتمع المسيحيين ؟
إن الجواب على هذا السؤال ، يكمن في مجموعة النظريات التي أخرجتها

 بمجرد وضعها تحت مجهر التجربة والعمل
 المسيحية ، نرى آثارها واضحة في أمراض المجتمعات المسيحية المستعصية .
 وطاسمه ، وطبيعة المسيح المختلف عليها ، منذ كان المسيح، خارج هار هذه الأمور
 أساسأ صالحأ لتنظيم حياة الإنسان الفردية والاجتماعيـة ، الخلقية والمسلكيـيـة . . وبمجرد وضعها موضع التنفيذ ، كان . . الفشّل الذريع ، وكانت الكارثة .

ظـل مبدأ جــواز الطلاق وتعـدد الـزوجـات في الشـريعـة الإســلاميـة رغم

ضوابطه ، وروادعه ، وأصولـه ، وشروطـه المعروفة ، موضع انتقاد وتجـريح ،
 قوانين الزواج الكنسية الحل الأمثل ، والنظرية الأصح

 والأحاسيس ، المتقلبة ، المتغيرة أحياناً في حياة الإنسان .



 الزواج ، حتى كان مطلع القرن الحالي











 المدني ، الذي حل سعيداً محـل القانـون الكنـي المطرود ، وهـو معرون فـلا داعي لحديثنا عنه .
 من أقصى التئلدد والتزمت ، إلى أقصى التفلت والتحلل ، نتلة حـلـ حـادة من أتصى


 وتنظيم حياته الشخصية ، والأسرية ، والاجتماعية الـالي

ومن نظريات الطلاق والزواج الكنسية المهجورة إلى : نظريات المسيحية حول الإنسان نفسه .

من الغـريب ، أن المسيحية أوجـدت للإِنسـان حول نفسـه ، فلسفة شــاذة
 أذهان أتباعها ، وتفرضها على عقولهم ، إما بالإقنـاع ، أو بالإكـراه ، ولكن دون

فلم يتقبلهـا ذهن ، ولا اقتنع بهـا عقل . لقــد رأت المسيحية في الإنسـان نصفه فتط ، رأت فيه الجانب الروحي ، وأنكـرت فيه الجـانب الجـبـ الجسدي، أكبرت




فوضعته بذلك في موقف لا يحسد عليه ، واقفاً في نقطة شد وتجـاذب بين
 الكـائن الضعيف حقوق جســنه ، ليطرد الشَ من حيـاته ، معتبـراً أن تعاليم ديـانته أحرجته فأخرجته
والكـارثـة أيضـاً ليست هنـا ، ليست في انحيــاز الإنســان نــظريـاً لحقــهـ
 خدمته وتأمين رضى الهّ عنه ، بل الكارئة الحقيقية هي في ردة فعل هذا الإنسـان
 دامية ، نراها بالواقع المحـزن المقيت السـائـد في المجتمعات المـي المسيحيـية ، التي

 كالحيوانات في الغابات .
والكنيسـة المطرودة ، تتف جـانباً تنـدب حالهـا وحـال أبنـائها الضـائعين
التائهين
وتـد يكون نـظام الرهبنـة المعمول بـه في الكنيسة المسيحيـة ، مظهـر من
مظاهر هذه الفلسفة الشاذة الفاشلة ، وبقية من بقاياها
فإلى موضوع الر هبنة في المسيحية :

لسنا بوارد بحث مفصـل عن منشأ نـظرية الـرهبنة في المسيحيـة ، ولا عن

 وتأمين إطار فلسفي لها ، لتدافع به عنها ، لأن ما يهمنا هنا هو تتبع خطى الرهبنة العملية نجاحار وفشُّلًا .

وقد تكون الرهبنة ، أو نظرية تهر الجسد ، عن طـريق قتل الططبيعة فيه ، ،


 السبيل لمرضاة اله وبركته .
وإنما أيضأ لأن فشّلها أثبتته بصورة عملية ، بالحوادث الجنسية الفاضحة ،

 أنفسهم . وليس من باب التجني والتجريح ، إذا ما قلنـا أن التاريـخ قد تحـدث

عن حوادث مخجلة ، شارك فيها بعض الباباوات والكرادلة أنفسهم .
تحدث ديورانت عن بعض هذه الحوادث ، فقال :
ظل كرسي البـابويـة عـدة سنين بعـد ذلك ، لا لا ينـال إلا بالرشوة أو القتل ، أو رغبـات النساء ذوات المــــا

 سرجوس الثالث لكر سي البابوية عام ع•9-911-9 م.

كما أفلحت زوجته يُودورا ، في تنصيب البابا يوحنا العاشر

 وكان معر وف أن البابا المـذكور ، هـو ابن غير شـرعي من سرجيوس الثالت(1) ،

وأضاف ديورانت قائلًا :
وني عام ז7 9 ، اتهم الكر ادلـة البابـا يوحنـا ، بأنـه حصل على رشاوي نظير تنصيب الأساقفـة ، وأنه عين غـاملاماً في العاشرة من عمره أسقفاً ، وأنه زنى بخليلة أبيه ، وضـاجِ أرملته وابنة أختها .
 بأنه دنس منصبه بحياة الفحشر .

والجدير ذكره هنا ، أنـه كان لهــذا البابـا من العمر با 1 سنـة ، عندمـا عين على عرش الكنيسة المسيحية ، يدير شؤونها ويرعى مسيرتها ـ اليا
(1) نصة الحضارة : ج \& ص ص rvi.

، كـانت الدشكلة الأخـلاقيـة بين رجـال الــدين العـاديين تتأرجح بين الـزواج والتسري ، وكـان زوالج القساوسـة في اللقرنين التاسع والعاشر أمر أ مـألوفـاً ، وكان البـانـا
الثاني متزوجاً́(1).

## ثم يزيد ديورانت الصورة جلاء عندما يقول :

لا ننـر أنه كان في أماكن متفـرقة رجـال شواذ ، ينـدى من

 غيــر رجــال الــدين وللزانين من القـسيسين ، وألن بـعض
 بيد Bid الموقر في القرن ذاته ، أن الأساقفـة يحيون حيـأ الملذات والفسق (r) .

، loVY - looV وها هو الـراهب الإيطالي بـطرس داميان
 رذائل .

كــانت عدة مجـالس كنسية ، قـد طالبت بفـرض العزوبيـة على القسـاوسة وكـان واحد منهـا قد عقـد في بــافيـا عــام ^\•ا قد أصدر قراراً يفرض فيه العبودية الدائمة والحرمان

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) قصة الحضارة: ج }
\end{aligned}
$$

على جميع أبناء الفتيسين ، ولكن رجـال الدين ظلوا مـع
ذلك يتزوجون(1)
الأستــاذ نصـري سلهب يتحـدث عن هـذا الأمـر في كتـابـه في خـطى محمـد ، فيقول :

إن الطقوس الونتنة القديمة عــدات إلى الظهـور ، ولا سيها تلك التي كـانت تصلح أكتـر لجلســات الفجـور ، وأعيـاد

 انتشاراً منها في أيام الوثنيين ، لأدر كنا كم كان شفاناًا طـلاء الدسيحيـة ، الذي كـيانت حطته على ذلك المجتمـ ستـي أجيال من الإيمان .
وعام VIV في برغام المحاصرة من العرب ، كــئنت
 بدم الضحية ، إنه زيفان غريب ، وضلال لعالم يدعي بأنه


أما ونحن في القرن العثبرين نسال :
هل توففت عملية هروب القسـاوسة ورجـال الكنيسة ، من سجن نــنـريات كنيستهم ، الداعية إلى تتل طبائع أجسادهم ، ليـربحوا محبـة الشّ ؟ أم أن الثغرة

 كبشر ، نيقبلون بنهم المحروم على إرضاء نزواتهم المكبـوتة ، حتى ولـو أصيبوا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) نصة الحضارة: ج ؟ } 1 \text { (YAV } \\
& \text { (Y) في خطى محمد : ص (YV. }
\end{aligned}
$$

بعدها بالمرض الجنسي القـاتل هالإِـــزها الذئي مـات بسبيه في شهـر نيسان عـام 19AV الأب الأميركي مايكل بترسون \& ع عاماً

ولنا بالخبر الذي نشرته جريدة السفير البيروتية ، في عددهـا رقم

 نظريات الكنيسة حول الإنسان من أساسها
 الرهبنة ، كونها نظريات ضد نواميس الطبيعة ، وخارج الإرادة الإلهية بلا شك ؟


 الأديرة نُـدانأُ للعزلـة ، والتوبـة ، والسكينة ، والنسيـان ، وكذلـك الأمر بـالنسبة

للرهبان
ومن حقل فشل مسيحي إلى حقل فشـل آخر

فمن قانون الزواج المهجور ، ونظرية الرهبنة المطعونة ، إلى :
نظرية الإرث ني المسيحيين :

لقد ظل ولا يزال قانون الإرث الإسلامي داخل تفص الاتهام المسيحي ، والتهمة الموجهة له : نقدان العدل والمساواة بين الورثة .

وقد يوجد حتى اليوم من لا يزال يتُددق بترديد هذه التهمة بلسانه ، ولكنتا
 الإسلامية ، ينفذ أحكامها . . وهو يرميها بحجر التهمة .
إنتي مقتـــع وواثق ، أن المـورث المسيحي وهـــو يـوزع تــركتـه بحسب
 وجدانه ، قناعة وإيمان حقيقيين بأنه عدل وأنصف .

مـرة أخرى ، يثبت التـُـريع الإســامي سلامـة نظريته الواقعيـة العملية ، لأمور الإنسان وحياته ومشاكله
لقـد شرع الإِسـلام للإِنسـان مبادىء يعيشهـا قولاً وعمـلُّا . . بينما وضعت المسيحية لأتباعها ، نظريات يهربون من العمل بها إلى القول .

فهـل من خفة الشـريعة الإســلامية يــا ترى ، أنهـا وضعت للإنســانـان قوانين وشرائع ، بروح واقعية ، وفهم عقلاني ، ونظرة موضوعيـة ، لتعالـج بها مشـاكله

فاحترمت فيه العقل والجسد على السواء . فيما أنكرت المسيحية على هذا الإنسان جسده ، لتزهق فيه الروح والجسد .
 على نهمـه ، إذ كانت وولا تـزال بالنـبـة له بحــود الأحاجي والألغــاز ، فعـافـهـا

إن الإســلام لا يدعـو إلى نظام سيـاسي معين ، بل يـطـب
 والحرية ، والمساواة ، والعدالة .
وهذه المبادى ، قابلة للتطبيق في كل زلمان الحمان ومكان .

وإذا مـا أرسينا وطبقنـا عمليـأ وفي كـل زمـان ومكـان مبـادىءء المسـاواة ، والحرية ، والعـدالة ، والــديمقراطيـة الإسلاميـة ، في حياة كـلـ مجتمع ، أو في

حيـاة الإنسانيـة جمعاء ، فمـاذا يبقى من مشـاكـل المجتمعـات دون حـل ؟ ومن معضلات الإنسانية بلا معالجة ؟
 وهذه هي آثارها ودبيب خطاها ، ونتائج نظرياتها وتعاليها اليا في اليا حياة شعوبها ، لا بل في حياة الإنسانية كلها

وبـالمقابـل هـنه هي مسيـرة الإسـلام وخـطاه وآتـاره ، في حيـاة شعـوبـه
 (ببختها)" المزعومة ، التي بشر بها المقنع في لقيطه .
فأين أصبحت المسيحية اليوم ؟ وإلى أين انتهت بعد المسار الطريل ؟

 من خلال دقات الأجراس الفولكلورية صباح كل أحد ، لتنتهي ذكراها لاما من قلوبهم وعقولهم عند آخر صدى لآخر دقة جرس




وها هو الرحالة (ثمبسنن) يصف تجدد الإسـلام وتعززه ، حتى بين القبـائل الإفريقية ، فيقول :
لنزجع الى غربي أفزيقيا وأواسط السودان ، وهي بلاد أتنا

سرادة ، مكللًا بتجبان النجاح ، كانه في بادىء بدء(1) .
(1) التعصب والتسامح للاستاذ محمد الغزالي : ص TV9.

تجاوز الأزمات والصعاب ، شهادة أوردها في كتابه ॥الإسلام وحضارتهي إذ قال :
القـد كان الإســلام من القـوة ، بـحيث أمكــه التغلب على


- التاسع عشّر والقر ن العشُرين

نلفـد كان أكتُر استعداد ممـا أراده له الغـرب ، وأكتر ممـا
يريده له اليوم ، بل وأكترُ مما يتخيله||(1) (')
ولا يسعنا إلا أن نذكر تأسفـأ للمفكر الفيلسـوف الفرنسي (لوبونه، لأنه ليس من أتباع النبي حين قال :
إنتي لم أدخل مسجداً ، مسن غير أن أهتز خاشعاً ، أو من


مسلمأُّ)



## المسيحي محروم ني الدنيا ومحروم في الآخرة

أبـاح الإسلام للمسلم أن يتمتع في دنياه ، بكـل ما مـو حق طبيعي لـه ، ،
 الهدى وطريق الضلال .

 المشُروعة بكل حرية ، مطمئنًأ إياه بـان زرعه الخيـر في دنيا دينياه ، سيحصـده سعادة وثواباً في آخرته

وإن جنة الدار الآخرة ، سهلة المنال عليه ، طالما أطاع ربه ، ونال بالعمل
الصالح رضاه .

 بركته ، حتى ولو كان طمعأ بجتته ، أو مربأ من ناره .
 لدار الدنيا أم الأخرة . الإنسان في المسيحية محروم دائمأ ، ومحروم أبدا . . يعيش الحرمان المـرير بكـل الوانـه في دنياه ، بعـدما ضيقت عليه ديانتـه
 البنين

جاء في الإنجيل قول المسيح :
هنالك خصيان ولدوا من بطرن أمهاتهم على هذه الحال. وهناك خصيان خصوهم الناس ،
وهنــاك خصيـان خصـــوا أنـفـــهـم مـن أجــل ملكـوت
السموات(1).

وإذا كان مطلوب من المسيحي خصي نفسه من أجل ملكوت السموات في ديار الدنيا . نهو مخصي سلفأ في الدار الأخـرة ، طالمـا أنه محـروم من الزواج هنالك ، بحكم قول المسيح في الإنجيل :
نـلا الرجـال في القيامـة يتزوجـون ، ولا النساء يـزوجن ،
وإنما هم كالملانكة في السماء(ب).
ومحروم من لذة التملك ، ولو كان نتيجـة جهاده الثـريفـ ، وذلك بحسب تـول

كل واحد لا يتخلى عن جميع أمواله ، لا يستطبع آن يكون
لي تلميذأ)
وتوله :
ما أعسر دخول ملكوت الهُ على ذوي المال(0).

وبحسب نص جاء في رسالة بولس الأولى إلى طيموتاوس قال فيه :
الذين يطلبون الغنى، فإنهم يقعون في التجر بة والفخ .

ومحر وم من لذة الطعام والشراب والملبس ، بحسب قوله أيضاً :
فلا تهتموا نتقولوا : مـاذا نأكـل ؟ أو ماذا نشـرب ؟ أو ماذا
نلبس ؟

نهذا كله يسعى إليه الوثنيون ، وأبوكم السماوي يعلم إنكم تحتاجون إلى هذا كله ، فاطلبوا أولأِ ملكوته وبره ، تـزادوا ادوا
 يوم من العنـاء ما يكفيه(1).

أليس ذلك دعوة إلى القعود ، والخمول ، والإتكالية؟
ومحر وم من لذة الشعور بالإستقرار الأسري والعائلي
بحسب قول المسيح :
جئت لأنـرق بين المـرء وأبيـه ، والبنت وأمهـا ، والكنــة وحماتها ، فيكون أعداء الإِنسان أهل بيته(T).
ومحـروم من حبه الـطبيعي المشروع للحيـاة نفسهـا، طــالمـا أنـه مـدعـو
 الإنجيل المقدس ، عن لسان السيد المسيح قوله :

من أراد أن يتبعني فليـزهـد في نفســه ، ويحمــل صليبـه

الذي يفقد حياته في سبيلي فإنه يجدها(٪).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) متى ד: } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

وشعور المسيجي بمرارة الغربة عن هذه الدنيا ، وشخوصه الدائم المضني إلى وطنه الحقيقي في السموات ، عبر عنه القـديس بولس في رســــلته إلى أهــل فيلبي ، حيث قال :
 المتلص يسـوع المسيع ، الـذي يبدل جســـــنـا الحقيـر ، فيجعله على صورة جسده المجيد .

ونفس الموقف نجده في مقدمة رسالة القديس يوحنا الأولى ، إذ قال : من بطرس رسول يسوع الدسيع ، إلى الغرباء المشتُتين.

وهكذا يصمح مطلوباً من المسيحي بحكم ديانته أن يكون :
مخصياً بلا زوجة ولا ولد .
نقيراً بلا ملك .
مترهبنا بلا أسرة .
متخفقاً ، إلًا من البالي من الثياب .
متقوتاً بالنذر اليسير من الطعام
وأخيرأ مدعوا للتخلص من حياته برمتها لئها . .
كل ذلك من أجل ملكوت السموات . . وكأن ملكوت السموات لا يـدخله
 وأخيراً الأموات



 حياته الأولى

جاء في كتاب (\# البرهان « لمؤلفه النسطوري عمار البصري :
إن الـدعـاة إلى النصـرانيـة ، أمـروا النصــارى بخلم هـذا العـالم ، والاستخفـاف يلذاتـه من الـطهـام ، والشُـرابـ، والنكاح ، وغيره ، ودعوهم أيضاً إلى عالم آخر ، أعلموهم
 فحظر وا عليهم ما يعرغونه لذيـذاً عندهم، ولا في هــذا العالم،

وفي ذلك الآخر (1).
وفي ص ^^r من الكتاب نفسه جاء :
ليس دين تحت السمـاء ، أمنـع لشّهـوة ، ولا أكسـر عن
لذة ، ولا أخيت أهر اً، من دين النصر انية(Y)
ولعمـري ، فبعد هـذا الحـرمـان الأبــي الملتصق بـالإنسـان في دنيـاه ،
 وفي ذلك ظلم يتزه عنه الله .

بعل هذا الحرمان " الإلَهي ॥ للإِنسان ، هــل بقي من مبرر لـطرح موضـوع
الثواب والعقاب بعد الموت ، طالما أن وتيـرة الحياة الجـافة الخشنـة ، ستستمر في الآخرة كما كانت في الدنيا ، بل ماذا يبقى والأمر كـذلك ، من اختـلاف بين الشقاء الدنيوي والجنة الموعودة ؟

الجنة التي لا تبدو من خلال المنظار المسيحي بـأكثر من " ملطى " مقبـول على علاته ، كبديل وحيد عن جهنم . ناهيك عن ذلك ، فالمسيحيـة بطروحـاتها وتعـاليمها ، تضـع إنسانهـا أمام
(1) كتاب البرهان : ص rV ـ منسوب تاليفه إلى عمار البصري .حقعه الأبمينّال الحايك .دار المسرف
ד1919 - بيروت .
(Y) نفس المصدر : ص

تنافض محير عجيب ، لا قدرة لهذا المسكين على معالجته ، أو معرفة أسبـابه ، أو الحكمة منه .

فهي من جهة تأمره بالالتحاق بمملكة الرب ، وتحثه على نشدان الكمال ، عن طريق الاشاحة المطلقة عن كل مباهج هذه الدنيا . ورمي كل ما في يده من متاعها.

والتخفف من كل ما يملك ، مما جنته يداه بالعمل الشريف

الخطيئة
مقفلة بـوجهه كـل النوافــذ المطلة على حيـاة أسريـة وعـائليـة ، ينهـد لهـا

 واحدة وإلى الأبد .

هذا من جهة، ومن جهة أخرى توصيه خيراً بالأطفـال والزوجة . والسؤال
هنا ملحاح : أين نجد الأطفال ونحن مخصيون؟ وأين نجد الزوجة وهن راهبات ونحن رهباناً ؟
إن ما نراه أمامنا في المسيحية ، ليس تناقضاً فحسبب ، وإنما دعوة ساذ
 مسيرة الحياة برمتها ، وتقويضأ شاملُّا في بنيان حياة البُـــرية ، حيث ستسيـر هذه بموجبه إلى الانتراض النهائي البطيء .

 المأكل ، والمسرب ، والملبس ، من أبيهم السماوي ، إطاعة لتعاليم ديانتهم؟ لنتخيل مجـتمعاً هذا وضعه ، أليس إلى الزوال سائرأ لا محالة؟ ورب قائل : إن الدعوة إلى الخصي في الإنجيل ليست عامـة ، ولا تشمل

كل الناس ، نقول : إن ذلك مـرفوض ، لأن من حق أي مسيحي نشــدان مملكة

 ( اخيرها العميم
ليس في المسيحية إلا الشطط في الخيال ، والإغراق في التطرف ، والبعد عن الواقعية والمألوف ، والغرام المسيحي المعروف بمعاكس المالمة كل ما ما يتلاءم ونطرة الإنسان ، وهيامها بتعقيد كل أمر يتطلب تبسيطاً . .

## طلب حق أريد به باطل

حملت الصفحة 7 ر من كتاب الحريري أخبار وحدة المؤمنين ، التي توسع بشرحها ، مع أنه بالنتيجة ، لم يخرج عن موقفه المعروف من خلال (پ وحداتـه "، السابقة

والغريب ، أن من يدعو إلى وحدة المؤمنين ، هو من نراه يمـارس الإيمان
 الأحقاد والضغائن ، تحت شعار الإِيمان ووحدة المؤمنين .

فـبالى حديث الإِيمـان ، عن وحدة الإيمــان يحدثنـا عنها المؤمن الأكبـر الحريري المقنّع ـ قال :

 عليه
من يؤمن بـواحدهمـا دون الآخر ، لا يكـون على الصـراط - المستقيم

على بني إسرائيل ، أن يؤمنوا بالتزيل العربي ، لأنه تذكرة كلتزيل العبراني
وعلى المتقين من العرب أن يؤمنوا بالتزيل العبراني ، لأنه

## أصل العربي ومصدات عليه(1).



 في ضلال .

والعبـرة كل العبـرة ، تبقى بمن بصمـوا بـأصـابعهم العشــرة ، مــوافقين ، مؤمنين ، موقنين ، بكل ما جاء في كتب اليهود من عجائب وغرائب .
حتى لو كان أقلها تجديفاً على الله ، وخروجاً عن خطه ، وإهـانة لـرسله ،
 إيمانهم ، ومنطلق تعاليمر ديانتهم م

وها هو الواعظ الأميركي \# فوزدك "^ يجاهر بهذه الحقيقة المرة ، فيقول
ها إن المسيحيين الأولين ، قبلوا الأسفار العبرانية القديمة، ،
كأسفار مقدسة عنـدهم ، فكان عليهم إذا بـحكم الضـرورة للدفاع عن الأسفار القديمة ، أن يقر أوا الأناجيـل في العهد (القديم |1)

ونحن لا ندري ، كيف يمكن للمسيحي أن يوفق بين إيمانه بـأسفار العهـد القديم ، وفيها يشوع بن نون يأمر :

لا تعف عن أحد ، بل اقتل رجلاً وامر أة وطفلاً ورضيعا .
وبين كتب العهد الجديد وفيها وصايا المسيح
(1) تس ونبي : ص 17 . 1 (
(Y) نظرات حديثة في الكتاب المقدس : ص 99.

من خربك على خدلك الأيمن فدر له الأيسر ، ومن سخرل؛ ميلًا نسر معه ميلين .

أمن حـل لهذا التنـاقض ، وتفسير لهـذا التعارض ، يـرضى عنهمـا العقـل والوجدان ؟
في الصفحة AV من كتابه طرح الحريري الأسئلة التالية :
1 ـ كيف تعرف محمد على التزيل السابت ؟

يعلم؟

بوسعه اكتشافه ؟
ع - أم هو أخير أأمر حدث أث له ، كما يحـدث للملهمين في
العالم ؟
ثم حضر إجابته على تساؤلاته باحتمالين لا ثالث لهما ، فقال :
ـ ـ أما أن يكون مـحمد قد اكتشُف التنزيل بذاته .

ثم عاد فاسقط الاحتمال الأول وقال بصحة الثاني ، فقال :
بقي إذن أن يكون محمد قد تعلم ما لم يكن يعلم من خبير
حكيم ، ولن نجد في كتب السير والأخبار والتواريـخ ( ؟ )
غير القس ورقة بن نونل
ثم ختم بالمسك الصفحة ^^ من كتابه بقوله :
وكان القر آن العربي انجيل القس بالعر بية .
إنها روعة البلاغة في الإِيجاز ، والإِيجاز الرائع في البلاغة .
والواضح أنه وضع افتراضات شخصية على أساسهـا خمّن وتَّر . فـزعمه

 الصحة ، لا في حياة النبي ، ولا في رسالته

ومع ذلك فإننا نسأله :

- فيم ينكر على محمد نبوته ورسالته؟

ـ كـيف امكنه أن يثبت ألوهية عيسى المستنكرة ، أو بنـوته لـ المستهجنـة ، أم تجزئة اله إلى أقانيم ثلاثة ؟

- ثم كيف تتبت من نبوة موسى، ونزول الوحي عليه من اللّ ، حتى صارت كتب عهده القديم مصدر الإيمان المسيحي ومنطلقه ؟

وإذا كـان الجواب : بـالمعجزات والخـوارق ، فللنبي محمد منهــا الكثيـر الكثير ، أم إن ما يجوز لنبي لا يجوز لآخر ، وصيف وشتاء على سطح واحد؟ . .

## النَّكَلكَّابع

$$
\begin{aligned}
& \text { I ـ هكذا نصرّر المؤلف جدّ البني }
\end{aligned}
$$

 بها
ع ـ ـ وهكذا نصّر البني نفسه .
ه ـ هل يلتقي الإسلام الموحد والمسيحية المثلثلة . 7 - طر يقة مبتكر ة في توحيد الأديان .

V- من هم أهل الكتاب؟

## هكذا نصّر المؤلف جذّ النبي

بـنق النفس وصلنا إلى النصل الرابع من كتابه ، وفيه أربعة أبواب

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- ـ النصر انية في ييت محمد. } \\
& \text { r- ا- الإسلام تبَ الإسلام . } \\
& \text { r ـ ـ النصر انية والحنيفة وإلإسلام }
\end{aligned}
$$

ومن الناوين نستشف ، أن رحلتنا مع الحريري في هذا النصل قد تكـرن
طريلة وتمبعب بنفس الوتت .
ندخل رياض هذا الفصل من بابه الأول من :

## النصرانية في بيت محمد

الالنريب أن الكاتب يعود إلى مذا الموضوع رغم أنه لاكه واجتزه في جميع
نصول لتقطه الـبابة . وصع ذلك فلا بأس ، فلعل لديه جديداً حورل الأمر .
 بعدها تنصيل أثواب نصرانية أخرى ، لباقي أنراد البيت الهانشي ، ومن يبئهم

لذلك بدأ مهمة التنصير من عبد المطلب بالذات ، جد النبي مباشُرة ، أمـا كيف تمكن الـرجـل من تنصيـره ، كيف جعله يفتـح بــاب الكنيسـة النصــرانيـة ويذخلها ؟ فالموضوع ليس بصعب عليه ، فلنسمعه يشرح الأمر :

قـال :
1- إن عبد المطلب، بين الذين رفضوا عبـادة الأصنام في
الجاهلية .
Y ـ إن عبـد المـطلب ، قيـل كـان على ملة إبـراهيم ودين
إبر اهيم الحنيف ، القائل بالتوحيد ورنض الشرل؛ .


تريش وحلماؤها .
ع ـ إن عبـد المطلب كـان ممن يتحنتـون في غــار حـراء ،
ويطعم الفقر اه ، ويطوف البيت ، ويرفع مائدته للطيـور
والوحوشى على روّوس الجبال .
0 ـ هذه الصفاتـد بقول الحريري - تقود عبد الدطلب إمـا
لليهودية أو إلى النصر انية(1)
أما لماذا لم تقده هذه الصفات إلى ديانة إبراهيم ، خصــوصاً وأنـه ذكر أن
 واضحــة . وفي ص QV من الكتاب ، لفت نـظري تـوضيـح للمؤلف يعتــر بحت ( ححجة دامغة "على سداد رأيه ، ينبغي ذكره تعميمأ للفائدة .

تـال :
إن تشــديد كتب السيـر والأخبـار على اهتمــامـه ـ أي عبـد
(1) تُس وني ص 90-97. 9 -
 يصوبنا نحـو النيّية الأبيـونية من النصـر انيين ، التي عرفنـا عنهـا كمـا رأينـا (؟ ) الشفقـــة بــالمسـاكين وإطعـام









وما يؤكد لنا انتسابه إلى التيعة الأبيونية .
1- منادمته الأحبار والر هبان على السواء .

- لم يشرح طبيعة هذه المنادمة -

Y ـ ذكر الكتب رحالته إليهم ، واجتماعـه بهم ، والتحدث

## - معهم

مــلأ : يقول الـيـوطي : وبينا عبـد المـطلب في الحجر وعنده اسقف يحادثه(T).

- ليست قليلة أبدأ بالفعل

ولكن السيـوطي قال أن عبـد المطلب تحـدث إلى أسقف ، ولم يقـل إنـ

(1) تس وني : ص ص 9V 9V.

 تأكيداً لنصرانية عبد المطلب قال :

بحدنّا العباس تائلُ : تال عبد المطلب : تـدمنا اليمن في
رحلة الشتّاء ، نزلناعلى حبر من اليهود بقرا الزبور(1).

 النصرانية بذلك ؟

سـالنا لأن الأمـر أشكل علينـا ، نخشيـينا معـه على عبد المـطلب أن يصبع

 نصل ، ولو كان في الشام ؟
 فالى المثل الرابع ، يسوقه الجوزي الذي ذكر :
إن محمـد أهيب برمـد ، فأخــه جده عبـد المـطلب إلى
راهب يعالج العيون (r)
انتهى المثل . هل رأى القارىء الكريم ، كم هو دامغ هـذا البرهــن ؟ ؟ كم
 طبيب العيون هذا ، لو كان يعرف أن زيارته له ستبلوه بهذه التهمة المستنكرة ؟ أيضأ من أمثال المؤلف قال :


للإيضاح نذكُر ألقارى، ، بأن سكن عبد المطلب في مكة، بينما عيصـا في الشام ، ومع ذلك فالسهرات الليلية بينهما متبادلة . .


 متين ، فقال :

مـــــي يشير إلى الجـو الذني كـان يحيط بعبـد المـطلب الى الى

تنصر0(1).

 الحريري ، ولم يعد واقفأ بباب الكنيسة بين علّ وعسى كما كان ان في الماضي المي

 وهي في الفخ ، نرى أن نستعرض باختصـيار شديـد ، المهارات والـوسائـل التي اتبعها المؤلف في هذه العملية .
حذّد بادىء الالمر مواقف عبد المطلب التي تأهل بها ، نقال :
اــ كان يرنض الأصنام م
Y Y كان على ديض إبراهميم (هذه بنظره بحدود الإشاعة) .
Y
ع ـ كان بتحنُت في غار حراء .

0 ـ كان يطعم الطير والـوحوش على دؤوس الجِــالـ ـهذه

مهمة جداً ينبغي عدم نسيانها.
ـ ـ كان كريماً ، حليماً ، حكيماً
ثم أمن له الثُهود العدل على n فعلته ه فقال : شهد عليه أحدهم بأنه: نادم الر هبان .

شهدت عليه الكتب بأنه :
تحدث مع النصارى.
شهجد عليه السيوطي بأنه : رآه يحادث اسمفاً.

شهد عليه ابن الجوزي بأنه:
أخذ حفيده محمد إلى طبيب عيون راهب .
شهد عليه العباس بأنه :
في اليمن زار رجلاُ يهوديأ يقر أ الزبور .
شهدت عليه السيرة الحلبية بأنه :
خرج من بيته وأتى عيصا في الشام.
وهكذا وتع عبد الهطلب في الشُباك .
 لم يذكر أن عبد المطلب كان نصرانياً .
أما لماذا أغفل كل هؤلاء ذكر هذا الأمر ، فيما انبرى المؤلف ليكثف السِ السر
 نصرانيا ، حفيد نصراني : قصي ، وجد لنصراني : محمد . ولا
 والـد النبي . وبعدمـا تركنـا الحريـة للمؤلف يدخـل عبـد المـطلب إلى الكنيسـة

النصرانية كيفما يشاء ، لابـــ لنا من استطلاع رأي الأخرين بـه ، فماذا عن عبـد







 التي سارت على درب الهداية والرشاد قولاً وعملًا ، بإدراك ذاتي غير غير مستمد من

وإذا كان من إعجاب ، كان يكنه عبد المطلب في نفسه لعقيدة ما ، فليس إلاً للمبادىء الحنيفية، التي كان مناخها الفكري سائداً في الجزيرة يومذاك

كثيرة ، منها عبادة الأصنام ، والوأد ، والخمر ، والميسر ، وسواها




 والتلفيت

## وهكذا نصّر والدي النبي وعمه أبو طالب

الهدف دائمأ محمد ، المتصود محمد ، الغاية محمد.
 طالب ، ولا شُغلها بزوجه خديجة ، محمد مو الأسـاس ، وإليه التـوجه ، وعليه . التركيز

بعـد تنصير جـــّ النبي عبد المـطلب ، صارت الاعـلام النصرانـية ترفـرف
 هذا الكل والد النبي عبد الله وأمه آمنة .

ولكن لسـوء حظ المؤلف ، فإن المـوت كان أسرع منه ا نزمط ، عبد الله وآمنة من بين يديه، قبل أن تطالهما يد التنصير المري


 فقال :
إنها جبيُّبة نصرانية ، كانت متعلقة بمحمد ومتعلق بها(').
(1) تس وني : م 9V.

ولكنه نسي أن يذكر أنها كانت ابيونية المذهب ، وبذلك تكون | أم ايمن " واحـدة من القلائـل الذين علقـوا بشباك النصـرانية فقط ، دون أن تـطالهم صنارة

الالبيونية .
ولفـرط تعلق النبي ॥ بأم أيمن " حـدثنـا الحـريـري ، أن النبي قـــم بحملة
دعاية واسعة لها بين العرب بقصد تزويجها ، فكان يقول :
من مـره أن يتزوج المـرأه من أهـل الجنـة ، فليتـزوج أم
أيمن (1)
ولا نــدري ما إذا كــانت دعايـة النبي لها قـد اعـطت ثمــارهـا ، أم أن پ أم
أيمن ، ظلت لا تعرف الزواج السعيد .
 عاشه والداه تبل موتهما ، إلى كنف مربية نصرانية احتضنته فيما بعد . فإلى الصفحة 99 من الكتاب وعنوان جديد يصفعنـا به : وأبــو طالب على ملة أبيه .
الرسالة تقرأ من عنوانها » وأبو طالب على ملّة أبيه " ، يعني أن أبو طــالب ، ألب

 جلسة استجواب ، وإلًا . . . فليسكت .

أبو طالب نصراني أبيوني ، ولشرح الأمر العجيب قال :
تدل وصيته الأخيرة لبنيه
 لم يوضح شييأ . ولكن لا بأس فماذا في وصيته الأخيـرة ؟ أثار فضـولنا حـولها . قال الحريري :
(1) تس وني : ص ^9^.

قـال أبو طالب وهو على نـراش المـوت لأولاده : أجيبـبوا

والممات .
آسف ، انتهت الوصية ، ولا يلام الحريري بالطبع إذ يبـدو أن | ( الوصيـة ، في أيام زمان كانت تلبس الثوب القصير واليا

بهذه الوصية القصيرة ، وبهذه الكلمات القليلة المتتضبة ، صار أبـو طالب نصرانياً أبيونياً . فما رأي القارىء الكريم بهذا الإعجاز العبقري ؟ أيضاً يبدو أن هناك خبر عن أبو طالب فلنسمعه، قال :

متزله ، فأتاه فيه راهب ، نفال : إن فيكم رجلأ صالهاً .

ويفعل المعروف(1).

أما كيف عرف المؤلف سلفأ ، أن أبو طالب هو المقصود بالحـديث ، وأنه هو صاحب هذه المزايا وحده من دون الناس ؟ فالعلم عنده بالطبع
 أبو طالب وأبيونيته ، وليس فيها ما يخدم هذا الزعم بشيء ي ال

 أبو طالب لم تنته بعد ، فهناك خبر جدر جديد كمـا يبدو وصـل متأخـرأ يبنه لنـا حامله على الفور ، نقال :

إن آخر كلمة تفوه بها أبر طالب وهو يحتضر توله : أنا على

$$
\text { (1) تس ونبي : ص } 99 \text {. }
$$

ملة عبد المطلب. . تّم مات (1)
أغلق الحريري بـاب خـيمة أبـو طالب عليـه بعد مـوته ، وجثيـانه مسجّى وسطها ، وحوله أولاده الكثر يبكونه ، وبينهم ابن أخحيه محمد بالطبع •

ثـم نسمعه في كتابه يدب الصوت على الشيعة وهـو يعرف مـركز أبـو طالب
في قلوبهم ، فينههُهم باسم الغيرة „الطاهرةه ، قائلًا :
إن السنةّ عن تصد وعمد ، أماتوا أبو طالب على غير هد هدالية
وإيمان ، كر اهية منهم بإبنه علي (Y)

وأمله الكبير بالطبع ، أن يهب الشيعة بحمية المطعون لرد التحدي بمثله ، ليكون ضميره (امرتاحاً"، وصدره منشرحاً . مات أبو طالب ومعركـة تناتفـه قائمـة ؛
 والآن نصرانياً، بعد ما ساق المؤلف عنه لأول مرة هذه الفرية من جهة أخرى . وليس لنا والأمر كذلك ، إلاّ الـرجوع إلى سجـل التاريـخ ، لنرى مـاذا في صفحاته حول أبو طالب . نذكر أننا قلنا في مكان سابق ، أن أبو طـالب دافع عن
 آمن به أو نضالًا في سبيل الدعوة .

وربما كان أبو طالب في قرارة نفسه ، يختزن حداً ما من الإعجاب والتأييد لدعوة ابن أخيه ومبادىء دينه ، ولكنه مـات وظل هــذا الموقف المفتـرض حبيس قلبه وعقله ، فلم يفصح عن إسلامه ، رغم مـا تردد عن إلحـاح ابنه الإمـام علي
 كذلك

أكد هذا الأمر صاحب قصة الحضارة ، فقال :
(1) تس ونبي : ص 99.

لم يعتنق أبو طالب الدين الجديد(').

وذكرت الدكتورة ناديا شريف العمري نفس التصور عن أبو طالب فقالت :
 والمسبّة ، وعبّر أبو طالب عن موقفه هذا بيعض من الشعر فقال :
 وعـرفت دينك لا محـالـة أنـه لـولا الملامـة أو حـذار مسبـة لو الو

وذكر الدكتور حسن إبراهيم حسن ، موقف أبو طالب من الإسلام عندما قدم
 اديانهم ، فقال :

تم انصـرفت قريش عن أبي طـالب ، فعظم عليـه تحــتي


 كـذا وكـذا، فــابت علي وعلى نفـــك ، ولا تحملي من
الأمر ما لا أطيت (ए).

ومن هنا يتبين بوضوح قاطع ، أن أبو طـالب ظلّ على دين قـومه كمـا عبد المطلب ، وليس كما ذهب الحريري ، فجعله يموت على نصرانيـة لا يعرف أبـو طالب حتى اسمها .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تصة الحضارة: ج }
\end{aligned}
$$

# إذا كاذ الإسلام أيونية يعر نها أمل مكن نلماذا لم يضضحوا النبي بها؟ 

> الإسلام قبل الإسلام م . .

المزيد
يبدأ المقنع هذه الصفحة بتلاوة الآيات التالية :

- 1- با إن الدين عند الشة الإسلام
.

\& - أ وأتممت عليكم نـعمـتي ورضـيت لـكم الإبـــلام
دينا (i)،

وني نفس الصفحة طرح مجموعة اسئلة ، نقال :
إن سؤلأل بالغ الأهمية يحتم علينا طر حه بجدية ، وهية ، وهو : ا- هل الإسلام دين جديد ، نــــأ مع محمـد ، وكان أولـ أول

من دعا إليه؟

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة آل عمران، الآية/ } 19 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

Y ـ هـل من خلاف بين التعـاليم النصـرانيـة ، التي عــاش
محمد في ظلها ، وبرعاية قس مكة ، وبين تعاليم الإسلام في القرآن العربي ؟
r ـ وهل الإسلام العربي وجد من لا شيء ، أم أْـه حيغة عربية نصرانية ؟

وبدا صاحبنا على ثقة أكثر من موقفه عندما قال :
إن القر آن وحده يملك الجواب ، وعلى القـر آن معتمدنـا ،
وسوى القر آن مشُكوك فيه(0)
إنها دعوة لمنــاظرة ، نحن في الحقيقـة طلابهـا ، ومن يسمعه يـدعو إليهـا يقولّ : سيحرجهم فيخرجهم .
هذه الآيات بنظره : حجة على الإسلام ، وتهمة ، ومأخذ .

فهو يتهمه بأنه : يعتبر نفسه الدين الحق ولا سواه ، فيما هو يعتبره :

 صفحات كتابه . . ولابد والأمر كذلك من وقفة لنقول : يرى اليهود أن موسى نبي
 دعيّان ، ليست لهجـا رسـالـة ، وأن أتبـاعهمـا قـطعـان من المضللين ، لا يقـام لأديانهم وزن ، ولا يمنحون أية حرمة .
والمسيحيون في نظرهم مخدوعون ، في لقيط حملت به أمه سفاحاً . والمسلمـون في نظرهم ، مخـدوعون في إعـرابي جـاء من الصحـراء، لا يعقل شيئاً .
(1) تس ونبي : ص Y 1-

والمسيحيون، وإن اعترفوا بموسى وتوراته ، إلًا أنهم ناقمون على اليهود ،



 المسيحية ، التي يجب أن تنفرد وحدها بالحياة والسيادة . قال الدكتور جورج قرم :
إن المسيجيـة لا تتصور خـلاص الإنسان خـارج المسيح ، الما
انطلاتاً من تول المسيح : من ليس متي نهو علي (1).
أمـا المسلمون ، فهم يؤمنـون بموسى ويـوقرونـه ، ويعتبرون التهجم على
 نسبه ، ويرون الطعن في عفاف أمه أو شرف ابنها كفراً باللإسلام .
 جديداً بمحمد وقرآنه ، على أساس أن النبوة الأخيرة ، جاءت تصديقاً لما قبلها ، ومحواً للفوارق والخلافات ، التي مزقت شمل العالم أجمع ،

ووَوما أنزلنا عليك الكتاب إلأَ لبين لهم الذين اختلفوا فيه

> وهدى ورحمة لقوم يؤمنو نه( (T) .

فالإسلام في الحقيقة هو يهودية موسى ، ونصرانيـة عيسى ، وهدايـات من قبلهما من رسل الشّ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تعدد الأاديان وأنظمة الحكم: ص صبا دار النهار } 19 v 9 \text { بيروت. } \\
& \text { (r) سورة النحل، الأية/ \&! }
\end{aligned}
$$

وا تـل آمنا بـاله ومـا أنـرّل علينـا ومـا أنـرّل على إبـر اهيم

وعيسى والنبيو ن من ربهم لا نفر ت بين أحد منهم ونحن له
مسلمون 4 (1)
والإسلام يؤمن بأن تعاليمه متممـة للتعاليم ذاتهـا ، التي نزلت على النـي



واليهودية من جهة أخرى .
فهـو يـدعـو إلى وحــدة بين الأديـان السمـاويـة ، مشـروطــة بعـودة اليهـود

 وحده ، ما ظل الإعوجاج يتنكب المسيحية واليهودية على اللواء .

وا وليحكم أهـل الإنجيل بــا انزل الشَ فيـه ومن لم يحكم

إذاً ، فـالإسلام يـطرح وحدة الإيمـان ، مشروطـة بالعـودة إلى أحـا أحكـام الش
وشرائعه الصحيحة ، رانضاً أن يمـالى وء أو يسايـر في أمر ، مهمـا صـا صغر أو كبـر ، الا
 نبيهم عيسى ، فألهوه ، أو أشركوه بألوهية الله ، أو جعلوه ابنأ له .
\%

(i)
(1) سورة آل عمران، الآية/ ع^.
(Y) (Y) سورة المائدة، الأية/ (Y)

(₹) سورة المائدة، الاية الاية).

وأ ومـا المسيـع ابن مـر يم إلاَّ رسـول تـــد خلت من بَله (1) الر سل (1)

ويفضح تحريف اليهود وتزويرهم لشُرائع نبيهم موسى :




 والإنجيل ، الحاليين .
وإذا كان المؤلف يعتقد ، أنه وجد ممسكاً غلى الإسلام ، لأنه رأى لبعض

 الإسلام ، نهو مخطىء وامثم
وإذا كان بين قدامى المسيحيين واليهود فئة رنضت قبول التزي
 من الحقيقة ، حتى إذا ما أتى الإسلامل ليصلح المسيرة ويقـوم الإِعوجـاج سارعت
 وشجعه واعتبره ظاهرة صحية طبيعية أثنى عليها القرآن ونوه بها بالعديد من آياته نجاء في الآية :
و\% وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالةُ وما أنـرل اليكم وما


$$
\begin{aligned}
& \text {. Vo / سورة المائدة ، الاية (Y) }
\end{aligned}
$$





 إليهم على مراحل ، وبواسطة أكثر من نبي ورسول .
 سبقها من الأنبياء، ،والرسل . والمسيحيـة ، في أصالتهـا وحقيقتها ، قبـل مرحلة الضيـع التي انتهت إليها، متممـة ولاشك لشـرائع مـوسى الحقيقية ، ومنسجمـة وروحها وأهدافها
ما جئت لأنقض، بل لاكمل

ولقد جاءت الآية في القرآن لتصادق على ما قاله عيسى :

## \%إن هــو إلا عبــد أنعمنــا عليـه وجعلنــاه مــــلأ لبنـي


ورسالة النبي محمد ، ليست خارج هذا الإطار ، فلقد كانت مشيئة الة أن



 مسلمين ل山 ، مؤمنين بوحدانيته المطلقة . والى ذلك ولا شك قصدت الألية :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة آل عمران، الأية/ } 199
\end{aligned}
$$

\% ولا تجادلوا أهـل الكتب إلا بالتي هي أحسن إلأُ الـذين ظلموا منهم وتولوا آمنا بالذي أنزل لا إلينا وأنزل إليكم وآلهنا


ومن هذا الفهم والمنطلق ، أطلت الآية على الناس لتعلن لهم :

فالآيات في الحقيقة ، تمثل نهمأ راقيأ نبيلًا سامياً لطبيعة الشرائع الإلّْهية ، وموقفاً
 ليرقى إلى سمو مستواها، فأساء تفسيرها ، وشوه مقاصدها لار الما أما سؤاله :

وهــل الإِسـلام العـربي وجـد من لا شيء ، أم إنه صيغـة
عر بية نصر انية ؟

معروف أن المؤلف أكّد في كتابه ، أن مكة قبل الإِسلام كانت تعـجّ بالنصـارى ،


 مكة على مذهبهـا ، وورقة قسأ على كنيستها ، كمـا زعم في لقيطه. أليس هـذا ما نفهمه عندما نقرأ في اللقيط ما يلي :

إن ورقة كان رئيسأ على كنيسة مكة النصرانيـة في زمن عبد
 قيادة الكنيسة ، وتعليم الناس وإرشادهم ، وتفسيـر الكتاب
 العقائدية منها والتثريعية ، وعليـه تقوم مهـــة تفقيه ريبيتـه

الوحي ومعاني التنزيل ، يفصل لهم آيات الكتاب ، وينقل


فمن الـطبيعي والأمر كـذلك ، أن ورقـة بحسب مهامــه المناطـة به ، كــان يدأب على شرح آيـات الإنجيل العبـراني ، لهدايـة الناس إلى تعـاليمه فيفسرهـانـا





 سترها ، وثغرة في مصداقية دعوته ، كيف يمكن له سدها ؟

إذ ماذا سيكون مـوقف النبي يا تـرى ؟ و وبماذا سيجيب ، لـو تقدم نصـراني


 بنيان محمد وإلى الأبد . . ؟


 قاطع كالسيف ،؟ وكيف يتأخرون، والبرهان في متناول أيديهم ساطع فاضح ؟ والعجيب أن أحداً من أعداء النبي ودينه وما أكثرهم ، سواء في مكة أو خارجها ،

في حيـاة النبي أو بعد مـــاته ، مـا قبل أو فـطن أن يقدم للمؤلفـ هـذه الخـدمـة الجلى
ترى، أكانوا لهذه الدرجة جميعهم سذجاً أغبياء؟
 في سبيل الإسلام فذكر جواد علي :

، إن كاهن خزاعة عمرو بن الحمت ، أسلم وصحب النبي
وشهد المشاهد مع علي وقتله معاوية في الجزيرة(1).
الأمر يصل بنا إلى أحد خيارين :
 الإسلام المستغرب، عن عملية محمد الخـطيرة المفضـوحـوحة ، ونجـا
 ولا أعتقد أن للمؤلف القدرة على تفسير المستحيل .
r - وإما أن يكون حديثه من أساسه عن الوجود النصراني في مكة وقريش ، وعن ، وعن


كلها خرافة وهراء ، لا أساس لصحتها وكها
كتصبح قصة كتابه كلها خيال وأوهام وهي الحقيقة المرة لسوء حظه .
(1) تاريخ العرب تبل الإسلام : ج \& ص •r.

## وهكذا نصّر النبي نفسه



 وفي وقت واحد كل أهالي مكة ، ويفتح لهم باب كنيسته ، لينالوا بركة النصرانيـة
 وهدفه .
وتمهيداً للأمر الجلل ، قال :

 (؟) بالهد الواحد الخالق ، ولكن كانت تنترب إليه بواسطة


والتمايّل ، والصور، وقل بواسطة الأيقونات(").
 أتزويـر أكبر من هـذا التـزويـر ؟ وتجني اهعلى الحقيفــة أكبر من هـــذا

التجني " ؟ إن ذلك يجعلنا ندقق بموضوع الصنم وعبادة الأصنـام ، فنحدد ، مــا
 الخشب، ، أو الحجر ، أو المعدن ، وله شكل مخلوق حي، كإنسان، أو حيوان، أو طائر، أو مزيج من ذلك كله أما الوثن ، فلا صورة له كالحجارة والنصب ، وما إلى ذلك .

ويمثل الصنم - في نظر عبدة الأصنام ، قـوة عليا هي فـوق الطبيعـة ، وقد يعتقدون أنها كامنة فيه . ومن روايات المؤرخين يتبين ، أن عبـادة الأصنام كـانت
 التي دفعت العرب إلى عبادة احجار ومعادن ، لا حيـاة فيها ، ولا نفـع ولا ضر ، ما ذكره القرآن عن لسان المشركين ، في تعليلهم لعبادة الأوثان :


أي أن وجود الصنم أمام المتعبد، يساعد على تركيـز الفكر ، والتعمق في التفكير ، للتقرب إلى الله ، مع أن السجود للصنم ، على أنه رمز للّ ، أو القـول الـي بأن الصنم ، يقرب إلى الله ، هو باطـل منطقيـأ ، لأن وجود الصنم أمـام المتعبد في صلاته ، يصرف الفكر عن الله ، وأن التقرب إلى اللّ يحصل بالتوجـه بالفكــر رأساً إليه ، لا بواسطة جماد أو صورة .

هذا إضافة إلى أن العرب قبل الإسلام ، كانوا يعتمـدون الأصنام من جملة
الشفعاء ، الذين تشُفع لهم لدى آلهتهم في استجابة الـابة مطالبهم . فجاء الإسلام ليؤكد بأن الشفاعة هي من الختصاص اللّ وحده .
 لأن الله يتفـرد بخلت الكون والتصـرف فيه ، والشفـاعة من بين مـا يختص

ويؤكد القرآن بأن الشفاعة لا تكون لأحـد من مخلوقات الش ، إلأَ بعـد اذن
(\%) ما من شَفيع إلاَّ من بعد إدنه ه) (").

ويعيب القرآن على المشركين اتكالهم على الشفاعـة ، ويبين بطلان ذلـك بقوله :
هو يعبدون من دو ن الهُ ما لا يضر هم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اله (1) (1) لا
وعليه فنظرية الإسلام ، تقرر توحيد اللّ توحيـداً مطلـــأ في ذاته وصفـانـه ، ، والتوجه إليه توجهاً كلياً ، دون شفيع مخلوق ، ولا وسيط يشر ئلا ونه الإنسان بجهله ،

 والحريري حر أن يتتبره ما يشاء .
| ( مكة مؤمنة موحدة متعبدة له الواحد ه ، ، قالها بلا تهيب من صن صنعة الحقيقة له ، ولم يأت بذكر للأصنام الثلاثماية والستون ، التي كانت محشوة بها الكعبة . مكة التي اشعلت نار حرب دامت أكثر من خمسة عشّر عاماً ، افنت خلالها واريا
 توقف حربها المدافعة بها عن شركها وأصنامها ، إلاً بعدما هزمت .

مكة هذه ، صارت بنظره مؤمنة موحدة ، طاهرة الذيـلـ ، لا تعرف الشـرك ولا الكفر ، وإنما خاشعة لله الواحد القهار ، إنه الأكثر من العهر والفجور .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يونس، الآية/ } \\
& \text { (Y) سورة يونس، الآية/ ا^ }
\end{aligned}
$$

ولو سألناه : أين ذهب بأصنام هذه المدينة ، ومي كما نعرف صاحبة القول في حياة ابنائها ؟ لما بغير التأتأ أجاب .

 شركهم ، وأصنامهم ، وأونانهم ؟
أذبا عن الأصنام ؟ أم عن الصلبان ؟ أم عن الإثنين معأ ؟ . لما بغير الــأتأة




 عن أجواء مكة السالفة الذكر أمراً مفروضاً على المؤلف ؟ ولا يسعنـا إلًا أن نتساءل مـع البروفسور المسلم دافيـد بنجـامـان كلداني ، عندما قال :

أيهمـا أكثر طهر اً واستقامـة في نظر اله ، الشخص الـذي




والقديسين ؟(1).

من يــرأ ما قـاله الحـريري ، يكـاد يلوم النبي محمد لأنـه أتى بـدعــوة ،
(1) محمد في الكتاب المقدس : ص \& r• .

مـجتمع مكة بواقعه ليس بحاجة لها . ويكاد يعتبر أن النبي بديانته , الدخيلة ه
 شرك ووثنية، لائماً النبي ، متسائلا : ما الداعي وأمر مكة كما هو لدين جديد؟ نكمل مع المؤلف، قال :

وبئة محمد الخـاصة ، لم تكن على غير ما كـانت عليـه مكة ، أي على غير الإيمان والهدى .



لمعرفة محمد بالنصر انية، أو . . . لتصره أيضأ(1).
إذأ، ما كنا نتظر حصوله قد حصل ، ما كنا نتوقع وتوعه قد وتع . . . . تنصر
 نعيش طويلًا على أعصابنا المشيدودة ، فأراحنا وارتاح ، ذلـك لأن وتوع المصيبـة أنضل من انتظارها .

تنصر النبي وألبسه الحريري ثوب الرهنة الزاهي ، ومنحه بركته ، ولم يعد . بيد معترض سبيل

ولكن إذا كان المؤلف ، قد دفع لنا ببعض الإسهـاب ، فيما اعتبـره براهين

 ذكر واحد منها ، ولم نجد فيما اعتمد عليه سوى اتكاله على :
ـ المناخ النصراني العـام ـ المزعوم ، الذي تـا أقصاها إلى أتصـاها ، ومن يقـرأ له ذلـك يكاد يتصـور نعلًا ، إن الصلبـان كانت
قس ونبي : ص 1•1 .

تتتــر في كل حي وزاويـة من مكـة ، وإن النصـرانيـة فيها كــنت مي الأمـرة ، النامية، المسيطرة . .

وطالما أن النصرانية كانت كل شيء في حياة مكة ، وإن الإيمان بها شعـار



 فاين هو إيمان مكة باله الواحد يا مؤمن آخر زمان ؟

## هل يلتقي الإسلام الموحد والمسيحية المثلثة؟

في ص r • 1 من كتابه قال :



اليهودية والنصر انية معاً
ثم فسر لنا أسباب (حــلا)، محمد لرد الإسلام إلى إبراهيم ، فقال :

 إسر ائيل وأحزابهم المتعددة ، التي فرقت بين الري الرسـل وين
 هو أمبق في الزمان من تلك الخلانـات الدين الدينـة الطاجنـة، واعتبر أنها طريقة طريفة من محمد ، أن ير بط الإنسلام اللى
العقيدة الأساسبة في كل دين (').
 المهزلة ـ أن المسيحية هي أيضاً من الديانات الموحدة . ثم نتـعر بضيقـه وسأمـه

$$
\text { (1) تس ونبي : ص ז } 1 \text {. . }
$$

خانقين ، من جراء ترديد الإِسلام شعارات تؤكد وحدانية اللّ المطلقة . . والتركيز
 ليبعث السرور في قلبه ، ويبعد عن نفسه الملر ؟ فأمر لم يوضحه لنا .

 وديانة مقر رات مجمع نيقية الشهير .
فلنسمعه ينقل اعتراضه ، ويبدي استنكاره ، ويثبت شكواه فيقول :
وبهـذه الطريعـة الطريــة ، رد محمد الإسـلام إلى العقيدة

والقول بالوحدانية المطلقـة ، والتر كيـز عليها ، والأخــذ بها
دون سواها ، عليها بني الإسلام ولم يبن على غيرها



من إله غيره(T).

نقول : أن من مهام الإسلام الأساسيـة ، تقويم الإعـوجاج وإعـادة إصلاء مسيرة الإنسان على الأرض ، والإِمسـاك بيد البُــرية العميـاء ، لنقلها من دروب
 ما دس فيهما من عقائد منحرفة ، أرجعت الخليقة إلى عهود الشرك الأولى الـى
 عقول الناس وتلوبهم، من باب الإيمان الصحيح ، باب التوحيد المطلق ، وعلى

هذا كان التركيز على وحدانية الهُ أمراً ضرورياً ، وطبيعياً ، ملازماً لضـرورة ومبرر وجود الإسلام نفسيه .
ولا نخططء إذا ما قلنا ، إن هذه الوحدانيـة المطلقــة له في الإِسلام ، هي

 الشُركالمند سة في كل زوايا إيمانهم .
في ص ع • ا قال :

والدليل الثـني على اسبقية الإسـلام على الإسلام ، يـأتي

 المسلمين ، في الـوقت الـذي لم يكن بعــد مسلمـون من
العرب .

معتبراً كالعادة ، أن هذه الآيات أقوالأ لمحمد لا من عند الهُ ثم أكمل قائلأ :
وهــو أمـر إلثي أو من هــو دون الشه ، أن يلتحت محمــد

 محمد ، فدعاه الشا أو من هو دو اله الش - الى ألن يكون رأس . الدسلمين



 ورقـة سواء بسـواء ، فكمـا يمكن أن يكـون من الله ، يمكن أن يكـون أيضـأ من ورقة ، والعكس صحيح

وفي ذلك مساواة بين الله وورقة ، وهو بالطبع كفر وزنـدقة وتجــديف على

ولطمأنة صاحب قس ونبي نقول : الإسلام فعـلاً بعضه كـان قبل مـا سماه
 اليهودية قبـل أن تلقى هي الأخرى نفس المصيـر ، على أيدي اتبـاعها اليهـود ، والإِسلام كان في ديانة عيسى الحقة ، قبل أن تطالها يد التحريف والتزوير التا والإسلام كان في ديانة إبراهيم التوحيـدية ، التي فقــدت بعض تعاليمها ، بفعل تباعد الأزمان ، وجهالة الإنسان الأول
فكان لابد أن تُبعث رسالات الأنبياء من جـديد ، بعـدما عمّهـا الإعوجـاج
والزوغان ، فصارت طريت غواية لا هداية ، وسبباً لمصائب الإنسانية وأمراضها لانها ،

 سوى ذلك ، فهو أما جاهل أو منافق .

عرّف ابن تيمية في كتابه (| النبوات |) ص $9 V$ معنى الإسلام ، فقال :
 يشـرك به شيئـاً، ويتوكـل عليه وحـده، ويحب اللّ المحبة
 ويبغض للّ ، ويتـوكل عليـه وحــده ، ويـرجــوه ، ويخـانـه
 مع الله غيره لم يكن مسلماً .

في الصفحة 0 • 1 حط بنا الحريري عند مختصر لمبادئه ، فقال :
والأجـدر القـول : أن النصـرانيـة والإســـلام دين واحـد ،
 للنصرانية

مقولته إن الإِسلام هو النصـرانية ، والنصـرانية هي الإســلام ، وهذا معـرباً
عن تلك ، وتلك ترجمة لهذا ، إلى آخر المعزوفة النشاز .
لم تعد غريبة ولا جديدة على مسامع القارىء ، الذي صار يعرفها جيـداً ، وحافظاً لها عن ظهر قلب ، لكتـرة تكرارهـا ، وقد يكـون فيما تميـز به الحـريري المزعوم ، إضافة إلى جلله الغريب على الترديـد والتكرار ، هــو في قدرتـه على
 يكمل مشوار ثرثرته إلى آخر المطاف ، بمباهاه وام واعتزاز .

أما أن يكون الجامع بين النصـرانية والإسـالِم ، هو ديـانة إبـراهيم وملتقى
 لإتمام مثل هذا اللقاء ، هو : الوحدانية بالذات .

نقول ذلك ، ونحن نعرف أن المؤلف يطرح آراءه ، ويلوك نـظرياتـه ويبني اتهاماته، على أساس يقينـه وزعمه ، بـأن النصرانيـة المتهمة ، أمـر آخر مـختلف آلف كلياً عن مسيحيته . . .

ولنـا حول هـذا الأمر في الفصـل القادم وقفـة طويلة ، لنؤكــد لـه بـدورنـا بالبرهان القاطع ، إن النصرانيـة التي يتنصل منهـا ويتبرأ، ليست إلًا هسيحيـة من مسيحياته الكثيرة المختلفة ، ووجهاً من وجوههـا المتعددة ، لا يصلهـا بالِّهِ الإسـلام

صلة ، ولا بديانة إبراهيم قربى •
قال غرستاف لوبون :
يختلف الإسلام عن النصرانيـة في كثير من الأصـول ، ولا سيما في التوحيد ، الذي هو أصل أساسي ، فالإلّة الواحد الذي دعا إليـه الإسلام مهيمن على كـل شـل شـي
 ولإسإلام وحده كل الفخار بأنـه أول دين أدخل إلى العـالم التوحيد المحض

ولا شيء أكتُر وضوحـاُ وأقل غمـوضاً من أصـول الإِسـلام
 النصراني ، الذي لا يستطيع حديثأُ عن التثليث والإستحالة وما مالثّهمال(1).

يتحدث عن هذا الأمر البروفسور كلداني ، فيقول :
إذا مـا تخلى النصـارى عن محـاولتهم غيـر المجـديـة في
 المطلقة ، فإن الوحدة عندئذٍ بينهم وبين المسلمين ليست محتملة فحسب، ، بل في غاية الإمكان (؟).

فأين هو اللقاء المزعوم بين الإسلام والنصرانية ، عند بوابة ديانة إبراهيم ، والعقبة الكأداء لم تـزيلها المسيحيـة من طريق هـــا اللقـاء ، وهي إزالــة أفكــار الشرك من تعاليمها ؟

ثم كيف يمكن أن تلتقي النصرانية والإِسـلام ، عند مبـدأ وحـدانيـة الش ، وهذه الوحدانية لا أثر لها ولا أساس في إيمان النصرانية ؟

ونقول بثقة أن ربط الإسلام بديانة إبراهيم التوحيدية ، إنما هو في الحقيقة

 وضعتهـا الأنكار الــدخيلة في اليهوديـة والمسيحية، أمـام عقـل الإنســان وقلبـه ،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) حضارة العرب : 101-109 ـ } \\
& \text { (Y) (Y) : محمد ني الكتاب المقدس : }
\end{aligned}
$$

فباعدت بينهما وبين الخالق .
هـو عملية نزع الأربطة عن عيـون البـر ، ليعـود هؤلاء بعد زمن الـظلمـة

 بواحد ، أو واحد بثلاثة، أو ثلالة آلهة لا واحد .

## طريقة مبتكرة في توحيد الأديان

عند مشارف الصفحة 7 • ال الانا الحريري ، ليقدم لنا كتاب الوحدة بين النصر انية والحنيفية والإسالام قائلا :

محمد بدين ابـراهيم المسمى بالحنيفيـة ، والنصرانيـة هي اليا
الحنيفية ، والحنيفية صفة للنصر انية الحي الحي

نهذا يدل على اعتبارها ديناً واحداً بالنسبة إلى محمد . .
وبهذه البساطة ، وخّد الحريري النصـرانية والحنيفـيـة ، نصارت النصـرانية
 بينهما
 سؤاله عنه
وأكثــر الــظن أنـه وجــده في "عــدالــة " محــاكم التفتيش الكنـسيـة ( ( المتسامحة هـ .



ومما يُبْت وحدة الحنيفية والنصر انيـة ، خلط أمل الأخبـار

أشنخاصاً ، على أنهم من الحنفاء كما من النصر انية(1).
إذا دليله الثــني ، وجــه بخلط بعض أهـل الأخبـار بين حنفـــاء ذكـروهم نصارى ، أو نصارى اعتبروهم حنفاء .

 ذلك القول ، بأن هذه الضبابية والبلبلة اللتين سادتا آراء أهل الأنيا الأخبار حـول بعض
 أسباب أهمها :

ا ـ نقص الأخبـار المــونـة ، التي وصلتــا عن تلك الحقبـة التي سبقت الإسلام في الجزيرة ، مما أفسـح في المجال للتـأويل والتخمين ، وأوجــد بعض البلبلة حول انتماء بعض الشخصيات الحنيفية والنصرانية .



 الدينية المطروحة أمامهم

ولذلك كان من الطبيعي أن تحدث في مرحلة كهذه غير مستقـرة ، حالات

 على كل الديانات . والأمـر نفسه حـدث لأمية بن أبي الصلت ، بينمـا لم يعرف

عن زهير بن أبي سلمى أين انتهى انتماؤه الديني ، بعدما ترك الحنيفية
 جحش ، الذي بدا حنيفياً ، ثم نصرانياً ، ثم مسلمأ، ثم مات على النصرانية في الحبشة
 الأشخاص ، وحدة بين ديانتين تفارق وتباعد بينهما أمور جـومريـة أساسيـية أعمق وأشمل ؟

 ديانتين، تختلفان حول كل الأمور الأساسية تقريبأ .

ثم اضاف قائلًا :

 النصرانية كما تعني الإسلام ، وتوصف بها النصـرانية كــا يوصف بها الإسلام ، سواء بسواء(1).

وفي قوله هذا الغاء صريح للحنيفية من الوجود ، بعدما اعتبرها صفة لـدين قائم هو النصرانية، وليست دينا بحد ذاته

من هم أهل الكتاب؟

يحاول أهل الفكر في المسيحية جاهدين ، خصـوصاً آبـاء الكنيسة منهم ، في معرض مححاولتهم المححمومة للتشكيك بالإســلام ، ورده إلى نصرانيـة ما ، أو

إلى أية بدعة من بدع المسيحية الوصول إلى إثبات ما يلي :
أ ـ إن أهل الكتاب الذين قصدهم القرآن، هم :
اليهود ثم النصارى من خوارج المسيحية
بـ - إن المسيحية المثلثة ، هي خارج نادي ॥ أهـل الكتاب ه المقصـودين في القرآن ، وأي زج لها في موافف هؤلاء من الإسالام موالاة ومعاداة ، هـو ظلم وافتراء .
ج - إن كـل ثناء في القـرآن على أهل الكتـاب ، فهو : للنصـارى ، وكل هجاء فيه لأهل الكتاب ، فلليهود دون سواهم .

د ـ ولا دخل للمسيحية المثلثة ، لا في ثنائه ولا في هجائه .
هـ ـ إن الدعوة القرآنية لم تتصل بالمسيحية ولم تحاورها ، وإن القرآن لا
يذكرها على الاطلاق .
جاء في كتاب | القرآن والمسيحية ، للأب الحداد قوله :
القترآن يقصـد بـاهـل الكتـاب اليهـود والنصــارى ، وأهـل
الكتاب بالنسبة للمسيحيين، يقتصر على اليعقوبيين العرب
منهم ، ولا يتعداهم إلى غيرهم(1).
 الكتاب ) مخخلياً مكانها للبدعة اليعقوبية

أمـا لماذا هـذا التنكر المسيحي المستهجن من اعتبـار القـرآن لهم : أهـلـ الكتاب؟!

$$
\begin{aligned}
& \text { لماذا هذا الذعر والتطير من وضعهم بين ( أهل الكتاب ॥؟! } \\
& \text { فينفرون منه نفور السليم من وباء الطاعون . } \\
& \text { فليس له تفسيراً إلًا : }
\end{aligned}
$$

 وشراكته معه ، من أحكام القرآن وأولها . . . التكفير .
 وسبب التباعد بين المسيحية والإسلام
مفضلين أن لا ينـالهم من القـران ثنــاء ،على أنلا يطالهم منه نقداً وتكهيرأ .

 بمعنى آخر ، أن يصبح همَ الإسلام إثبات نفسه ، وإنقاذ ما عنده من من حبائل التشكيك، وليس محاسبة الآخرين عما عندهم م

قال الحداد :
إن من دهم الفـــرآن هم اليهــود فقط ، ومن أثنى عليـهـم
النصارى ، ولا دخل للمسيجيـة الميثلثة التي نعـر نها اليـوم
بآيات القدح والهجاء(r).
وللخروج من مازق السؤال التالي ؛

إذا كـان لا دخـل للمسيحية بـآيـات الــدح والهجاء، فـإلى من تـوجهت تكفيرات سورة المائدة ؟




أجاب الحداد:
إن هذه الآيات تـوجهت بالنقـد لوفـد نجران وحـده ، وإن

وإنما كانوا على مذهب اليعقوبية(8).



كانوا على دين النصرانية ، على أحل حكم الإنجيل وبقايا
من دين الحواريين (0).

ويعني ذلك بوضوح ، أنهم كانوا على مذهب الدسيحية الرسمية . وأَـــد هذا الأمـر جواد علي في مـوسوعتـه ( تاريخ العرب قبـل الإسـلام ، نقال :

ناقل النصرانية إلى نجران ، رجل غريب جاء إلى البلد من ديار الشام(1)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المائدة، الآية/ (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة المائدة، الاية/ (Y) (Y) } \\
& \text { (६) القرآن والمسيحية: ص } 17 \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) تاريخ العرب تبل الإسلام: ج ج ص ال71 }
\end{aligned}
$$

ونجــد لابن هشام وابن سعـد نفس الموقف من هـوية نصـرانيـة نجـران ،
فرداها إلى نصرانية الروم حيث قالا :
"الأيهم " وهـو سيد نجـران ، كانت ملولك الـروم من أهــ
النصرانية قد شرنوه ، ومولوه، وبنوا لـه الكنائس،
عليه الكر امات(1)
ومن الـطبيعي أن لا يكرم ملوك الـروم رئيس كنيسـة نجـران ، ويبنـون لـه
الكنائس ، ويقدمون له المساعدات، لو لم يكن على ملتهم وعقيدتهم .
أمـا لويس شيخـو فقد رد نصـرانية نجـران إلى المـذهب النــطوري ،
فقال :
إن رئيس أساقفة النســاطرة طيمـوثّاوس ، نصب في أواخـر

بطرس (r).
ولكن تعليل الحداد لإخـراج مسيحيته من أحكـام آيات التكفيـر ، لا يعني أهـل التثليث من سؤال آخر هـو : كيف استبعاد المسيحيـة من دائرة أحكــام هذه
 الإيمـان ليطغى على كـل خلاف شكلي بينهمـا ، حول سبـل إيصالـه إلى نفوس المؤمنين ؟
فـآيات القـرآن عممت ، ولم تخصص ، وأعلنت موقفـاً، وأكدت مبـدأ ،
 جعل للّ ولداً وشريكاً ، مسيحياً " رسمياً " كان أم يعقوبياً .

ويحاول الاستاذ الحداد أن يوجد للسؤال جواباً ، فيقول :
الآيــات خصصت ولم تعمم ، وهي تقصــد وفــد نجـران
(Y) النصرانية وآدابها : ج ا ص VV .

اليعتُوبي وحـده ، لأن أي لقــاء بين الإســلام والمسيحيـة
الـرسمية لم يتم ، وأي حـوار لم بحدث بينهمــا ، ولذلـك
نَالآيات لم تُصدها(1).

وعلى سيرة | المسيحية الـرسمية "التي تعني بـالنسبة لـلألب الحداد دولـة
 ( المسيحية الزسمية ") تمثلها دولته القبطية وكنيستها؟

بالدولة الرومانية ، ولآخر في روسيا الحق بأن يعتبرها مميلة بدولته وكنيسته ؟ فكيف للمسلم المحــيـد أن يقتــع ، أن هـــنـه وليست تلك هي المـمثلة للمسيحية الرسمية، وكلها مؤمنة بالتثليث ؟
وكيف لــه أن يعرف ، أين ومن هي بـالتيجة ,المسيحبـة الرسمية، ، ومن
يمثلها ؟.
المهم أن الحداد استمات ليحقق | ( لمسيحيته الرسمية ه ٪ ( المكاسب ، التالية : ( أ ) أبعادها عن (ا تهمـة ه أي لقاء ، أو حــارار ، أو معرفـة ، أو اتصال بـالإلسلام (ب) عند ظهوره ها
(ب) جعلها خارج دائرة أحكام الآيات القرآنية ، ونقدها .




 وهكذا ولهذه الأسباب والموجبات ، انتهى الأب الحداد إلى القول :

$$
\text { (1) القرآن والمسيحية : ص } 17 .
$$

إن ما كان يجري في الجزيرة العربية ، هو عبارة عن صراع


الإسلام ، ليساعدها على اليهودية(1).

اسم المولود الجديد ، فكان كما أخبرنا الحداد :
الإسلام النصر اني ، والقر آن دعوة نصر انية (ج).

بهذه البساطة والسهولـة ، أخرج الحـداد مسيحيته الـرسمية من نــادي أهل الكتاب، وأخرجها من أحكام الآيات ، وأبعد كل نقد في القرآن عنها ، قائلُّا :


آيات قَرآنه م نقصدها (م)
قالها وأعاد رأسه النعامي إلى الرمال .

أستاذ ولم تخصص ، وأحكامها طالت كل من آمن بالتثليث ، فكيف تهربون؟!

 النصـارى والمسيحيين ، وكــانت هي السبب في تــأزم الــوضــع بين الــــرآن والمسيحية
فما هي تلك (| الاتحامات ) يا ترى؟
فلنسمعه يقول :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) القرآن والمسيحية : ص (Y الم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

ا ـ اتحام اسم النصارى في غير موضعـه من القرآن عـد جمعه لأنسباب سياسية
Y ـ إتحـام اسم النصارى في جـدال القـرآن مـع اليهـود،
لاخراج النصارى من إسلامهم .
r ب- إتحامٍ النصارى في جدال القر آن مـع اليهود ، وجعلهم كارارا ظالمين


محاسبة النصر انية على كفرها المقحم عليها .
واختتم الحداد تظلمه واستنكاره بقوله :
إنه إتحـام مجرم بحت القـرآن وحتّ المسيحيين ، وهـــذا
الإِقـام في زمن التدوين والفتـح ، كـان سبب البـلاء في
تاريخ المسيحية والإِسلام . . . والقر آنَ براء منه (1) ،
ما أودعها وأبرأ مقاصدها ، وأنعم ملمسهـا ، كلمته الأخيرة ( والقرآن بـراء منهه!! بدا بها وكأن القرآن قطعة من قلبه


 والحريري المزيف ، وأمثالهما .

 مقنعاً ، يخطو الخطوة نفسها ، وينتهي إلى النتيجة ذاتها ، وهي إخرابج المسيحية

الـرسمية من نـادي " أهل الكتاب" ، وللأول كمـا للثاني ، أسبـابـه ، ودوافعـه ،

 - 110 إلى 1 من كتابه ॥ قس ونبي " نجد الحريري مهموكاً بأمرين : الأول : التـأكيـد بـأن المسيحيـة الحقيقيـة كمـا سمـاهـا ، وهي الفئـة المؤمنـة
 ولذلك فهي خارج أهل الكتاب بعدما كفرها القرآن بسبب تأليه المسيح المرا
 إلى تكفيرها ؟!
الثـني: إن الإسلام عنى بـأهل الكتـاب ، بالإضـافـافة إلى اليهـود الظالمين ، فئـة نصرانية عرفها محمد وانطلق منها .

وهو يريد الوصول بنا من كل ذلك إلى طرح السؤال التالي :
 لهم ، فمن هم أهل الكتاب إذن غير اليهود؟

 يربطهم بالمسيحية مسيحاً ولا انجيلًا، ولا باليهودية نبياً ولا توالِ توراة ورب من يسأل : ما هي فائدته من هذا الزعم؟

أولأ: ذلك يجعله يتحاشى الاعتـراف المـريـر ، بحقيقــة أن من بين المسيحيين
 محمد من ربه ، وأما هربأ من مقاصـل المختلفين على طبيعة ربهم ، وأمـا للسبيبن مجتمعين
وهي حقيقة ترعب قلب كل مسيحي كلما تذكرها ، أو ذكّر بهـا ، إذ يصعب عليه الاعتراف بها . ولا زال جهابذة المسيحية منذ ذلك الـوقت ، يجهلون




 يهيأ بها الحريري أذهـان القارىء ، ليبلغـه بطلان عقيـدة الإسلام ، وقـرآنه
ونبوة نبيه .

ثالثاً : افقاد الإِسلام إنسانيته وشمـوليته ، وجعله متقوقعاً ، بـداية ونهـاية ، نــــأة

 الديانات المحلية ، المنتشرة في مجاهل وأنحاء عديدة من هذا العالم فلا بد لنا والأمر كذلك ، من أن نتحدث عن أهل الكتــاب ، فنتعرف على





 قائم بالأساس على تثليث اللّ وبنوة عيسى له ، وشراكته معه . وهو الإيمان الذي وقع عليه حكم التكفير في الآيات .
جاء ذكر أهل الكتاب في القرآن ، في أكثر من آية :

تخفون من الكتاب (") (').

وفي آية اخرى مخاطباً النبي :

التور اة والإنجيل من تبل هدى للناس (1) (1)
وفي ثالثة :
\%ألم تر إلى الذين أوتـوا نصيباً من الككتـاب يدعـون إلى كتاب الشّ ليحكم بينهم (الي (r)
وهكذا نجد ، أن للقرآن ميزة على التوراة والإنجيل، هي في كونه يقرر أن الأديان كلها وحي إلثي ، أنزلها الله لهداية البشرية إلى سبل الإِيمان والرشاد .



 إلا أنه اشترط على أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، أن يعودوا إلى ما ما جـاء في في توراة موسى وإنجيل عيسى قبل أن تطالهما يد التحريف . متهماً اليهود بتحريف توراتهم : وا يحر نون الكلم عن مـواضعه ونسـوا حـظّاً ممـا ذكـر وا (r) ${ }^{(r)}$

أي نسوا طائفة من أصل كتاب الله : التوراة الذي انزله على نبيه مـوسى ،
 الكتاب . كذلك فإن لــإِسلام مـوقفأ من الأنـاجيل المتعـددة ، وخلافـأِ جوهـرياً

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة آل عمران، الآية/ rــ ع . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة المائدة، الاية/ انا }
\end{aligned}
$$

معها ، نهو يعتبر أن انجيلًا واحلأ نزل على النبي عيسى ، هو غير الأنـاجيل التي كتبت بعده .
\% وتفينا على آثار هم بعيسى ابن مر يم مصدقاً لما بين يديه

ونور (1).

إنجيلًا واحداً ، لا تختلف تعاليمه في جوهرها عن تون توراة موسى الحقيقية ،
 تعاليم القرآن للسبب نفسه.

ولكن القرآن يقر ر أن المسيحيين شــأنهم كاليهـود ، نسوا طـائفة من أصـل
كتاب الله الإنجيل ، فنزلت الآية بهم :


القيامة وسوف ينئهم الها بما كانوا يصنعو ن (r)

 السمـاوية ، وهـو التوحيـد ، فوجـه القرآن نــــده الشُديــد إلى العقيـدة المسيحيـة الحاضرة :

 (2) ${ }^{(2)}$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المائدة ، الأية/ דع. }
\end{aligned}
$$

، ولكن رغم انتقاد القرآن للتحريف الحاصل في كل من التـوراة والإنجيل
 التوراة ، وأصحاب الأنـاجيل ، العـودة إلى الإيمان السليم ، وذلــك بالـك بالعـودة إلى تــوراتهم وإنجيلهم الحقيقيين ، وليصبحا والإســلام يـدأ واحــدة ، وقـوة منيعـة ، وسداً مكيناً ، بوجه الشرك والونـئنية فخاطبهم مناشداً إياهم :
وا يـا أهل الكتـاب تعالوا إلى كلمة سـواء بيننا وبينكم ألا


وهكذا نجد ، أن الإســلام يعتبر أن اليهـود والنصارى ، ولنقـل المسيحيين

 ليصبحوا جميعهم بالتالي مسلمون لشّ وحده .
إذاً فإن دعوة حارة إلى الإِسلام ، يـوجهها القـرآن لحاملي الكتـاب ، كالِ كون هدايات كتهـم الحقيقية لا تدعو إلا إلى الإسلام .
 السلمي، ليكون سبيلًا وحيداً للهدايـة والرشـاد ، موصيـأ المسلمين بأن يجـادلـالوا أمل الكتاب بالتي هي أحسن (ألا تجادلوا أهـل الكتاب إلا بـالتي هي أحسن إلاَّالذين

> ظلموا منهم (r).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة آل عمران، الأية/ ع1 }
\end{aligned}
$$

## (1) (1)

(r)
 وتصويب نحو الصراع الفكري الراقي ، لم يرق إلى مرتبته فريق آخر .
فـالِإِـلام يضمن لاهمـل الكتـاب حـريـة الجــل ، والتحـاور ، والنتـد ، والمعارضة ، وإبداء الرأي ، بعيداً عن أي عنف أو إكراه الـا .
 ظلم عليه، بحيث يكون فيها بحالة الدفاع عن النفس ليس إلًا .

وبتتيجـة هذا المـوقف الإســلامي الـرائـع من أهـلـ الكتـاب ، من اليهـود
 وآمنت بتعاليمه ، واعتنتت مبادئه، وناضلت في سبيله ، فخصها القرآن بالثناء .


)
وفي آية اخرى جمعتهم بالثناء يهوداً ونصارى :

 ولا خون عليهم ولا هم يحرنون

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية/ YOT. } \\
& \text { (Y) سورة الأنفال، الأية/ (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (O) سورة آل عمران، الآية/ (O) } \\
& \text { (7) سورة البقرة، الآية/ }
\end{aligned}
$$

وئئة أخرى تمسكت بباطلها ، وأشاحت بوجهها عن الحق ، وناصبت النبي

 حدث فعلًا ، وبهذه الئئة نزلت بعض الآيات منها :
(اتلوا الذين لا يؤمنون بالهُ ولا باليوم الآخر ولا يحر مون


كتب المفسر الكبير الفخر الرازي بصدد هذه الآية في تفسيره للقرآن :
الكفار فريقان : فريق عبدة الأوثان ، وعبـدة ما استحسنـوا بهؤلاء ، لا يقرون على دينهم بأخذ الجزية ، ويحق قتالهم حتى يقولون لا إله إلاَّا لالة .
وفريق هم أهـلـ الكتــاب : وهم اليهـود ، والنصــارى ، والسامرة ، والصابئون (T)
وهكذا يتبين لنا أن من عنـاهم القرآن بـأهل الكتـاب ، ليسوا سـوى اليهود
 العداء .

وبذلك يتأكد لنـا أن محاولـة الحريـري ، إخراج المسيحيين من بين أهـل
 المسيحيين دينهم إلى الإسلام ، فهي واقع لا يمكن محـوه من صفحات التـاريخ لمجرد نفي الحريري لحصوله ، أو لوجود أمنية حوله في نفسه، أو لوعة بسببه في
(1) سورة التوبة ، الآية/ (Y ب .
(l) التفسير الكبير : ج 17 ص الا 17 (Y)

إنهـا حقيـــة لا تلغيهـا جـرة قلم ، ولقــد تحــئت عنهـا أقـلام مسيحيـة ، وعالجتها كتب عديدة ، فإلى صاحب (1 قس ونبي ") بعضها : ماحب ( تصة الحضارة " ول ديورانت قال :

اعتنق الدين الجديد معظم الدسيحيين ، وكئير من اليهود ، وأخلصوا هله ، واستمسكوا بأهـوله الستمسـاكاً انسـاهم بعد وقت تصير ديانانته القديمة(1): وذكر غوستاف لوبون هذا الأمر، نقال :
 على انتشاره في العالم ، وبتلك المزايا نفـي المـر سبب اعتناق
 كانوا نصارى أيام حكم القباصرة ، فـأصبحوا مسلمين حين عرنوا أصول الإسلام م
كما نفسر به اللبب ، في عدم تنصر أية أمة بعد أن رضيت بالإسلام دينأ سواء كانت هذه الأمة غالبة أم مغنلوبة (؟).
(1) تصة الحضارة : ج Ir ص سr .

$$
\text { (Y) حضارة العرب: ص } 109 \text {. }
$$

## 

- 1
Y - من هو القاعدة ومن هو الشواذ في حياة البشر ؟
\& - في الإسلام الشتر اكية عادلة تفتقدها المسيحية .
ه ـ المقار نة الفاشطلة
7 ـ انجيل لا أثر له ويقر أمن أمن نصوصه . . .
V - اله في الإسلام واله في المسبحية


## حقوق لا أساس لها

نحن عند محطة الفصل الخامس منٍ الكتاب ، حيث يحدثنا مؤلفه عن حق من حقوق القس الخمسة على النبي، مبتدئأ بـ :
حقه في المسبح ، وأمه، والروح القدس .

فقال :
مـوضوع المسيـح وأمه ، من أهم المـواضيـ التي يختلف




 الهـالم في ظلمته ، ورد تعـاليم القر آن إلى مصـادرها خيـر دليل(1).

ولا يسعنـا إلا أن نحمد اله ، الـذي يسر لهـذا العالم المتخبط في ديجـور
 البشرية ، حتى ولو كان هو نفسه يقع بالظلمة ويتستر بها .
(1) تس ونبي : ص I I .

بدأ المؤلف برد تعاليم القرآن إلى ( مصادرها «، النصرانية، كما قال : بالمسيح نفسه .
واضعاً جدولاً عدد في جانب منه آيات القرآن حول المسيـح ، وفي جانب آخـر أتى بما يتـطابق وهذه الآيـات من أقوال عن المسيـح ، ثـم أعلن فجأة أنهـ أنهـا
 طالما أن إنجيل الأبيونية لا يزال مضيعاً . المهم أنه قال :
المسيع في القرآن هو عيسى بن مريم ، بشــر سوي ، ولــد

ولكن بطريقة معجزة . وهو كذلك في عقيدة الأبيونيين (1).
" طرحها " ، وما على القارىء إلاَّ أن يصدق .
ثم قال :
ويعتقد الأبيونيون ، بأن المسيح نزل على يسوع يوم عماده في الأردن ، ونارةه قبل استشههاده .
ويقولون في ذلك : أن يسوع هو الذي صلب عنـ عندما ارتفـع
 مريم ، قبل موته على الصليب .

 سمعانن ، وصلب سمعان بدلاً منه ، فيما هو ارتفع حياً إلى الذي أرسله ، ماكرأ بـجميع الـذين فكرو وا اللقبض عليـه ،
لأنه كان غير منظور للجميع (T).

إذا بحسب زعمه ، تؤمن الأبيونية : بأن المسيح نزل على يسوع يوم عماده في الأردن ، فيما لا يعترف القرآن بواجب العمـادة من أساسـه ، ولا يقر الإيمـان

والأبيونية تعتقد : أن المسيح فارق يسوع قبـل استشهاده ، بينمـا لا يعترف القرآن بمقولة الاستشهاد أساساً ، لأنهـا تعني بالنتيجـة موت عيسى على الصـلـي اللذي لا يقره الإسـلام ، لأنه يعتبر أن الصـبا إلا ، وهذا أمر تؤكده الآية :


## تتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم (1) (1)

والأبيونية تؤمن أن لعيسى طبيعتين : نـاسوت مـات على الصـلي الـيب بشخص يسوع ، ولاهوت ارتفع إلى السماء قبـل الصلب بشخص المـي المسيح ، وهي نـطرية لا يقرها الإسلام ، ولا يعترف بها ، بل يسفه ويكفر القائلين بها

برمته ، عندما نتف عند إيمانهم بتحول المسيح برضاه من صورة إلى صورة .
ففي ذلك كفر صريح ، لأنه يعني الصاق حـالة من الألـوهية على عيسى ، وإشر اكه بالذي هو من اختصاص الش وقدراته ، دون البشر .
فأين هو التطابق الـذي زعمـه بين الإسـلام والأبيـونيـة حـول المسيـي ، والتعارض بينهما قائم قاعد ، حول كل شيء فيه؟
والمصـادر التي استقى معلوماته منها ، واستــد إليها ، ليست سـوى تلك

 الناس ، ليجري التدقيق بها والتُبت من مضامينيا ،

والملفت للنظر أنه. لم يورد رأياً واحـداً لأي باحث ، أو مؤرخ ، أو نــاقد ، من حقبة التاريخ الجلي أو المعاصر .
ويتساءل الإنسان بدهشة ، لماذا سكت جهابـذة المسيحية طيلة 10 قـرناً من الزمن ، وبين أيليهـم معلومات يملكونها لطعن الإِسلام وفضححه ، وهم المتلهفون
 بحريري ليقوم بما قصروا به وقعدوا عنه .

ومن عيسى ينعلنا الحريري إلى :
حت القس على البني في مريم أم عيسى (1)
ولا نرى إن ما أتـاه حولهـا يسبب حرجـاً للقرآن ، لأنـه في الواقـع لم يأت . بجديل
ذكر بعض الآيات القرآنية التي روت قصة مريم ، وهي معروفة ، ثم قابلها
 متى ، لإظهار التطابق بين قصتها في القرآن ، وفي تلك الأناجيل . وطالما أن القصة المروية في القرآن عن مـريم ، متطابقـة وقصتها في كـل الأنـاجيل ، فبهـنه الحاللـة يصبح التـطابق المـزعـوم ، ليس بين التـرآن وإنجيـل
الأبيونيين ، وإنما بينه وبين كل الأناجيل .

نقطة لابد من إيضاحها ، فالحريري قارن بقصد (پ فضح " التـطابق بين آية من القرآن . ونص من مقدمة انجيل يعقوب حول مريم .
فجاء في الآية :

العالمين ⿻丷 ذر ية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت
المر أة عمر ان رب إني نذر ت لك ما في بطني و(r)
(r) سورة آل عمران : الأية/

## وفي مقدمة انجيل يعقوب ما يلي :

نقرا في تواريخ أمباط اسرائيل الإثني عشّر ، وذلك ليتبين لنا شُرف انتساب المسيح وأمه مريم إلى ذرية يعقوب الائى
والملاحظ هنا أن الأصطفاء في القرآن كان لال عمران ، بينما في الإنجيل لذرية يعقوب ، والأمران مختلفان ، وهذا الأمر شرحه سيد قطب ، نقال :
بعض الروايات تذكر أن عمران من آل إبراهيم ، فذدر ، آلهر آل
 عرض تصة مريم وتصة عيسى ، كذلك نــلاحظ ألاح أن السيات
 اسر ائيل ، فيماذكر آل عمران .

ومن عيسى وأمه ينغلنا إلى :
الروح القدس
ليدلنا إلى مواضع التطابق ( الفاضح " بين القرآن وكتب النصارى حولها .

أبعداهعن هدفه فطانُت سهامه عن مكامن الإصابة ، فبدى مرتبكاً ، مشُوشاً . .
فقـال :
ينـاط الـوحي في اليهـوديـة تـارة بـاللة مبــاشـرة ، وطــوراً




البينات وأيدناه بر وح القدس (1) (1)

أي روح الرب كما في التوراة . أما في الايــات التاليـة فهو
الملالك جبر ائيل .

" ونزّل به الر وح الأمين جو(r) أي الملالك جبر ائيل .

مطاع ثم أمين
\$ $\ddagger$

ولابــد أن نتســاءل : أين وكيف خلطت الأيــات بـين الــروح الــــدس
وجبرائيل ؟

وكلها تحدثت عن جبرائيل ، سواء ذكرته الروح القدس ، أم سمته الـروح
الأمين ، أم رسول كريم . .

فمعاني ومقاصد الآيات واضحة ، لا تقبل التأويل .
 الثالثة : جبرائيل ، تعددت الصفات والنعوت ، والمسمى واحد .

ساعدنا سيد قطب بإيضاح هذه الحقيقة في تفسيره لتلك الآيات، فقال :

1- أيده بروح القدس : أي جبريل عليه السلام (7)

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) }
\end{aligned}
$$

r ـ قل نزله روح القدس : أي جبر يل عله الـلـلام(1).



ثم ينقلنا الحريري إلى ما اعتبره خلطاً في النصرانيـة ، بين الروح القـــس ومريم أم عيسى ،، كما في القرآن أيضاً .

فقال :
نــلـ أورجين عن الإنجيـل العبـراني تـولـه عن المسيـح :

يدل على اعتقادهم - أي الأيرينيين - بأن الرو
أم المسِيح ، وتعليلنا لـذلك هـو أن الروح بـاللغنة الأراميـة
مؤنت ، وشاعت جنسية الروح وأمومته للمسيح في أوسـاط
متوعة(8)
ويحـاول أن يستعين بمؤرخ ما يلقي بئــل مـزاعمـه عليـه ، لعله يشــاركـهـ الحمل أو بعضه ، فيقول :

فنجد اليعقوبي يقول : فلما عمــده خرجت الـروح القدس
على الماء ، كما هو مكتوب في إنجيل العبرانيين : الروح القـدس يخـاطب يســوع في عمــــده بــــولهـا : أنت ابني الحبيب(0)

ثم يستزيد من مثل هذه الأدلة » الدامغة ه والبراهين » الساطعة ه مستحضراً

$$
\begin{aligned}
& \text { YAI (1) }
\end{aligned}
$$

> إلى السقال :شاهداً جديداً هو : : أفرهات "، السرياني

نجد أيضاً عند انرهات هذا القـول : إن الرجـل يحب الهأ أباه ، والروح القدس أهمه ،

ويضيف إلى درره قائلأ
فالروح إذذ من جنس المؤنت ، وهو أم المسيح ، ويعتبره المسيجيون إلهأمع المسيح (1).
أما والمؤلف قد تخلى عن الاستشهاد بالأنـاجيل والأسفـار وما حـولها كمـا


 أم أن التطابق بينهما بنظره محصور فقط حول الر الـو ثم أضاف إلى درره قوله :

فالروح إذن من جنس المؤنت ، وهو أم الدسيح ، ويعتبره



القر آن هذه الآية وفيها يلوم الشا عيسى ، قائلًا :

الش؟؟ . . .

وعندما نعـرف أن الروح القـدس ، هو أم المسيـع بحسب
 يؤلهون الروح القدس ، ويعتبرونه ثالث نلالة ، لا الــــنـراء

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) قس ونبي : ص آ| } \\
& \text { (Y) سورة المائدة، الاية/ 117 (Y) }
\end{aligned}
$$

مريم كما يزعم مفسروا القر آن (1).
لا نظن أن القارىء بعد هذه الـدويخة ، التي مـرجحه المؤلف بهـا ، بات قادراً أن يفهم مما قاله شيئاً .

صفحتين بـالكامـل من لقيطه مـلأهمـا وهـو عـالق بين الـروح القـدس أم
 والروح القدس خـرجت على الماء ، والـروح القدس تقـول أنت ابني الحبيب ، إلى باقي المعزوفة النشاز ، ثرثرة يخحل بيمل بمثلها طفل في الصفوف الإبتدائية
كل ذلك ليشبت أن الروح القدس في القـرآن ، هو ذاتـه الروح القـدس في
التعاليم النصرانية ، وبعدما أثبت الحريري أن الروح المر القدس من الم

 المعروفة ، فاعتبروه ثالث ثلاثة ، إلهاً مع المسيح الإبن والأب
آيات القرآن واضحة ، والروح القـدس فيها تعني جبـرائيل ، فـأين الخلط فيها بين الروح القدس وجبرائيل ، وهما في القرآن واحد .

## من هو القاعدة ومن هو الشواذ في حياة البشر؟

من حق القس على النبي في المسيـح وأمـه والـروح القــس ، إلى حقــه الجديد علهه في : الفروض والعبادات وشعائر الدين .
ولقد حصرها الحريري في المسائل التسعة التالية :
1- في الختان

「
ع - في تحريم لحم الختزير
0 - ا في تحريم البتّل ، والتحريض على الزير الزي
7 - 7 - في الصيام
V- V- في الصطاة
^ - - في وضع المر أة وأحكام الزواج
9- 9 - في القر بان والكهنوت .
في معـالجتنا لهـذه ه الحقوق " البـومميـة ، لن نهتم بـــنـع تهمـة التـرابط
 الفـرائض والشُعائـر ، من زاوية مـوتف المسيحية منهـا، وصحة هـــا الما الموقف أو خطأه، على ضوء الحقائق والوقائع والنتائج
غـايتنا من ذلـك ، أن نبين أية ديـانـة خـرجت عن القـاعــدة حتى صـارت

شـواذها ، وأيتهـا حافـظت على الخط مستقيماً دونمـا اعوجـاج ، وصراطـاً دونما التواء ، نظلت قافلتها تسير إلى الأمام ، دونما عثرات ولا كبوات . فنبدأ ، بالختان. ولكن لنسمعه أولاً يتحدث عن هذا الأمر ، فيقول :

 المـختـار ، يعتبر سنـة إلّهية شـرعت لها التـوراة والأنبياء ،


العربي إلى التشريع لها
ومــارس النصــارى على مختلف نــرو وتهم هــذه السنــة .



الشُريعة ، بل رنضوها رنضاً قاطعاًا (1).
نقـول :
مـارست المسيحية الختـان في عهـودهـا الأولى ، تيمنـاً بمـوقف المسيـح الإيجابي من الناموس اليهودي، الختان، وقالت به .


 المسيحيين .

ومـوقف بولس هــا ، وتقيد المسيحيين بـه ، أظهرا في الحقيقـة هـامشيــــ موقع المسيح في المسيحية أكثر فأكثر ، وأكدا بالتالي أن المسيحيـة في الواقـع ، ليست تعاليم المسيح ، وإنما مبادىء بولس .
(1) قس ونبي : ص Irr.

فرسائـل بولس الشُهيـرة ، لم تبق أمرأ واحـدأ في تعاليم المسيـح لم تعبث به ، لتجعلها هباء منووراً ، وأنكاره المسيطرة في المسيحية ، لم تبق للمسيح في ديانته إلا اسمه .
فناهيك عن موضوع الختان ، ماذا ترك بولس في المسيحية أمرأ لم يبدله ؟ استبدل وحدانية اله ، الذي آمن وقال بها عيسى : بنظرية التثليث المعقدة المشركة
واستبدل البساطة ، التي كان المسيح يدعو إليها في تقربه وصـلاته لـربه ، بطقوس القربان ، وأصنام الهيكل ، وتماثيل الكنيسة الغريبة الشاذة .

 مصرية ، رومانية ، يهودية ، وثنية .

والغـريب العجيب ، أن المسيحيين رغم معرنتهم هــهـ الحتـأتق ، نـراهم كالمخدرين ، قد هجروا المسيح إلى بولس
 وسنن التُعوب وعادات الأمم ، النافع منها والضار؟
ولا نستبعد أن بولس كان سيقول بالختان ويفرضه ، لــو وجد بين الأمم من كان يرنضه أو يحرمه .

أما الختان في الإسلام ، نهو ليس من الواجبات الدينية ، ولا من العبادات
 الصحية ، ليس إلا .

 توصي به ، وتمارسه ، بمجرد ولادة الطفل

وقد يكون الإسلام قد أخذ الختان عن اليهودية ، أو عن النصرانية ، أو عن


 أنها كانت معر وفة قبل النصرانية بقرون عديدة ، ومن أكثر الشُعوب الوثنية ومن الختان إلى حت آخر ادعاه الحريري للنصرانية على الإسلام :

فتــل :
أمـا الغسل والـوضوء والتطهيـر ، نهي فـرض واجب عنـد

 والأكل ، وكل احتفال مقدس .
ويقول القر آن تولاُ مشابهأ لتعاليم اليهود والنصارى ،
نهر يأمر جماعته :

و



 كالبعض من النصارى الذين اعتاضوا المعمودية بالر مل عن
الماء(r).

 معروف يصلي إلى ربه ، دونمـا حاجـة إلى وضوء ، أو تـطهر أو غسـلـ، ويتقرب

إليه في كنيسة ملأى بالتماثيل يزورها نادراً ، كتقليد ليس بحدود الواجب .
فيما الحديث هنا عن وضـوء واجب يسبق كل صلاة ، وعن طهـارة مفروروريـة



 جسده ، وقلبه ، ونواياه .
 أتت مصطنعة فاشلة ، خصوصاً عندما زعم وجود تشـابه لا أنسـاس له ، ولا ولا دليـل عليه ، بين موقفي الإسلام والنصرانية في موضوع التيمم بالتـراب ، الذي أبـاحه الإسلام بحال فتدان الماء
ولهـُاشة زعمـه رأيناه عـاجزأ عن تحـــديد أي من النصـارى شابـه الإسلام
بالتيمم ، فجهل الفاعل عندما قال :
كالبعض من النصارى الذين اعتاضوا المعمودية بالرمل عن الماء

فالإسلام أجاز التيمم للمسلم ، كي لا يكون فقدان الماء حائلًا دون عبادته لربه ، والتقرب إليه في صلواته اليومية .

فعلى أساس ماذا أجازت النصرانية للنصراني استبدال ماء العمادة بالتـراب أو الرمل ، والنهر الذي يتعمـد به النصـراني مرة واحــدة في العمر لا ينضب ولا يفّد ؟
ومن حق النصرانية على الإسلام بالختان والوضوء ، إلى حقها عليه :
(1) قس ونبي : ص I 1 .

فلنسمعه يشرح الأمر قائلًا :
أمـا تحريم الخمـر ، نهو خـاص بالنصـارى الأبيونيين دون

 ستكمون في الجنـة حـلالًا ، على مـا ورد في إنجيـل متى الِيـى

ع على لسان المسيح
 حتى يأتي يوم فيه أشربــه معكم خمرة جـديدة في ملكـي أبي
وهذا هو حالها في القر آن العر بي حيث الخمرة ها هرجس من


(1)( خمر لذة للشــاربين)

في الحقيقة لم نفهم أين وجد الحـريري للنصـرانية على الإِسـلام حقاً في مـوضوع الخمـرة ، فالمسيـح بحسب النص الذي أورده انجيـل متى : قــد حـرّم الخمرة لمساوئها ومضارها „لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذاه .

وأتى الإسلام ليحرمها أيضـأ لنفس الأسباب ، وكل ما فعلت النصرانية أنهـا استبدلت الخمـر بالماء في القربان الكنسي، هذا القربان النـيا الذي كفر الإسلام القائلين والمؤمنين به .
وتباعدهما حول موضوع القربان ، لأكبر من تقاربهمـا في موضـوع تحريم الخمرة .

في شرحه لتفاصيل صلب المسيح جاء في إنجيل مرقص ما يأتي :
وقدما له خمرأ ممزوجة بمر ، نلم يتناولها .
(1) تس وني : ص 1 .

$$
\text { مرقص } 10 \text { - Y } 0 \text { ، وفي متى : }
$$

ذاقهاولم يسُربها .
YV_Y\& متى

نسأل : ألا يعني رفض المسيح لشرب قليل من الخمـر ، وهو على خشبـة
صليبه وبأمس الحاجة لبعض منه يقاوم به الموت والألم والعطش بـ
 وأقدس لحظات البذل والعطاء؟

وإذا كان هذا لا يعني ذلك ، فقول المسيح لتلاميذه ليلة العشاء الأخير :

اليوم الذي أشر به معكم جديداً في ملكوت أبي

كافياً أن يكون من المسيح تحريماً صريحاً للخمر في الدنيا ، على أمل أن
 للشـاربين، في ملكوت الله .
المسيـح يحرم الخمـرة أسوة بـالقرآن ، وبشهـادة كل الأنـاجيل ، ويـولس

ونحن أمام خيارين : إما أن يكون إنجيل متى صحيحاً والخمـرة محرمـة ،
 الخمرة ، ليدخل قول المسيح والأناجيل برمتها دائرة الشك والإتهام
ومن ناحية أخرى ، نرى أن ندفع بالموضوع من الزاوية النظرية إلى الناحية العملية ، لنجد أمامنا ديانتين :
1 ـ مسيحية بولسية تحلل الخمرة وتبيحها ، دون أن ندري سببأ وجيهأ لهذا الموقف اللين من هذه الآفة الضارة .

Y Y وإسلام متشدد يمنعهـا ، ويحرمهـا ، ويلعن شاربها ، وصانعهـا ، وبائعها، حرصاً على الإنسان والمجتمع من مضارها وأخطارها .

وإذا كــانت أسباب الإسـلام في التحريم واضحــة منـطقيـة ، فـإن أسبـاب المسيحية في التحليل مبهمة غامضة .

فأيهها في هذا الموضوع قدّر خير البشريـة فأحسن التقـدير ، وأيهمـا أخططأ إلى ذلك سبيلًا ؟

ويكفي أن نـورد خبراً أوردتـه جريــدة السفير البيـروتيـة ، في عــددهــا رقم
§ 19 § الصادر في ع تموز سنة 19^V ، مفاده :
ان ضحايا الخمرة في فرنسا وحدها ، يصل سنوياً •0 ألف
ضحية.
فكم هي ضحاياها في العالم كله؟
ليتبين لنـا كم وفّر الإِسـلام بتحريمـه الخمـرة على الإِنسـانيـة من ضحـايـا
ومآس .
ومن حقوق النصرانية على الإسلام ( بـالـختان والـوضوء وتحـريم الخمرة " " إلى حقها الرابع عليه :

بتحريم لحم الخنزير
تحدث الحريري عن هذا الحق فقال :
تحـريم لحم الحنزيـر هو في اليهـودية والنصـرانيـة خرض

والنصـارى منذ البـدء وفي مختلف شيعهم ساروا بمـي
 بعض الاطعمة ، واستبقت الكنيسة المسيحية السريانية هذا


الذبائع ، وحرم علك بعض الطعام(1) .
(1) تس ونبي ، ص 1ro.

نقـول أن الحريـري قد حـرمنا من شـرح " الآية الكـريمة " التي نـطق بهـا
القديس افراهات والتي تقول :
(\# إن اله山 بسبب خطايا الإلنسان اعطاه الذبائح ". .
لعله يبين لنا ما هي علاقة خطايا الإنسان بالـذبائـح ، التي بسببها أعـطيت له ـ أي الذبائح - من الشي

ورغم حرمانه لنا من هذا التنوير ، نذكـره بأن أفـرهات لم يـذكر في ॥ آيتـه
الكـريمة ه لحم الخنــزير بـالذات بين الأطعمـة المـحرمـة . فكـل مـا قـالـه هـذا
الرجل :

- حرم عليك بعضى الطعام

ومن جهتنـا نقول : أن افـرهـات ، ليس وحــه من حـرّم لحم الخنــزيـر ؛
فالمسيح نفسه أيضاً ، كان له موقف منسجم وموقف الإِسلام عن هذا الموضوع •
ودليلنا على ذلك نجله في الأناجيل بالذات .
فبعد الحديث الـذي أوردته الأنـاجيل الثـلاثة ، الأولى ، الـنـي بـلـي جرى بين
المسيح ومحنون هائج في البر!
مـالي ولـك يـا يسـوع ابن الله العلي ، استحلفـك بـاله لا
تعذبني (1)
ويكفي أن ينـطلق لسـان هـذا المجنـون بمثـل هــذا الكـلام ، وبتعـريفــه المتسغـرب للمسيح بشخصيتـه الإلهية رغم جنـونه ، فينـاديه " بـابن الل العلي "

يكفي ذلك حتى يكون الشكك ـ على الأقل - بحقيقة جنونه أمراً مفروضاً .
بعـد هذا الحـديث أوردت الأناجيـل حديثـاً آخر أكثـر غرابـة ، جـرى بين
المسيح والأرواح النجسة ، وانتهى أن تتوسل تلك الأرواح إلى المسيح قائلة له :
أرسلنـا إلى الخنازيـر فندخـل فيها ، فـاذن لها ، فخـرجت
rl
الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير (1).

حتى أن الـدقة أوصلت التـديس مرقص ، أن يعلن أن عــدد الخنازيـر كان
الفين
لسنـا بوارد منــاقشة الحـدث ـ المعجزة ـ بحـد ذاتها ، رغم أن لنـا حولهـا تحفظين :
الأول : حول معرفة ه المجنون ه المستغربة بالمسيح وبشخصيته الإلَّهية .


 أن لا يجتمع فيه الضدان .

التحفظ الثـاني : حـول النهـايـة السعيــدة التي قبلهـا المسيــــح لـلأرواح
 رأيناه يأذن لها أن تدخل أجسام الجا الخنازير وتستقر فيها



 منطقياً ، أراده المسيح والأناجيل ، للتعبير عن نجاسة الخنازير الذاتية الدائمة ؟ ومـع ذلك ، فمبـادىء بولس أحلّت لحم الخنـزير أسـوة بما فعلته بتحليل
 المسائل ، وهذا ليس عجيباً ولا مستغرباً . وهكــذا نجد أن الـوفاق حـول تحريم
(1) مرقص : 0ـ با . لوقا: ^ـ بr .

لحم الخنزير ، ليس بين النصرانية التي قصدها الحريري ، وإنما هو في الحقيقة بين الإسلام والمسيح نفسه .

في حين أن المسيحيين الْغـوا كل نـارتة بين الأطعمـة ،فلا طهـام مقدس ، ولا طعـام نجس بـذاتـه ، وإنــا الإنســان (1) (1)

لنقف قليـلا عند هـذا الفخار والتبـاهي ، ولنـدقق بنتـائـج هــذا التـــريـع
 ديـانته ، قـادر أن يلتهم لحم حيوان أو طـائر أو سلحفــاة ، حتى ولو كــانت جيفـأ أمواتاً . . إن لم يمجها ذوقه
 عوائق تمنعه من الضار من كل فطيس ، وميت، ومخخنوق ،



والضار ؟ وبين المسيحي الذي أجازت له ديانته نفس الحقوق دونما استثناء؟
 بتحليل كل النافع والضار من المأكولات والمشّروبات في المسيحية
ولن يطول جهـــنـا بـالتفتيت والبحث ، لأن شـرح الأمـر العجيب الـــنـي


الحواريين ، نوردها. كما جاءت في ا" أعمال الرسل "، .
ثم في الغد ، فيما هم يسـافرون ويقتربون إلى المــينة ،


(1) قس ونبي : ص. هr| .

هم يهيئون له ، وتعت علــه غيبة ، خـرأى السماء مفتـوحة


والـوحوش ، والـزحانـات ، وطيـور اللسمـاء ، وصـار إليـه
 كلا يا رب لأني لم آكل تط شُيئأ دنساً أو نجساً ، نصا ، نصار إليه


وبهذه الرؤيا ـ التي جاءت على جوع شديـد ـ ـ أحل بـطرس والذين معـه ما



 وأكيـدة ، إلا أن لبولس في هـذه المسألـة دور فعـال أيضـأ ، إذ أن أكثــر رسـائله
 رغبته الموتورة ، بقطع كل الجسور الموصولة بين الديانة اليهودية والمسيحية . ففي رسالته إلى أهل رومة ، يسمي بولس ضعيف الإيمان ، كل من أمسك عن تناول أي لون من ألوان الطعام أو الشُراب دون استشناء، فيقول : من الناس من يجيز لـه يقينه أن يــأكل من كـل شيء ، فـي حين أن الضعيف لا يأكل إلا البقول .
: وتو
إن الـذي ياكـل من كل شيء، فللرب يـاكل وإنـه ليحمد

- ل


ثم يكمل الحريري الشرح ، فيقول :
أما القر آن نعـاد إلى الثريعـة الموسـوية ، وإبتـع التقاليـد
اليهودية والنصرانية ، وجعـل بين الأطعمة فـوارق ، فنجس الـي
بعضها وقدس بعضها الآخر ، وأعلن قـألألا : إنمـا حرم
عليكم الميتـة والدم ولحم الخخزير وما أهل به لغير الهّ (1).
ومن المباح المطلق الذي ناقتناه في المسيحية ، إلى المباح المشّروط في الإسلام وهو ما نتوجه لمناقشته ، ولكن قبلها نقف قليلاً عند كلمة المؤلف : وتدس الإِسلام بعضها الآخر ، أي الأطعمة .

 الإسلام في موقفه هذا ما كان إلاً مصيباً ، إلا أننا لم نفهم أين پ قدس ه الإسلام باقي الأطعمة ؟ وما هي تلك الأطعمة » المقدسة ه بنظر الإِسلام؟
وكلمة ( تقديس "، هنـا إما أنـه عنى بها أمراً لم يشرحـهـ ، وإما أنـه أطلقها
جزافاً للتشويه ، والأمرين سيء وأسوأ .. .

فالإِسلام لم يقـدس الأطعمة كمـا قدست المسيحيـة كــل مـاصـادنـادنت في طـريقها من مـور ، وأيقونـات ، وتماثيـلـ، وزخارف، خـاضـا لاضت حروبـاً وأزهتت أرواحأ لأجلها .
 لمضارها المختلفة على صحته منها ، ومحرماً عليه ما يضر منها بصحته ، واصن ، ويسيء إلى عقله ، وأخلاقه ، وأسرته ، ومجتمعه .

ولابد من أن ندقق بالذي حرمه الإســام على المسلمين من المأكـولات ، لنرى ونتأكد : هل أصاب بتحريمه لها كبد الحقيقة أم أخفق؟

وليكن الطب ، والعلم ، والاختبار ، رواد بحثنا وتبصرنا وتدقيقنا .中 حر ع عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل بـه لغير
(1) الش

فالميتة والدم تأباهما أولًا النفس السليمة ، فضلًا على مـا أثبته الـطب بعد ا 1 قرناً من تحـريم الإِسلام لهِمـا ، عن تجمع الميكـروبات والمـواد الضارة في الميتة والدم

فمبدأ ذبح الحيوان قبل أكله ، أنبت الـطب سلامتـه ونفعه ، إذ أنـه يسمح بخروج الدم الفاسد من جسم الحيوان المذبوح ، بدلاً من بقـائه محتقنـأ مختزنـأ داخل خلايا وأنسجة لحم الحيـوان . ثم نصل إلى لحم الخنـزير ، الـذي حرمـه


مـع العلم أن عيسى في بدء دعـوته ، ظـل محانـظاً كما هـو معروف على تحريم كل ما حرمه الناموس اليهودي الذي يحرم لحم الخنـزير ، ومتقيـدأ وداعياً للتقيد بتعاليم هذا الناموس

وظل الأمر على هذا الحال إلى ما بعد صلب المسيـح وغيابـه ، وتحديـداً
 المسيحية ، فصار الحرام حلالًا ، وبينها لحم الختزير بالطبع . يكفي أن تكون الأبحاث الطبية المتقدمة في عصرنا هذا ، قد أثبتت مضار لحم هذا الحيوان على صحة الإنسان ، ونصحهها بالامتناع عنه ، ليصبح تحريمـه في الإِسلام له ما يبرره .
(1) سورة البقرة ، الأية/ IVr .

فبالإضافة إلى أن الختزير بذاتـه منفر للطبـع النظيف القـويم ، فلقد كشف الـطب أن في لحمـه ، ودمـه، وأمعـائـه، ، دودة شـديـــدة الخــطورة ״ هي الــدودة
 Trechinos

وإذا كــانت فوائـد وضرورات تحـريمه ، أثبتهـا العلم والاختبار ، فـإنــا لا ندري ما هي فوائد تحليله؟

نلاحظ في موضوع الختان ، والـوضوء ، والخمـرة ، ولحم الخنزيـر ، ألن اليهودية والإسلام والنصرانية إذا ما وانقنا جدلاُ مقولة الحريري بأنها ديـانـانة مستقلة عن المسيحيـة ، كانت كلهـا في جهة والمسيحيـة في جهة منـاقضة معـارضة . . والسبب كامن في شرائع بولس ، وليس في تعاليم وديانة المسيح . لنعرج إلى الحق النصراني الخامس وهو :

تحريم التبتل ، والتحر يض على الزواج
قــال :
تحريم التّتل والتحريض على الزوالج ، هما أمر ان واججـان في اليهودية والنصر انية
"في البـدء كـانت البتـوليـة محتـرمـة عنـــد ه الابيـونيين " النصــارى ، على ما يقـول أبيغان عنهم : واليـوم يحرمـون اليـون



> كانوا يحترمون التبتل (').

ولكنه لم يشرح سبباً أو تعليلً لهذا التبدل المـزعوم ، في مـوتف الابيونيين
(1) قس ونبي : ص Iro.

من موضوع التبتل ، ونخشى ألاً يكون للموضوع أسـاس بالمـرة ، وأن يكون كله من نسن خياله ، وهي الحقيقة ونخ

ثم قــال :
موقف القرآن من البتولية لم يكن رنضاً مطلقاً ، كما يـظن معظم النـاس ،
 يـرعوهـا حق رعايتهـا ، لذلـك فهو يعـظم تارة شـأن الرهبـان الحقيقيين الذين لا لا يستكبرون ، وطورأ يتهمهم بأكل أموال الناس وبالكبرياء .

ويضيف قائلا :
ويعـود سب القُ آن للرهبـان والأحبار ، إلى آخحر سورة في تاريخ النزول ، حيث راح محمد يخضضع بالعنف والسيف



وأوجب مسلكأ) (1)
وتفة عند توله : ( يعود سب القرَآن للرهبان ) .



وطبيعي أن لا يليت وجود \# ال هب " في كتاب آلهي كالقرآن .

 لها ، ومي من أداب القرآن ونهجه ، فكيف والتهمة موجهة إلى كلام الله نفسه .


 والوثنيين ، ولربما دخلت إلى المسيحية من أحد أو بعض هذه الروافد .


 الحياة الطبيعية ، من زواج وإنجاب وإتصال جسدي ، ولم يثبت أن المسيح قال أو أمر بها

ولربما يكون للآية الثانية من الإصحاح التاسع عشر من إنجيل ، متى ، دور في تبني نظرية الـرهبنة والخصي ، وقتل الطبيعـة في الجسد ، التي أخــلت بها المسيحية .

وقد جاء في تلك الآية :
هناكُ خصيان ولدوا من بطون أمهاتهم على هذه الحال
وهناكٌ خصيان خصاهم الناس .

وهنالك خصيان خصوا أنفسهم من أجل ملكوت السموات ،
فمن استطاع أن يفهم نليفهم.
والثـابت أن نظريـة التبتل ، وعقيـدة تهر الجسـد ، والغـاء حقـوته ، التي
 الأولى لظهور المسيحية ، ولا وجود لها في حياة المسيحيين .
حتى أن تـلامـذة المسيــح أنفسهم ، بمن فيهم بـطرس مؤسس الكنيســة
 نجده في خطاهم العملية سوى تسفيهأ لها وإشاحة عنها ، وإممالاً لها . والمعروف عن مؤلاء الرسـل ، أنهم كانـوا يصطحبـون معهم في جولاتهم

التششيرية خارج مناطقهم نساء، ليكن لهم زوجات ومعينات في عملهم • ذكر هذا الأهر ول ديورانت بالنسبة لبطرس الرسول ، فقال :

॥ أخخذ بطرس يعظ في مدن سوريا، ونعل بـطرس ما كـان يفعله معـظم الرسـل ، ناصـططحب معـه في أثنــاء تجـوالـة
| أختاً ، لتكون له بميّابة زوجة له ومعينة |(1)
أكثر من ذلك فديورانت تحدث عن زواج القديس بـطرس ، وعن استمراره مخلصاً لهذا الزواج حتى إعدامه ، وتحدث عن إعدام زوجته معهـأيضاً فقال : "يــروي أرجن ، أن بــطرس صلب ورأمــه مــدلى الثى
 النصـوص القديمـة أن زوجته قتلت معـه ، وأنه أرغم على

أن ير اها تسات للقتل |" (r)
وهذا يعني أن بطرس ظل محتفظاً بـزواجه وزوجتـه ، حتى آخر لحـظة من
حياته ، ومات الرجل وهو مؤمن بشرعية هذا الزواج
ولو كان في الأمر مخالفة لتعاليم ديانته ، لكان حرياً بهذا القـديس أن يبادر
 وأكثر الظن أن بولس قد أورث هــنه النظريـات للمسيحية ، أســوة بغرائب نظرياته .

والمسيحية كعادتها انفردت دون باقي الأديان ، بتبني هذه النظريات الشاذة أسوة بتبنيها لكل ما هو غامض وشاذ ، مدعية أنها بـذلك ، إنمـا توجــل للإِنسـان فلسفة جديدة في حياته
ولكن أغـرب ما في هـذه الفلسفة ، هـو في استعصاء فهمهـا على مـدارك



المؤمنين بهـا ـ ولذلـك كان من الـطبيعي أن يعارضهـا الإسلام ، كمـا عارضتهـا اليهودية

ونلاحظ أن الحريري حاول تمييع موقف الإسـلام من هذه البـدعة ، تـارة

 إلى الحق السادس في الحقوق النصرانية ، وهو : الصيام

الما الصيام نهو سنة عامة في كل الاديان والــذاهب إلأَأث
 والنصر انية بل هي نفّسها .
جـاء في التلمود : أن الول نهــار الصيام هـو الـوت الـو الـذي يقــدر المـرء نيسه أن يتبين الخبط الالييف مـن الخـبط الازرة .
وجاء في القور آن : هو كلوا وائـر بوا حتى يتيين لكم الخيط





لا بـد أن نلحظ ، أن المؤلف وضع أمـام القارىء انتـراضـات مجـردة من

$$
\begin{aligned}
& \text {. IAV/ (1) } \\
& \text {. MAV/ سورة البقرة ، الآية (Y) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

البرهان والـدلــلـ ، لا نـدري أين وجــدهـا ، نم وضـع على أسـاسهـا مقـولاته ومزاعمه .
فهو يفترض وجـود تقاليـد ، افترض أنهـا نصرانيـة ، تمنع اتصــال الرجـل





 بانتراض
نم هل الصيام هو الموضـوع الوحيـد ، الذي يلتقي عنـده الإسلام والبقيـة السليمة من تعاليم اليهودية والمسيحية

 من الصيام إلى حق النصرانية على الإسلام : في الصلاة .

تــل :
الصلاة بحسب أوتاتهـا المحددة هي نفسهـا ني النصرانيـة
والإسلام ، ثلات مر ات في اليوم .

نتــاطهس لنقـول : إن الصـلاة في الإسـلام خمس مـرات واجبـة ، وليست
ثلاث .
يكمـل :
في تعـاليم الرسـل (؟) علينا أن نصلي تـلات مـرات في اليور
وحدد القر آن بقوله : يا ائها الذين آمنوا . . تُـلاث مرات ، من تبل صلاة الفجر وحين تضعون يُبابكم من الظهيرة ومن

بعد صلاة العشاء . . وجاء في تعليم الرسل أن صلاة الليل لا تجبر أحداً ، وني القر آن : واومن الليل نتهجد به نـانلة

ليس المهم في موضوع الصاة عددها ، ولا مواقتها ، ولا طريــة أدائها ،
 الواحد الأحد ، الذي لا شريك له ولا ولد ، ليقف بين يديه طالباً عفوه ورحمته ، ناسياً بلقائه اطماع دنياه وشهواتها . بها يستقبل نهاره ، وبها يودعه إلى ليله .

وإذا كانت صلاة النصارى الأوائل الموحدين مشابهة لصـلاة المسلم ، فما
 فرنضها أو تنكر لها اتباع ديانة بولس الحاليين .
 بنتيجته فريق منهم يتـوجهـون في صـلاتهم إلى ثــالـوث إلهي ، بـلـالًا من الإلته الواحد ، الذي عرفه موسى ، وعيسى، ومحمد .

 آلهة ، واحد منها مات فوق صليب فصار صليبـه رمز صـلاتهم وشعار إيمـانهم ، بعدما قدسوه، وأجلوه ، ثم عبدوه .
فإلى الحق النصراني الثامن على الإسلام وهو : المر أة وأحكام الزواج والطلاق .
فلنسمع شُرحه يقول :

ونيما يخص وضع المرأة وأحكام الزواج والطلاة ، فـلأمر

شديد المشابهة فيمـا بين النصرانيـة والقر آن العـربي ، كما في اليهودية سـابقاً . جـاء في التلمود اليهـودي : إن ولاده


 البيت ، ويعشن محتججات


 أكتُّ من أربِ نساء . . .
والطلاق في القرآن هو أيضاً حق للرجل وحده ، ومـع هذا
 العدل يكونون أربع نساء(1).

قلنـا في مكان سـابق أن التشابـه الممكن وجوده بين بعض أحكــام القـرآن وبعض ما في اليهودية من أحكام أمر طبيعي وبديهي الي الئي



 اليهودية، والإسلام والنصارى الموحدون الأوائل .
والعبرة ليست في هذا التلاقي ، حتى لو اعتبره المؤلف برهـاناً بـأن أحكام
 فمواطن الخلاف بين الإسلام والدخيل على تعاليم اليهودية موجودة أيضـاً ، وهي كثيرة وكثيرة جدأ .

والعبرة تبقى في خروج المسيحية الحالية على كل سنن الشُرائع السمـاوية في الإسلام ، والباقي منها في اليهودية على الــواء ، خـروجاً شُمــل الأساسيـات والثانويات
وهـنه هي المسُكلة الحقيقية التي يجب أن نتـأمل بهـا ، ونقف عنـدهـا ، ونتدارسها .

فالإسلام نظر للمرأة نظرة احترام وتقدير ، وأول وأهم دور أعطاه لها ، كان
 ومجتمع صالح

ولقـد رفع الإسـلام النظرة إليهـا من الامرأة ـ الجســد ، الى الامرأة ـ الأم، وهي أعلى المراتب وأسماها

 والانحلاتية ، التي تحفظ لها حريتها وكر امتها بنفس الوقت .

كمـا لم يستهن بـدورهــا الأدبي ، والفكـري ، والاجتمــاعي ، حتى ولا

إلُا أن الإسـلام رنض أن تصبـح حـريـة المـرأة ، إجـازة لهـا للتحلل من الآخلاق والكرامة ، متصبح عبارة عن جسد معروض ، كسلعة في سوق الشهوات والنزوات

وكما رنض سجنها في رمبـانية ابتـدعوهـا ، نكذلـك رنض أن يهبط بها ، لتكون تيمتها قيمة جسدما اللدن، لا أكثر ولا أقل .
وللعالم الكبير لويون شهادة قيمة حول مذا الموضوع إذ قال :
حسن الإسـلام حال المـرأة، نكان أول دين رنـع شيأنهـا ، نمنح المـرأة حقـوتـأ الرئـــة لا تجـد مئلهـا ني القـوانين

الأوروبيـة ، وأمسـر بمعــملتهـا بــأحسن ممــا في تلك
القوانين (1' .

والآية الشريفة في القرآن التي سـاوت بين حقوق المـرأة وواجباتهـا ، خير



وقــل أن نتطرق ببعض التفصيـل ، إلى ما أداه الإســلام للمرأة ، نـرى أنـ لابد من أن نلقي نظرة موجزة على منزلتها عند الأمم القديمـة ، ومنها من كــان له حضارة معروفة
في الحضـارة اليونـانية : جعلوا المـرأة من ستط المتاع ، تبــاع وتشترى ، واعتبروها رجسأ من عمل النيطان ، وحرموا عليها كل شيء ، سوى تربية الأطفال وتدبير البيت .

في شـرائع الهـنـد : الوبـاء ، والموت ، والجحيم ، والسم ، والأفـاعي ،
والنار ، خير من المرأة .
في التـوراة : ما هــو أمر من المـوت : المـرأة ، التي هي شبـاكـ ، وقلبهـا إشراك ، ويداها قيود

بنظر رومية : رجس يجب أن لا تأكل اللحم ، ولا تضحك ، باعتبارها أداة للأغواء ، يستخدمها الشيطان لافساد القلوب .

في الفلسفـة الصينية : يجب أن تقــد بقدمهــا ، طيلة أوقات فـراغهـا من
خدمة الرجل .
في فـرنسا : عـام 0 م م عقد اجتمــع في بعض ولاياتهـا ، كـان أسـاس

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) حضارة العرب : ص IV (Y }
\end{aligned}
$$

البحث فيـه عن المرأة : هـل تعد إنسـانأ أم غيـر إنسان ؟ وتقـرر بالنتيجـة : أنها

في انكلتـرا : بناء لامـر اصدره الملك هنـري التـامن ، حـرم على المـرأة
 لا يعتبر المرأة من المـواطنين ، ولا حقوق لهـا شخصية لا في أمـوالهـا ولا في ملابسها(1) (
وفي بـلاد العرب قـبل الإسلام : كـانت المـرأة ممتهنـة ، مضطهــدة ، لا حقوق لها ولا اعتبار ، ولا حق لها في الحياة والبقاء . كان هذا وضع المرأة قبل بعئة محمد . أما في الإسلام : فقد ظفرت المرأة بأعظم حقوقها ، التي لا زالت تناضـل للوصول إليها في أكثر بلدان العالم في عصرنا الحديث .




 وإذا كـانت الطبيعـة ، قد هيأت المرأة لـدور اساسي تؤويـه في حياتياتها ، فالإسلام عزز فيها القدرة والاستعداد، لتأدية هذا الدور على أكمل وجه .
منذ ظهوره أخذ الإِسلام على عاتقه القيـام بمهمة نبيلة ، سـامية، شـا شاقة ، الزم نفسه بها اتجاه المرأة، فبادر قبل كل شيء الحاء لصـون حياتهـا ، معلنأنا أن حقهـا في الحياة ، يجب أن يكون مقدساً ومصاناً ، فرفع بذلك سيفـ المـوت المرفوع فوق عنتها دائماً وأبداً .

$$
\begin{array}{r}
\text { (1) بيروت روحعة الدين الإسلامي ص 19^0 . } 190 \text { ـ ــلاستاذ عفيف عبـد الفتاح طبارة ـ دار العلم للملايين - }
\end{array}
$$

وبعـدما صـان لها حيـاتها ، تقـدم ليصون لها حقوتهـا المختلفة في شتى المـا
ميادين الحياة ، ومنها مساواتها بالرجل ، معلنـأ أن المرأة نصف المجتمـع ، وأن

وأيا أيها الناس اتقوا ربكم الـذي خلقكِم من نفس واحدة

ثم قرر الإسلام أن للنساء ثواب اعمالهن الصالحة كالرجل تمالمألمأ


كما نرى الإســلام يؤكد مسـاواة الرجـل والمرأة في حتـلـ آخر ، هـو حقل تكاليف العقيدة والأخلاق الفاضلة .






ثم تقدم الإسلام أكثر فأكثر في حقل مساواتها بالرجل، فأوصلهـا إلى حقها

 الشعوب تحرمها من حقها في المواطنية الما
جاء في القرآن :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النساء، الآية/ } 1 \text { (Y } \\
& \text { M (Y) سورة النساء، الآية (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الأحزاب، الآية/ الآ/ }
\end{aligned}
$$





رحيم (1).

ومن حقـل المساواة في المبـايعة ، إلى المسـاواة بين الرجـل والمـرأة في
حقل النشاطات الاجتماعية
|\$ والمؤمنـون والمؤمنـات بعضهـم أوليـاء بعض يـأمـر ون


والإسلام لم يكتف بهذه المكاسب للمرأة ، بل تخطاها إلى اعطائها حريـة
 ونشاطات حفيدة النبي سكينة ابنة الحسين الأدبية والئقافية والشعرية ، تشهيد على الديا
 الأمر ول ديوارنت ، فقال :
وفي المــدينة كـانت الـيــدة سكينة ابنـة النُهـيـد الحسين
ترأس ندوة من الشثعراء ، والساسة، والعلماء، في الشر يعة
الإسلامية (r).

كمـا ان دور السيـدة عــئئــة زوج النبي في الحيـاة الاجتمـاعيـة في حيـياة النبي ، ومشاركتها السيـاسية المعـروفة في الـوضع الإِسـلامي بعد وفـاته ، أمـور معروفة
وبعدما أمن الإسلام للمرأة حقوتها ـ المسلمات ، من صون حياتها ، التار ، ورفع منزلتها ، ورد الاعتبار لها ، ومساواتها بالرجل ، تقدم لينصفها في مضمار آخـر ، ،
(r) قصة الحضارة : ج ا

## هو مضمار حياتها الزوجية والعائلية

فبـدا هذا المضمـار بتصحيح النـظرة إليهـا ، من المرأة الجسـد ، المـرألمرأة المرأة
 بناتهم على البغاء ليكسبن لهم المال ، فجاء في القرآن :

وا ولا تكر هوا فيــاتكم على البغاء إن أردن تحصنـاً لْتتغوا
عر غ الحياة الدنيا
تحدث صاحب قصة الحضارة عن موقف الإسلام من المرأة ، فقال :



 ومكاسبها ، وأن ترث وتتصرف في مالها كما تشماء .
وتضى على مـا اعتاده العـرب في الجـاهليـة ، من انتــــال



 نفسانياً ، فهو أيضاً سبيل مودة زرحمة بين الرجل والمرأ وأله ومن آيـاته :

多 إن خلت لكم من أنفسكم أزواجـاً لتسكنوا إليهـا وجعـل


يتفكر ون (r)
(1) سورة النور : الاية
(r) تصة الحضصارة : ج ج

مؤكداً أن ما يجمع بين الزوج والزوجة ، ليس البيت الواحد فحسبِ ، بـلٍ الهِ
 باستقرارهمـا الأسري ، وتعلقـاً بحياتهمـا المشتركــة ، فجاء في القـرآن : ولا هن
(1) (1) لباس لكم وأنتم لباس لهن

وهكذا نجد الإسـاملام يهتم بكل شـاردة ودة وواردة في حياة المـرأة ، فلم يترك
 وينظمها ، ويحصنها ، بالإنصاف ، والعدل ، والمحبة .







الطيبة والمعاملة الحسنة :

وفي آية اخرى :
وا ولهن مـــل الـذي عليهن بـالمعـر ون وللر جــال عليهن
(r) ${ }^{(r)}$

وعدا عن هذا التشريع الـراقي الذي وضعـه الإسلام ، لتـأمين حياة عـائلية


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الأية/ IAv . } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

بحال فقدان الرغبة المشتركة لـدى الزوجين بـاستمرار الحيـاة المشتركـة بينهما ، أحكاماً أساسها العدل والإنصاف :
(1)

هـذه الأحكـام التي عــاد الحـالم المسيحي إليهـا ، ليستلهم منهـا قـوانينـه
 بـالشُكل ، ممـا جعل العـلاقـات الـزوجيـة في تلك المـجتمعــات ، قـائمـة على المصلحة المتبادلة بين الزوجين ، وكانها صفقة تجارية خاليـة من وحدة المششـاعر ووحدة المصير ، ووحدة الأهداف الإنسانية النبيلة ، وهذا في الواقع سبب فشـلهاريها الذريع . وإذا كانت تلك هي نظرة الإســلام الرفيعـة إلى المرأة ، فمـاذا عنها في المسيحية ؟

فيما نجد الإسالام يساوي بين الرجل والمرأة ، مساواة عـادلة تـامة ، نجــد

 بالرجل

لا بل نجد في الأناجيل تمسكاً بفوقيـة الرجـل عليها ، وضـرورة خضوعهـا
المطلق للرجل ، حتى ولو كان هذا وثنياً ، كافراً ، جاهلاً .
ففي رسالة بولس إلى أهل قولسي قال :
انتن أيها النساء اخضعن لازواجكن ، حتى إذا فيهم من لا
يؤمنون بكلام الد . فـ بـ l. .

وفي رسالته الأولى إلى طيموتاوس ، يعلن بولس فوقية الرجل المطلقة على المرأة ، معتبراً أن هذه الفوقية مرافقة لوجودهما الأول ذاته :

ليس الرجل من المرأة ، بل المرأة من الرجل ، ولم يخلق
الـرجـل من أجــ المـرأه ، بــل خلقت المـرأة من أجــلـ
الرجل . ن ا11-9.

وفي نفس الرسالة، يعتبرهـا المسؤولة الـوحيدة دون الـرجل ، منـذ وجدت الـا
الخليقة عن المعصية الأولى ، التي استمرت وستستمر تلاحقها إلى ما شاء الله ، ، فقال بولس :

لم يغـــو آدم، بـل المـرـأة هي التي اغــويت فـونعت في المعصية . ذ بـ با.

وأخيراً نحن عند محططة الحق التاسـع والأخير من حــوق النصرانيـة على الإِسـلام ، بل من حقـوق القس على النبي، كما يـــول المقنع ومـو حقــه في في : القر بان والملكوت

إن موضوع الافخار ستيا في النصرانية مختلف فيه : بعض النصوص تتير إلى وجـوب إقامة القربـان ، وبعضها غيـر
واضح معناه .

وشهادة أبيغان عن الأبيونين تقول : بـأنهم كانـوا يحتفلون


 ذلك افخار ستيـا أو ذبيحة شكـر ، إنما هي مـائلدة روحيـة
يجتمون حولها(1) .

يحاول المؤلف كيفما كان أن يوجد صيغة ينفي بها وجود القربان والكهنوت

 التشابه بين نظرة الإسلام والنصرانية حولهما الانـا

## فبدت محاولته سقيمة سخيفة

أولاًا : لأن شهـادة أبيغان لا تكفي ، لكـونها لا سنـد لها في التـاريـخ ولا مؤيد ، وهو شاهده الوحيد

ثانياً : لان محاولته الباهتة بنفي القربان والكهـنـوت في النصرانيـة ، أفشتلها
 استبدالهم الخمرة بالماء أثناء القربان .
 فماذا يبقى والأمر كذلك من مبرر لهذه المقارنة ، أو الحديث عن تطابت لا وجـورد d

وحـديثه عن كيفـة قيام النصـارى بـالنصـعٍ اليهودي ، الـذي صـار ارثـاً للمسيحية كما نعرف ، جاء فذلكة تافهة ، خصوصاً عندما قال : إن الفصح عندهم كان للذكرى نقط وليس للتجديد .
نسأله : ما هو البرهان أنه كان للذكرى نقط وليس للتجديـد ، وكيف تأكـد

 شكر؟

وإذا كانت كذلك ، فلماذا إقامة „ المائدة الروحية ه في توقيت محلد ، هو نفس توقيت الفصح المعروف ؟
تم ليفسـر لنا معنى (ا المـائدة الـروحيـة " إلا إذا كــانت هــذه شـأنهـا شــأن \# الوقعة الإلْهية ه من الطلاسم التي لا تفسر .

## نتابع مع الحريري قوله :




 الدلّ بناء لطلبه .

وادى الــوقف في مـوضـوع القـربــان ، إلى عـدم وضوح في الكهنوت .
فلا النصرانية، ولا الإسلام يقـول بالكهنـوت، أو بالـذبيحة التي يقوم بها الكاهن .
 القديم ، استناداً إلى تعاليم التوراة . وبنظر الأبيونيين ، إني الدسيح أطفأ بصبغة المعمودية النار ، التي يشُعلها الكاهن للخطايا . فالثنى بالتالي وظيفة الكـاهن ، لأن نتيجة الغـاء

 لذلك ، وكذلك الكهنوت(1).
 القر بان والكهنوت . وفي الإسلام فالجهد منصب على إيجـا

 ابيغان

وفي الإِسـلام لم يجد سـوى آيات من القـرآن يمسخها كـالعادة، يجتـزىء مقاطع منها ، يشُوه تفسيرها ، ويحرّف مقاصدها ومعانيها .

والسبب واحد ، هو أسلوب التزوير والتلفيق الذي يتبعه في كل كتا كتابـه ، ومعروف أن هذا الحبل تصير وتصير جداً .
وخير ونيلة لفضح أباطيله بأن نورد تفسير الأية الصحيح . .
فالآية هي

أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين (").
سيد تطب(r) والطبرسي في تفسيرها قالا :
تتحـدث الآية عن خـلاصة حـوار جرى بين عيسى وبعض حواريه الذين بعدما رأوا من معجز اته ما ما رأوا، طلبوا خارينـة

 عيسى ابن مريم ، هل يستطبع ربـك انـ انـ يتزل علينـا مائـدة
 علينا مائدة من السماء ؟ فرد عليهم عيسى محذرأ من طـب هذه المعجزة ، نقال : اتقوا الها إن كتّم مؤمنين . ولكنكه

 أنه تد صدقتنا ، ونكون عليها من الشناهدين . .

عندئذٍ اتجه عيسى إلى ربه يدعوه :
 السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخر نا وآية منك وار رزنتا وأنت

خير الرارازين (1) (1)
واستجاب الله دعاء عبـده الصالـح عيسى ابن مريم ، ولكن بـالجد الـلائق
 الخـارقة عـذاباً شـديداً في شـدتـه ، لا يعـذبـه أحــاً من العـالمين ، إن طلبـوا سواها . .

هدا هو تفسير الآية ، تحدئت عن حوار جرى بين عيسى وتلامــنته، وليس فيهـا ما يشـير من بعيد أو قـريب إلى قربـان وكهنوت ، لـلـإِسلام مـوقف معروف منهما

وإن مجرد إيمان الابيونيين والنصارى عامة بالمعمودية ، كافيأ لفذفهم بعيداً
 النصارى ، مع الإبقاء على الإيمان بالمعمودية ، ليس إلا الغاء شكـل من أشكال الشرك ، وليس الشرك بحد ذاته .

وتبدو صورة الضياع ، والحيرة ، والبلبلة ، جلية في آرائه ، فنراه لا يدري
ماذا يقول : أيثبت الذبيحة والكهنوت عندهم ، أم يلغيهما ؟ ع عندما يقول :
وقد كان يوم عندهم كانت فيه الـذبيحة ضــرورية لـذلك ،
وكذلك الكهنوت .
ثم نراه يعود للقرآن فيقول :
القر آن العربي ، هـو أيضأ لا يقـول شيئأ عن الكهنـوت ولا
عن الذبيحة ، نهو لا يؤمن بالذبيحة كفـداء للخطابـا ، ولا
بالكهنوت لإِقامة الذبيحة ، ولا مححل لهما فيه(1').

إنه الضياع بعينه ، كل فتله ودورانه لم يوصلاه إلا إلى هذه النتيجة المخيبة لآماله ، فلماذا الحوار ولماذا النقاش ؟

فـإذا كان الغمـوض والإبهام جـائزي الـوجود في المـوقف النصراني ، من
موضوع القربان والكهنوت ، فأين يراهما في الإِسلام . لا شيء في القرآن عن الكهنوت والقربان
زفرها بمرارة واحباط ، فكشف بهما كل خلاله وبهتانه وتجنيه .
ولكن اعتراف الحريري بالفشل ، ليس بالأمر السهل ، فإذا ما جانبه الحظ
مرة ، نراه يسعى إليه ولو بـالتحايـل على الحقيقة مـرة ومرات ، فلنسمعـه يوجـل



صبغة اللّ ، ومن أحسن من اللّ صبغة ، ومن يدري ما هي الصبغة الإلهِية)
هل عرف القارىء الكريم كيف وجدٍ صاحبنا مخرجاً لمأزقه ؟



 \# طرحها « فلحقنا به ، إلى باب داره . .

## الإسلام لم يكره أحلاً على اعتناته

لم يترك الحريري المزعوم فرية ولا تهمة ، إلا وألصقها بالإسلام م وتهمة العنف في الإسلام ، أو بالأحرى إكراه الناس على اعتناقه ، من بين التهم التي لاكها أعداء الإسلام .


 وسواهم
وعليه ، فلا بد من وقفة عند مقولته :

يهودي ، أو نصراني ، أو مسيحي (1) .
نسـال : هـل هـنه هي الحقيقـة حقـــُ ؟ هـل صحيح أن النبي نشـر دينـه بالسيف ، والعنف ، والإكراه؟ لا بــد لنا من الـرد على هذه الفـرية بيعض الإسهـاب ، فالفـريـة يجب أن

تفضح المفتري ، والكيد يجب أن يرتد إلى صاحبه .
ولرد التهمة ، لا بــد من أن نبدأ بـالقرآن ، فنقـرأ بعض آياتـه الداعيـة إلى
التسامع ، والعدل ، والرأفة :
ـ ـ ـوادع اللى سبـيــل ربــك بــالحـكمــة والـمــوعــظة
(الحسنة)
ك
كلام الش ثم أبلغه مأمنه (r)

يخـر جوكم من ديـار كم أن تبر وهم وتقــطووا إليهم إن
(r) الها يحب المقنطين (1)
(\&)
وهكذا نجد أمامنا في قرآن الإسلام ، وصية خير بالمشركين ، فكيف بأهل

وهذا حديث للنبي ، يعني أهل الكتاب مباشرة ، فقد قال :
من آذى ذمياً فقد آذاني (0)
وهـذه وصيته إلى مـوفله (امعــاذ بن جبيـل") حين انتـدبـه معلمـاً يتنـــل بين

- البلاد ، ليرشد الناس إلى الإِسلام

فأوصاه :
إنك تأتي قوماً أهل كتاب ، فـادعهم إلى شهادة ألاّ إلـه إلا
الله ، وإني رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فـاعلمهم

(Y) سورة التوبة ، الأية





 . فإن أطاعوا لذلك نايالك وكر ائم أموالهم

واتت دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها ويين الدّ حجاب (1).

 إجابة داعي الش أو الإعراض وضنـ عنه .

وتـد يفيدنـا في رد هـذا التجني الــظالم على الإِسـلام ، أن نـــرود نص
 أسقف بيت المقدس ، في وقت كانت الجيـوش الإسلاميـة في أوج انتصارهـا ، جاء فيها :

بسم الهّ الرحمن الرحيم ، هذا ما أعطى عبد الهّ عمر أمير




 دينهم ، ولا يضار آحد منهم ، ولا يسكن بايلياء مهرم آحد من اليهود .

وعلى أهـل ايليـاء أن يعـطوا الجـزيـة كمـا يعـطـي أهـل

(1) التعصب والتسامح : ص 7\&1. .

فمن خرج منهم ، فإنه آمن على نفسه وماله ، حتى يبلغـوا مأمنهم ، ومن أقام فهو آمن ، وعليه مشّل ما على أهل آلى أيلياء

من الجزية .
ومن أحب من أهل ايلياء أن يسير بنفسه ومـاله مـع الروم ،


وعلى بيعهم ، وصلبهم ، حتى يبلغوا مأمنهم .
ومن كان بها من أهـل الأرض مما شــاء منهم ، تعد وعليـه
 الـروم ، ومن شــاء رجــع إلى أهله ، وأن لا يـأخــــذ منهم شيء ، حتى يحصد حصادهم
هذا كان عهد عمر ، وهـو في أوج انتصاره ، وهـو عهد الإسـاملام منذ كــان الإسلام ، فما أروعه عهد ، وما أسماه من موقف ،
وقد لا يكفيه ما جاء في القرآن ، ولا نص معاهدة التسامح العمرية ، فنورد له أوامر ابن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص قائده في جبهة فارس ، أرسل إليـه يقول :
أقم بمن معك في كل جمعـة يومـاً وليلة ، حتى تكون لهم

ونحّ منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة ، فلا يدخلها من
أصحـابـك إلا من تثق بـدينـه ، ولا يـرزأ أحـد من الها أهلهـا
شيئًاً
فإن لهم حرمة وذمة ، ابتليتم بالوفاء بها ، كما ابتلوا بالصبر

الصلح (1)
(1) تاريخ الطبري : ج.r ص r•r.

وإليه شهادات نصارى مثله ، فليسمعها :

عاهد النبي المسيحيين في بلاد العرب ، وأْخـذ على نفسه أن يحميهم ، وأن يكونو|أحراراً في ممارسة شعانئر هم (1) .

لا يسعنا إلا أن نسلم بأن الخلفاء الأول ، من أبو بكـر إلى المـأمون ، كـان بمقدورهم أن يصـادروا كل شـ شيء ، أل أو ألن
 لكنهم لم يفعلوا هذا ، بل اكتفوا بفرض الضر الئب .


 حكم المسلمين على حكم المسيحيين . وهذا شاهد مسيحي آخر يدلي بشهادته ، فيقول غوستاف لوبون :

ساعد وضـوح الإسلام ، ومـا أمر بـه من العدل والإِســان على انتشاره في العالم ، وبتلك المزايا نفسـر سبب اعتنات
كتير من الشُعوب النصر انية للإسلام (Y) )

تــرلا الإِسـام النصــارى المغلوبين أحــرارأ في دينهم ،
 النصــارى عرب الأنـدلس ، فضل هؤلاء القتـل والطرد عن

$$
\text { (Y) حضارة العرب : } 179 \text {. }
$$

آخرهم على ترلك الإسلام (1)

كـان عرب إسبـانيا ، خـلا تسامحهم العـظيم ، يـرحمـون ون الضعفاء ، ويرفقون بالمغلوبين ، ويقفون عند شروطهم

وربما اعترض المؤلف ، نقـال : بأنـه ليس بين الشهود آبـاء ، وبطاركـة ،
وأساقفة ، ولكي لا نحرمه من شهادتهم ، فليسمع :
روبرتسون قال :
المسلمون مع امتشاقهم الحسام نشـر أً لدينهم ، تـركوا من
لم يرغبوا فيه أحر اراً في التمسك بتعاليمهم الدينية (「) .
ميشو قال
الإسلام الـذي أمـر بالجهـاد ، متسامـع نحو اتبـاع الأديان
الأخرى (r)

البطريرك عيشويابه قال
، أن العرب ليسوا بأعداء النصـرانية ، بـل يمتدحـون ملتنا المـا ويـوقرون قـديسينا وقسيسينـا ، ويمــدون يــد المعـونـة إلى الى
كنائسنا وأدير تنا(گ)

ميخائيل السوري بطريرك إنطاكية قال :
إن رب الانتقـام ، استقـدم من المنــاطق الجـنـوبيــة أبنـاء
 أهـابنا خيـر ليس بالقليـل ، فتحررنـا من قسـوة الـرومـان

وشرورهم ، وسادت عندنا الطمأنينة (0)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) حضارة العرب: 17r } \\
& \text { (Y) عن التعصب والتسامح : ص (Y) } \\
& \text { (Y) عن التعصب والتسامع : ص (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) عن التعصب والتسامع : ص 9 } 9 \text { (1 . }
\end{aligned}
$$

لم يـدر في خلد البني تط، أن يفرض شـر يعريته على أمـة



غاستون فييت قال :

الدكتور جورج قرم قال :
لأول مرة في التاريخ ، امككن لدين مـوحد أن يجـد الصيغة




وشعائرها ، وحياتها الجماعية(')
وقال أيضاً :
إن وجود الذميين بنظر الإساملام ، لِس مـرهونـأَبتسامـح ،

(الإسلامية (8)
وقال :
طبقاُ لتعاليم القرآن ، التي تنهى عن اللجوء إلى الإلكراه في الـدين ، لم تمارس الحـاضرة الإسـالميـة تط الإضـطهــد

الديني المباشر ، كما لم تلجـأ إلى فرض الشُعـائر الـدينية
 غير الدسلمين على اعتناق الإسلام(") .
 ومسلك قادته ، فاين هو السيف فيها ، وأين هو العنف ؟
 الإرهاب والعنف ، الـتي انزلق إليها سواه .

## في الإسلام اشتر اكية عادلة تتتددها المسيحية


 همه القضاء على الأغنياء ، وإعلاء شأن الفقراء .




 والأمر بالبر والتقوى ، والنهي عن الفحشاء والمنكر .




 كانت ولا تزال ، مي الحل الأمثلل ، والأنضل ، لخلق مجتمع الكفاية والأمـان ، والحياة الكريمة والاستقرار .

كونها أخذت في الإعتبار ، جميع مشاكل الإنسان المعقدة ، فوضعت لها لا لإلـا
 بهذه الشُمولية لدى الديانات الأخرى .


 يتناسب وقدراته وإمكاناته ، سواء كان في الشأن الانياني الاتصادي ، أو الاجتمائي ، أو المسلكي ، محركة فيه عامل الضمير والوجدان ، ومعتمدة عليهما كلياً .

 أول وأخـطر آفة ، عــنى ويعاني منهـا الإنسـان والمجتمعـا

 أهم الطرق التي تسلكها هذه التلة للوصول إلى مآربها ، هي : الر با .





رائع : لا ربا في الإسلام .
وفوائد هذا الدواء معروفة ، لا داعي للتوسع بشرحها .

وإذا كان الإساملام قد قال : لا ربا في الإسلام ، معتبراً أن فيها دواء لماء لمرض

 لا نجد لها في هذا المضمار دوراً .

والإِسلام عندما رنض الربا كواقع اقتصادي ظــالم, ، لم ينس إِيجاد البـديل
 الذاتية ، والالتـزام الخلقي والديني ، لـدى الإِنسان المسلم ، وهـو ما اتفت على

تسميته : بالزكاة
وواجب الزكاة في الإسلام أشهر من أن يعرف
 قواعد أول اشتراكية ، عادلة موزونة ، واقعية ، في التاريخ الإِنساني ، قائمة على الإِي احترام الحس الخلقي والإنساني ، لدى الإنسان المسلم .
اشتراكية طبقها الإِسلام ، وينفذها المسلمـون ، بمبادرة ذاتيا واتية راقية ، دون

عنف ولا زجر ولا إكراه .

اشتراكية ترنض أن يكون الفقر والحرمان أساس المساواة بين الناس ، كما هو حاصل في الأنظمة الاشتراكية الحديثة .
 وطريق رخاء المجتمع ، كما هو حاصل في الأنظمة الرأسمالية المعاصرة .

اشتراكية الإسـلام ، لـو أحسن تعميمهـا وتطويـر تطبيقهـا في المجتمـع المسلم ، لعمت العدالة والمساواة كل فئاته وطبقاته ، ولما بقي فيه غني محتكـر

- على حساب فقير محروم الح

وهذا بعض عظمـة الإِسلام ، في وقت لا نجـد في الديـانة المسيحيـة أي تشريع حول هذا الشُأن الخطير .
فهل في الدعوة إلى الخير والحسنات ، وإنصاف المحروم ، وإنقاذ الفقير من بـراثن شره الغني وطمـع الموسـر ، انقلاب على مـوقف ، وتنكر لمبـادىء؟ وكيف ؟. . .

بين القر آن العربي وإنجيـل العبرانيين ، أكتـر من وفاق في


 بالتعاليم الأبيونية في الحسنات والصدقات شئئاً .
ذلك لان إنجيلي متى ولوتا الموصوفين بالعنـاية بـالفقراء ،
 الآرامي ، أهل كل الأناجيل بعده .

لهذا تجدر المقابلة بينهمد يتصد إنجيلي لوقا ومتى - وبين القر آن العر. بي (1) .

يـلاحظ القــارىء، وحـديث الحـريـري يـدور حــول الإنجـيـل العبــراني


 اتفقت أو اختلفت فيه الأناجيل ، ثم مطالباً بمقابلة بين إنجيلي لونا ونا ومتى من جهي
 الإزائية الثلاثة ، إنجيل مرتص . . .؟
 بالنتيجة إلى نقطة تكون فيها بين الإنجيل العبراني والقرآن . ولكن كيف ؟، موقف مضحك نعلًا . إنجيل غير موجود ، لا أثـر له ولا أســس ، نجد المؤلف الحـاذق لا يعدم

وسيلة ، أو طريقة فريدة ، مبتكرة ، يتمكن بها من قراءة نصوصه الوهميـة ، دون حرج ولا ارتباك .

والـوسيلة هي : سمـع أن الإنجـيـل العبـراني ، قـد أخــن عن إنجيـل متى
الآرامي
وسمع أيضاً إشاعة أخرى ، أن الآرامي هذا ، هو أساس إنجيلي متى ولوقا

 الحـاليين ، وقرأ نصـوصها ، فكـأنه بـالتمام والكمـال يقرأ من نصـوص العبراني الغائب وهكذا صار وجود هذا الإنجيل في مخيلة المؤلف ، حقيقة لا وهماً
أكثر من ذلك ، فصاحبنا اعتقد لدرجة الإِيمان ، أنه لما كـان إنجيلي لوقـا


 البديهي أن يكون بإمكان الحـريري أن يقـول : أن الإنجيل العبـراني رغم غيانـ غيابـه عن ساحته ، هو : أساس القرآن .

وهكذا وقعت التهمة على القرآن وثبتت الفرية . .
ولا بد أن نذكر (مجترح المعجزات)" بأن الاهتمـام بالحسنـات والصدقـات نجلده في كل دين وفي كـل مذهب ، حتى أن معتقـدات الوثنيين أنفسهم لا تخلو

فديانة بوذا وزرادشت ، وكل الديانات المحلية المنتشرة في مجاهل إفريقيا
 كمـا نجد الاهتمـام بها في تـوراة موسى ، ووصـايا المسيـح ، وقـرآن آن محمــد ، ، فالصدقات والحسنات مسائل لها طابع مسلكي وأخلاقي بحت ، نجـدها في كـل

نهل ستأخذنا الدمشٔة ، ويذهب بنا العجب حداً ، يجعلنا نهلوس ونهـئني

 محمد؟

 فالدانع موجود والأسباب قائمة كافية . . . نتركُ هذيانه لنقف قليلًا عند موضوع : الأناجيل الإزائية .

ولئن فاتتنا نصوص الإنجيل العبـراني ، فإن اعتمـادنا على

بالتعاليم الأبيونية في الحسنات والصدقات شُيئأُ(1)
إذاً من معرفته الذاتية بالأبيونية ، وهو بحد ذاته مـوسوعـة لا يستهان بهـا ،
 ويقرأها علينا . . نعترف سلفأ بأن لا حق لــا بالتقليـل من قيمة (امعـرفته الـذاتيةه| ولكننا نسأله

كيف عرن وتأكـد ، أن نصوص وآيـات الأناجيـل الثلالثــة إزائية ، بـالنـبة للإنجيل العبراني ؟ أو أن العبراني إإذائي، بالنسبة للأناجيل الثلالثة ، وباية وسيلة تحقق من هذا الأمر ؟

نقطة أخرى لا بد من ملامستها ، فبحسب المباهـاة المسيحية المعـروفة ،
فإن الأناجيل الأربعة الرسمية متى - لوقا - مرقص - يوحنا ، هي وحدة لا لا تتجـزأ ، ، الـا سواء من حيث المضمون أو المعنى ، أو الانسجام الروحي

فلماذا استبعد المؤلف طيلة مراحل كتابه إنجيل يوحنا ، من دائرة المقـارنة
والبحث ؟ علمـاً أن المنطق ، يفـرض أن يكون مـا يقاس بــأنـاجيـل متى ولــوقـا ومرقص ، يقاس بإنجيل يوحنا أيضاً .
 أم أنها متفقة أحياناً ، وعلى تناقض وخلاف أحياناً أخرى ؟ . .

## المقارنة الفاشلة

لم نجـد في البـاب الـرابـع من الفصـل الخـامس من الكتـاب مــا يستحق
 وبـراهين غلب عليها طـابع الثـرثرة ، ليـدل بها على „الـوفاق التـامه بين القـرآن العربي ، وما أسماه بالتقاليد النصرانية .
فـأتى ببعض آيات من القـرآن ، عالجت أمـوراً روحية إيمـانية مـا ورائية ،
 مختلفة ، سماها (הتقاليد نصرانيةه .

بعضها من إنجيل متى ومن أعمال الرسل ، وقليل من نبوءات أشعيا ورؤى الرسل ، ليدلنا على التشابه التـائم بين وصف القـرآن لتلك الأمـور ، ووصفها في , التفاليد النصرانيةه .

قائلُ :
 والتقاليد النصرانية .
 أتى بها ، ليثبت أن القرآن منقول نقلًا مباشرأ .

ثي القر آن : أن الساعـة الأخيـرة من هـذا العـالم ستـتّي
بغتة ، وأنها آتية لا ريب نيها .

في النصـر انية : أن المسيـح يجيء بغتـة لا تـوقــونهـا ، سيأتي كاللص ليلاُ ، وني لحظة وطرفة عين
في التـرآن : يصر القـر آن أن الثه وحده عنـده علم الساعـة


ويضيف الحريري المزعوم متهكمأ ساخراً ، فيقول :
أْما محمد على قر به من اللّ ، فلا يعلم متى هذا الموعد

يعلّمه أحد ، لا الملائكة ولا الابن ، إلاّ الأب(1) .

لا نريد الوقوف عنـد السخريـة السمجة التي زفـرها من أعمـاق حقده على
النبي ، بقوله :




نتخطى أحقـاده لنـــالـه : القـرآن تـال : إن علم الســاعـة عنـــد ربي ، الا والنصـرانية حسب زعمـه قالت : لا يعـرنها إلاً الأب ، فمـاذا تقول المسيحيـة يا الـي ترى ؟

أخشى ألا يكـون أمـر السـاعـة عنـدهـا محسـومـاً ، أو مختلف عليــه بين
 بثرثرة متواصلة ، جمع بهـا أوصاف القيـامة في القـرآن ، وأوصافهـا في المـا

النصرانيـة كمـا صنفهـا ، ليـدلنـا على مـواطن التـوافق (الفـاضـح" بين التـرآن



 اليهودية والمسيحية بطريقة فوضوية ، شلت قدرة القارىء على الرؤيا والتمييز .
 تتوضح أمامه صورة (احقائقه) وأسلوبه صالرزين") . ووجد في رسالـة يهوذا الصـورة ذاتها ، قال : في وصف يوم المعاد : نقال :

في يـيوم الدين يحضـر الملائكــة ، والملائكة ، وتجتمع الملانكة صفاً وكمشتكين على سيئاتهم
B وهنالٌ .
: من رسالة بولس إلى أهل غلاطية C يـرى على رؤوس الثبـان شعــراً أبيض

 مكان
 الموت ، والأب ابنه ، ويثور الأبناء

ع على والديهم ، فيتلونهن الئهم
بولس:على

وأبيه ، وصاحبته وبنيه
. F
 أحـد يشفـع لأحـد ، لا أب ، ولا
أم ، ولا أخ ، ولا صديق
 الـويل لكم أيهـا الأغنيـاء ، لأنكم

لأنكم لم تذكروا العلي يـوم غناكم لقد نضجتم ليوم الدين
I النصـرانية ، فنتـل عنها :لا تـــدر فضتهم ولا ذهبهـم على إنـــــــاذم في يوم غضب الرب ، ولا يشبعون نـنـوسهم ، ولا يملؤن أجــوافهـم

بهما ، لأنهما كانا معثرة لهم .

الحسنى ، والــذنين لم يستجيبــوا
لـهـ ، لـــــ أن لهم مـــا في الأرض جميعـأ ومثله معـه ، لأفتـدوا بـه ، أولئك لهم سوء الحســاب ومأواهم الأمنــال :لا ينفع المـال في يـوم

الغضب
K متى :تحشـر لديـه جميع الأمم ! K مالـم فيفصل رالنعاج" الأبرار عن يمينه ،

والكباش الأشرار عن شماله اله .


 ال
رؤيـا دانيـال :نم تفتـح الكتب ،
ومن لم يـوجـد مكتـوبـأ في سفـر المـر الحياة ، طرح في مستنقع النار .

كــاب الأعمال ، لأن لكـل إنسـان كتاباً خاصاً تدون فيه أعماله .

ويختتم مقـارنته بـإدخال التلمـود اليهودي إلى سـاحـة البراهين والأدلـة ،

في التلمود
في القرآن

 ويشهــد عليهم سمعهم وأبصـارهم وجلودهم

على هـذا النمط جرت براهينه رالـدامغةه ليقنعنـا بها بـأن القرآن ، و وكـأنه

 كل المصادر المسيحية واليهودية دون استثناء .

وجـدناهـا في إنجيل متى ، وفي رسـائلـل بـولس ، وفي نبـوءات حـزيـيال وصفنيـا ، وفي رؤيا يـوحنا ، وفي نبـوئ أشعيا ، وفي إنجيـل لوتـا ، وفي أعمالٍ
 في التلمود اليهودي .

نسأل : كيف מالوفاقه والحال هذه محصوراً فقط بين النصرانيـة المزعـومة
 بأصابعها العشرة على صدق ما جاء في آيات القرآن أيضاً حولها .

 ـ المسلمات ـ التي لا يعلمها إلا اله ، لتعلقها بالماور ائيات وأمور ما بعد الفناء .

فـأين الريب في مـوقفـ الإِسلام ؟ وأين الشُبــة في نظريـاته ، والكـل في
المواتف حولها سواء ؟

من التوافق النصراني الإسلامي المزعوم حول المعاد ويوم الحســاب ، إلى توافقهما الجديد حول : أحوال الجنة

في التـرآن العربي ، كما في التقـاليـد النصـرانيـة ، جنـة



الروح القدس)(1)
ولا نفهم في الحقيقة دور افرام السرياني هذا في هذه المعمعة

 هؤلاء أن يكونوا ، لا وزن لقوله ولا معيار لكلمته ، أمام كلام القرآن ؟

 القارىء بمتابعة عملية فارغة من أي مضمون ، وخالية من أية فائدة .
فبـالإضافـة لأقوال هالكنــارةه أشرك المؤلف في المقــارنــة ، كـلـ المصـادر

 بولس ، وأسرار موسى ، ورؤيا يشوع ،

$$
\text { (1) قس ونبي : ص \& } 1 \text {. }
$$

والعجيب المستغرب ، أنه ورغم كل ذلك ، ظلت المقارنة بنظره محصورة بين القرآن والنصرانية ، لم تتعداهما إلى المسيحية الـه
طـوافنا السعيـد في جنة القـرآن ، وفردوس الكنـارة مار افـرام السريـاني ك وزمـلائه القـديسين ، وأترابـه الرسـل والأنبياء ، شــارفت على نهايتهـا ، ولم يبت أمامنا سوى زاوية أخيرة يشع منها النور والعطور ، والدلال والجمال .

جعلها الحريري خاتمة المطاف ومسكه .
لندعه يشرح أمرها بنفسه، ، وهو يقودنا إليها وبيله |(كتبه الكثيـرة المقدسـة|"
وبيدنا قرآننا الوحيد .
قال :
مــ يزيـد في بهجــة الجنـة القـرآنيــة ، وجمـالهـا الفتـان ،
وملذاتها العارمة ، حوريات خلقهن الله حديثـاً ، وخصيصاً
للمتقين الأبرار ، فكانت في القرآن :
أنشأهن إنشاءً هن أبكار على الدوام ، قـاصرات ات الـطرف ، حــور عين ، أزوالج مــطهـرة ، إذا رأيتهم حسبتهم لـؤؤواً

منوّواً .
ويصـل حقد المقنـع على الإِسلام حـداً ، جعله يخرج عن حــود اللياقـة والأدب والتهذيب ، عندما قال :

يقوم في خدمة أصحاب الجنة وأزواجهم ، غلمان وولـدان
مخنلدون ، كـأنهم لؤلؤ مكنـون ، إذا رأيتهم حسبتهم لؤؤواً
منتوراً .
إن هذه الأوصاف هي أوصاف الحوريات نفسها ، ويخنتى
 الذين لا يكفيهم ذلك ، أن يكون لهم حظ اللواط ، كمتعة

مرغوبة في جنة القرآن()
ولا نعتقد أن كلاماً بهذا المستوى الشارعي ، جلير بالمناقشـة أو التدقيق .
وليس لنا والأمر كذلك إلا التمثل بقول الشاعر :
إذا أتتــك مـذمتي من نـــاقص فهي الشهـادة لي بـأني كـامـل
بعد هذه الجولة المتعئـرة المضطربـة ، التي تنقلنا أنيــاءها بين جنـة القرآن
 الجنة ، مسجلًا للأجيال خلاصة انطباعاته عن الرحلة السعيدة ، فقال :

لا أقـول أن القـرآن العـربي نتـل مبـاشــرة عن مـــار افـرام
السـرياني أو عن سـواه ، ولا أقول أن محمــدأ كان مـطلفأ على شـوارد الجنة النصـر انية ، وأوصـانهـا كلهـا ، بـلـ ألـ أن
أفكـار مـار افـرام كـانت شــائعـة في الكنيســة اللــريــانيـة


 بـواسـطة تعـاليم ونصـوص عـر فهـا شفهيـاً، وكتـابـة على اللسـواء ، وعر فهـا بواسـطة معـارفـه الشُختصيـة والحتكــاكـهـ

المباشر بيعض مؤلفات السر يان(r)
الواقع أن صاحبنا بـات محتاراً ومـرتبكاً ، فهـو لا يدري أيـة فريـة يدبـرها لإِسِلام ، وأية تهمة يلصقها به

ولحيرته بات يخلط بين هذه وتلك .
صرنفـه بدعـة نصرانيـة ، ثم طور التهمـة ، ليصبح الإِسـلام إنتاجـاً يهوديـاً نصرانياً مشتركاً .
(1) تس ونبي : ص 171
(Y) تس ونبي : ص זا

ثم أدخل المسيحية بعجهـا وعجيجها ، أنـاجيل وأسفـار ونبوءات ، ورؤى



وكان القر آن منوول عنه نقَّكُ مباشر اً .
وفتح صفحات التوراة ، نقال :
أكثرّ القر آن منها . وتصفح التلمود ، فقال :
وجدت القر آن فيه
سمع عن إنجيل يقال العبراني ، نقال : هو ذا القر آن بعينه مترجماً .

تحدئوا أمامه عن أبيونية انقرضت ، فأقسم :
بأن القر آن كتابها العر بي
وذكر بعضهم ورقة بن نوفل : فحلف :
أنه بعينه الغاليتين رآه ينقل القر آن عن إنجيله
وتذكر نجأة المرحوم مار افرام السرياني (الكنارة") :


ندري كيف ضمه إليها .

واحتكاكه المبانر بيعض مؤلفات السريانية(1)

على سبيل التذكير نقول : أن المؤلف في ص •^ من كتابه كان قد أتحفنـا
ونورنا بقوله :
الحقيقة تقضي بأن نقول : بأن محمـداً لم يكن يعرن لغـة
أجنبية
فكيف صار بين عشية وضحاها ، عارفاً بالسريانية ، ملماً بها شفاهة وكتابة ؟. من جنــة القـرآن وفــردوس افـرام، من بين الحســـان المـلاح والعســل المصفى ، من الحديث عما يطيب للمؤمن ويرضاه . من أنباء النخيل الباسقة والأنهار الجاريـة ، ينقلنا الحـريري على بـركة اللّ إلى الحديث عن :

جهنم
جهنم التي تنظر بنارها الموقدة الحمراء كل منافق أفالك . فلنسمعه يتحدث عنها ، والخوف يأكل قلبه ويفري عظامه .

في القرآن كما في التوراة ، والتلمود، والأناجيل ، أسمـاء
عديدة ، واستعارات كيّرة ، تدل على جهنم
وبعد أن ملأ صفحـة كاملة من كتـابه تـرديداً وتكـراراً ، ليشبت أن كلمة جهنـم في
 ولوقا ، ومرقص ، وبطرس .

أضاف قائلًا :
أما وصف جهنم ، فيتفق فيه أصحاب التوراة والقر آن .
والملفت للنظر هنا دخـول شلة جديـدة من پالقديسين") على خط (پجهنم")
لتدعيم موقف الأناجيل والكتب المقدسة ، في المواجهة مع القرآن ، نقال :
 و (ادار الخلوده و (ادار البـواره ما يجعلنـا نقــرن بينهـا وبين
nشوول، التوراة ، يعني مقامألا رجوع للإنساذ منه .

اغناطيوس ، وكليريلس الاورشُيبي (') .

ولا نرى فائدة ترجى من سؤالنا له : ماذا تمثل أقوال هؤلاء الآباء الكنسيون
 كالجنة والنار وما شابههما ؟


 فائدة للقارىء ، فآثرن أن لا نثقل عليه بها .

نتطة واحدة نقف عندها ، قال :
يختلف الـرأي في القـر آن عمـا إذا كـانت عـذابـات جهنم أبدية ، أم لها نهاية
ونرى فيه رأيين متقابلين أو متناتضين :
ا - من جهة أنها عذابات أبدية لا تا تون لون .
Y و ومن جهة ثانية أنها متتهية ، لا بد أن تُق عند عند حد .
ولكي يدلنا على هذا التناتض الذي اكتُشفه بثاقب بصيرته قال :
يؤــد الر أي الأول بعض النصـوصـ لسانـه لا يـطاوعـه أن
يقول الآيات - مئل :
وأمن يعص الشَ ورسـوله نإن له نـار جهنم خـالـدين نيهـا
أبدأُ (r)

> (1) قس ونبي : ص ا 17 .
> (Y) سورة الجن، الآية/ (Y

هاوأن اله لعن الكـانز ين وأعـد لهم سعير أ خــلـدين ينهـا (1) (1)

ويكمل فيقول :
وهـو رأي نراه في المسيحيـة بوضـوح حيث جهنم آـنـار لا لا

 الهلالك بمشئئة الهـ مثل :
 خالدين نيها ما دامت الســــوات والأرض إلا ما ما ثــاء ربك

 (8) ربك حكيم)

ويضيف قائلًا
كل شيء ـ إذذ حتى أبدية جهنم أو نهايتها ، متعلق بحكم الهّ ، وإرادته الحرة ، وتصر فه المطلق (0)




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأحزاب ، الآية/ ع7 } \\
& \text {. rvo / سورة البقرة، الآية، (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) قس ونبي : ص 17^ }
\end{aligned}
$$

واومن يعص الشّ ورسـوله نإن له نـار جهنم خالـدين فيهـا
أبدأُ

والنـار مئواكم خـالـدين نيهـا إلآ مـا نـــاء الها إن ربـك حكيمبا
 جهنم خالدون ، وني الثانية نفس الحكم ، ومشيئـة اللا في الآيتين هي القضاء ، وهي القرار ، وهي الحكم الفصل




 جديد بين المسيحية والإسلام حول هذه المواضيع ، رغم أننا لم نجد فيما فيما ذكـر ما يخدم هدنه الأساسي ، الذي كـدنا أن ننسـاه ، وهو ربط الإسـلام بالنصـرانية وحقوقها عليه

ورغم أن أحــداً من المسلمين أو المسيحيين كمــا أتصــور ـ بــاستـــنــاء
الحريري - لم يشُغل باله مرة بالتفكير المضني ، بما الم الوئول إليه وضعـهـ النفساني
 الموضوع
إلا أن الأمر لطر انته جدير بأن نذكر عينة منه للقارىء .

في سفـر الرؤيـا :من غلب فلا يضـره المـوت الثـاني . وبـحيـرة النــار هي الموت الثاني
أما الجعفاء والكفرة فإن نصيبهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبـريت هذا . هو الموت الثاني

في كتاب احنوخ :الـظلمة مسكنهم ، الـــدود مهـــادهم ، ليس لهـم أمـــل بالنهوض من مرقدهم

عنـد مار افـرام السريـاني :الهـالكــون يقعدون في بحيرة من نار ، يتألمـون بدون أمل في الرجوع عن الألم .

في القرآن

في عـدد الميتات :واربنـا أمتنـا اثنتين وأحييتنا اثنتين 4 (1) . ولا يذوتون فيها الموت إلا المـوتة الأولى|(r)
هاذاعترفنا بذنـوبنا فهـل إلى خروج
من سبيل 6
\$إن هي إلا موتتنا الأولى|(\%)
في عــذاب الهـــالكين :هويغـشــــامر

 تــطلع على الأنئــدة ، إنهـا عليهم (7) مؤصدة ، في عمد ممددة)

في وصف المنــانقين :الالنــار الـتي




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة غافر، الأية/ 11. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة غافر، الأية/ } 11 \text { (Y) } \\
& \text { (£) (£) سورة الدخان الأاية/ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. ME/ (V) سورة البقرة، الالاية، (V) }
\end{aligned}
$$

انــرام الــر يـــني : إن المنـافقين في


جهنم مأكل للنار .
عـند متى :المنانفين قـابعين في ظلمة
قاتمة
عند أيوب :أرض حالكة كالديجـور ، وظلال الموت لا نظام فيها .
 وصراخ ، وعويل ، وحريق أسنان .
 وتوبتهم • في احنوخ :سلسلة من حديـد ومقارع في حالة الهالكين نفسياً : يؤــار جهنم خـــالــدأ فـــهـا ذلــك الــنــزي

العظيم)
 ذلـة| (") وأتراهم يعرضون عليهـا
(凤) خاشعين من الذل)

صلوه( ${ }^{(0)}$
يحملها ملائكته التعذيب
في متى :أمسكــوه وغلوه في يــــيــيـه

البرانية
وعلى مذا النمط المتعثر اللامنسجم سار الحـريري في عـــة صفحات من

 لظروف نزولها ومقاصدها ، ومعانيها . . إذ يكفي أن يجد يكد فيها كلمة متطابقة مبنى (التصبح صالحة للمقارنة والقياس . . ،

> (1) مورة الزمر، الأية/ •7.
> (Y) سورة التوبة، الآية/
> (Y) سورة القلم، الاية/

ورغم تحظظنا على مثل هذا الأسلوب الصبياني ، في بحث ومعالجي الجة تضايا


 ثم قال :

 دعرته

وهــذا الكـلام ني أحـوال المعـاد تريب جـدأ من اللأنكـار

> النصر انية ، ومن يتعمقت بالبحت أكئر يتبتِت أكرّ (1) .

ويبدو أن الحريري رغم أنه غارق إلى أعمق أعماق ضلا ولاله وبهتانه ، إلا أنه
 . نأعمق ، ليصل إلى أسفل السافلين الـير
إنجيل لا أثر له . . ويقرأ من نصوصه ؟؟

كما يبدو ، فـالمؤلف مصر أن يتعمق أكثـر ليتبت أكثئر ، وعليه نهو ينقلنـا
إلى ص IVV من كتابه ، ليثبت لنا احت النصرانية على الإسلام في : الإنجيل ا الْية .

بين القـرآن العربي والإنجــلـ العبراني ، صـورد وتعـابيـر ،


النمـرانية وحسب، ، بـل من اعتماده إنجيــلأ مكــوبـأ كـان موجودأ أين يديه .

وطريقة الاعتماد هذه تقوم ، لا على النقل الحرفي كي كما هو



 تعاليم الإنجيل الواحد في مواضع متعددة من القر آن .
 وتصصأ، من بيثه العربية ، ومن تاريخ تبائل مكـة ، ومن

تصصص وروايات نصر انية متداولة
ويضيف إلى بلاغته هذه قوله :
أمـا المقارنة بين تعاليم القـر آن العربي والإنجيـل العبراني
 وطريقته ، يجعلنا نأمل بحقيقة الدعوة المحمدية ، وبـــوية
 الذي إلي نعود ، لا نملك بين أيدينا نصوصـه ، بينما نحن

 إنجيل متى الآرابي ، أحل كل الأناجيـل بعده ، الـرسمية منها والمنحولة .
 صفحات كتابه ، مختصرهـا بكلمات قليلة : الإنجيـل العبراني الضـائع ، وجـــهـ مخبا في زوايا القرآن .
بعدما قام النبي بعملية تمويه حاذقة ، إن انطلت على الأخرين ، فلم تنطل
 في عملية التمويه تلك ، إلى أساليب مختلفة ، منها :
ا ـ أن ينثر تعاليم الإنجيل المغيب الواحدة ، في مواقع متعددة من القرآن . r ـ أو أن يستلهم في شرح الإنجيل وتفسيره ، أخباراً ، وأمثلة ، وتصصاً من بيئته العربية ، ومن تاريخ قبائل مكة .
هل رأى القارىء ، أساليب التمويه التي استعملها النبي ، في عملية إخفاء تعاليم الإنجيل العبراني في القرآن ؟
ثم هـل رأى مهارات شـارلوك هـولمـز العصـر ، الـذي أزاح الستــار عنهـا وكشَفها ؟؟

وبعد صحوتنا من الذهول نسأل :
كيف استططع بهذه الـدقة ، أن يتبين طـريقة النتـل وطـرافتـه ، والإنجيـل
العبراني الذي إليه يعود ، لا يملك بين أيديه نصاً واحداً من نصوصه كما قال ؟ وإذا كان بواسطة الأناجيل الإزائية كما أخبرنا ، فكيف وبأية طريقة استطاع

 الضائع

نتظر من يبرز من الظلمة ليجيب .
من بين الأمثال التي عرضها المقنع في جدوله الذئي الذي وضعه أمام القارىء ، ليبّبت به (اسرقةه النبي لأمثال الأناجيل على اختلافها ودسها في القرآن ، استوقفنا المئل التالي :

$$
\text { في القرآن } \quad \text { في الإنجيل }
$$

واْاقتلوا أنفسكم ذلكم خيسر لكم عنـد متى ، مـرتصى ، لـوتـا :من أراد أن يخلص نفسه يقتلها .
. بارئكمه
لنا وتفة هنا لنوضح ، أن من يقرأ الايــة (اقتلوا أنفسكم . . ه بالشُكـل الذي

 عما تصدته الآية

ثم أن الآية ليست من الأمثال ، وإنما آية نقلت حديث موسى لقومه عنـدما عاد إليهم فوجدهم يعبدون العجل

> والآية كاملة هم

申وإذ تال موسى لقومه يا توم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ، نتوبوا إلى

بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلـك خير لكم عــد بارئكم فتـاب عليكم أنه هـو التواب (1) الرحيم

والأمر بتتل النفس هنا مجازي ، بـدليل أنـه مسبوق بـالنصيحة ، أو الأمـر بالتوبة إلى البارىء التواب . . نجاء بمعنى أنه لخير لكم أن تقتلوا أنفسكم ، من أن تستمروا في عبادة العجل

 القرآنية ، سمح لنفسه أن يمسخ النص ويشوه تفسيره ، كما فعل بالأية .

 البشرية ، ليعمها الصفاء الروحي ، وليس بمعنى دعوة إلى الانتحار . .
في القرآن

وا
(r) من شيء نـإن اللّ به عليم

في الأية فكر اشتراكي ، إنساني ، واقعي ، واضح ، وفيها محاكاة وتـوجه


 مجتمعه ، ينفق بعض ماعنده في سبيل الله ، ثم يحتفظ لنفسه بالبعض الأخر .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الأية/ ع0. } \\
& \text { Qr/ سورة آل عمران، الاية (Y) }
\end{aligned}
$$

إنها الواقعية التي ميزت الدين الإِسامي عن سـواه ، الواقعيـة التي حاكت



 تنصب الجهود ، وتتوجه كل النظريات .

في الإنجيل
إذا أردت أن تكو ن كاملًا ، فاذهب وبع كل شيء

أما ما جاء في النص الإنجيلي ، فهو طلب لـلإِنسان إذا أراد الكمــال ، أن

 على النفس البشرية لدى تطبيقها ، لنزوعها إلى محاكــا مجتمع لا الـا وجـود لـ على الأرض .

والإنسان بموجبها أمام خيارين ومصيرين ، وكلاهما مر وأمر" . الأول : أن يأخذ بها دستوراً نــافذاً لحيـاته ، نشـداناً للكمـال الموهـوم ، وذلك الكـ
 النصف المادي المكمل والمهم من حياة الإنسان . والثاني : أن يسقطهـا كلية من حيـاته ، كنظرية خيـالية فــشلة ، ليخسر الكمــال
 الأطماع والأنانية .
والخلل في نظم الحياة الإنسانية في الحالين حتمي ومدمر فـأين هو التـطابق المزعـوم ، بين آيـة تـطلب من المسلم إنفـــق بعض مـا

عنـده ، لينال بـركـة الش ورضـاه ، ونص من الإنجيـل يشّتـرط على المسيحي أن
 الفارق بين الواقعية والخيال .

ونلاحظ أن الحذاقة والفطنـة ودقة المـلاحظة ، بلغت عنـد الحريـري الحـري حداً
مكنته من اكتشاف التطابق (الفاضـح"، بين الإسلام والنصـرانية ، حتى في طـرية مناجاة المسلم والمسيحي لربهما وصلاتهما إليه

نرى أن نورد بعضها :
في الإنجيل
في القرآن



 أساء إلينا ولا تعر ضنا اللتجربة
(1) (1) وار حمنا

بديهي القول أن هذه أدعية ومنـاجاة وجــدانية ، وليست أحكــاماً ولا تشــريعات ،


 صالحة لتكون أساساً لمقارنة معقولة بين ديانة وأخرى

على هذا النمط الفارغ الممـل ملأ من كتـابه صفحـات وصفحات ، وهــر

يجتر" نفسه ، ويلوك طروحاته ، ليُبت بطريقة مثيرة للسخرية والضحـك ، التطابق
 مراميه ، نصارت المقارنة بين الإسلام وكل الديانيات ، اليانـيـودية ، والمسيحيـة ، والنصرانية لو سلمنا جدلاُ بوجودها الار ـ
وما كان في الحقيقة في مسعاه ، إلا فاشلًا ، وفي خطاه إلا متعثراً . .

## الله في الإسلام، والله في المسيحية

على هذا المنوال ، تابع الحريري دبيبه على أرض الدس والضهلال ، حتى وصل أخيراً إلى نهاية الفصـل الخامس من كتـابه بخـاتمة نـورد للقارىء الكـريم بعضها :

قــل :
 التاريخي ، أو أن يدخل القر آن في في التاريخ ، أو أن يكـون له مصدرأغير الهُ مباشرة .
 دائماً بلالافق الأعلى، ويعتمد كليأ على اللوح المحفوظ فير في









يكـون قد قضى على اللّ والإِنسـان معـاً، لأن كـر امـة الل
تقضي ألا تكون على حساب كرامة الإنسان وحريتـه . واللّ
حفظا لكر امته ، لا يسلب الإنسان كر امته .
وينهي خاتمة الفصل الخامس بالقول :
بقي أن نعترن بحت الانجيل على القرآن ، وبحت من كان

وهذا التفصيل طيلة ع ع سنة من عمره(1)
وكما نرى فالختام كان بالمسك المعهود . .
في هذه الخاتمة نقاط ، لابد من التوقف عندها ومناقشتها :

$$
1 \text { ـ قوله : }
$$

إن حقيقـة الـوحي تعتمـــد على وهن الـطبيعــة البشــريــة
وتحولات التاريخ
قصد بذلـك ربط موضـوع الوحي بـالخلفية الـذهنية ، والمستـوى الفكري للإنسان ، معتبراً أن تمرير نظرية الوحي في محتمـع ما ، يعتمـد بالــدرجة الأولى الألى
 التاريخية التي أنير موضوع الوحي أثناءها .
والوحي - بنظره - وجد في المجتمع العربي ، طريقاً ممهدة ، ولاقى قبـولًا ونجـاحاً ، لا لكـونه حقيقـة إلهية ، وإنمـا لكون الإنســان العـيان العربي بجهله وتـأخره

وبدائيته ، مهيا لقبول هذه النظريات ، فقبلها وتعاطف معها . .
Y ـ والنقطة الثانية : قوله ـ
وحظ الإنسان مع اللة إلاًّ يبقى اللة متعـالياً (, وصمـدا"، إلى


الأبـد. لأن الخلاص يحتم على محبـة الشا أن يتدخـل الش



التاريخ وتحولاته .
هذه المقولـة في الواقـع ، هي من صلب نظريـة التجسد في المسيحيـة ،


حظ الإنســان مـع اللة ألا يبقى الهُ متعـاليـأ وصمــدا إلى الأبد .

إنهـا من تأويـلات المسيحية للتجسيـد ، من أجل غفـران خطايـا البشريـة
وخلاصها

 تفصلهم عن الش طـوال العصور التي مـروا بها ، وأطـالوا النظر والتـطلع إلى الهـ دون أن يروه .

وهو ما تصده الحريري ، برنضـه أن يبقى اللـ متعاليـا وصمداً ، غـامزاً من قناة التصور الإسلامي لموضوع الش اله

إذ أن تصور المسلمين لّه بنظر المسيحيين ، أن الإِله يبدو منعزلًا بعيداً عن الناس ، تقوم بينهم وبينه هوة سحيقة لا يملؤها فكر ولا خيال .

فيما لا توجد بين الهّ والناس قيد شعرة في التصور المسيحي له . فهو إله متواضع ، يلبس جسد إنسان ، ويعيش في طبيعـة إنسان . وحـول

ذلك قال الدكتور ميشال الحائك في كتابه : ( المسيح أمام المسلمين "(1).
نالإسلام يقوم على إلّه لم يعلن سر ذاته .

فبين العبد والمعبود مـوْة عميقة لا يقـطعها إنســان ، فليس

تحتكم إلا إلى ذاتها ، فتهدي من تتشاء وتضل من تشُاء .
والسؤال مفروض هنا : ماذا يمكن أن يكون للعبـد من إرادة مع اللّ ؟ هـل يملك أحد من أمر الله ومشيئته ؟

وهل يجوز في حق الله ، وفي جلاله وعـظمته ، أن بحتكم في إرادتـه إلى غير ذاته ، ليهدي من يشاء ويضل من يشاء؟
ويبدو التناقض على أشده ، والتجديف على العقل فاضــــاً ، عندمـا يقول
الدكتور الحائك :
 المحدود البشري ، ولكنها توقن أن اله أوحى هو ذاته ذاته الته وسر وجوده ، نـذاته محبـة ، وهذه المحبـة لا تدرلٌ إذ ألن
 المسيع ، فأصبح اللة تريباُ لإِنسان في المسيح (r) .

يعلق الاستاذ الخطيب على مقولة الحائك ، فيقول :
 ذات الله ، وتسلط تاهر من العتـل عليها . . وإذا فيـل في الكتب ، إن الش مجبـة، فليس معنى ذلك إن ذات اللش هي

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) المصدر نفسه : ص } 10
\end{aligned}
$$


لرحمته ، هو في المحبة التي تقوم بين الناسى والناس (1)
 التجسيد ، ونزول الهُ بشخص المسيح إلى ساحة الإنسان ، فيقول :






 الدسيح أخيراً : والكلمة صار جسداً وحل بيننا(r).
وهكذا ظل الشَ عند الإِسلام معتصمـأ في عليائـه على الجميع ، صمــا ، ،



 رأوه ، ولا عباده نظروا وجهه ، فظلت الهوة بينه وبينهم ، عميقة، قائمة، قاتمة .
 عباده ، تواضعأ منه ، وإبـبـاتً مبـاشرأ لهم عن وجـوده على الطبيعة ، وكثشفأ عن حقيقته وذاته لهم

> (Y) المسيحية الآصلية : ص • ا عن ( المسيح في القرآن ه.
(1) المسيِ في القرآن : ص
 ليجعل اليهود يصلبوه ، فمات ودفن بعدما تعذب وتأاوه ، وأنّ وتـألّم ، تكفيرأ عن



وهذا الموقف نجده في رسالة القديس يوحنا الأولى ، إذ يقول :
، الكلدة الذي صار جسداً ، طريت مشـار كتنـا الأب والابني ،



 كانت عند الأب ، فتراءت لنا

## والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو :





 أما إلى ذلك تصد يوحنا في إنجيله ، عندما قال ؟

أحب الهُ العالم ، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل كل
من يؤمن به ، حتى تكون له الحياة الأبدية(1).
(1) الإنجيل المقدس : رسالة يوحنا الاولى ن ا- 1.

إذن اله في الإسلام بدأ فردا ، صمداً ، أبدياً ، واستمر صمداً أبديأ .

 إلى أحضان أباه ، ثم أخذ مكانه، وشغل مكتبه في السماء اتنوهأ ني شركة الألانيم








 النذي يعلو كل سلطان .
ألا تستطيع قدرة الهُ ، أن تملأ هـذا الفراغ ، أو تلك الهـرة السحيقة التي بين الهّ في علوه، وين المخلوقات في انخفاضها ؟

 فلم يجد من طريقة لإنقاذ البشرية من خطاياهما ، ومديـد الخلاص لهـا إلا إلا بهذه الطريقة الطريفة الشاذة التي اعتمدها؟

نأخفى حقيته بجسد إنسان ، نم عاث بين الناس مدة ، ياكّل ، ويشرب، ويبول ، ويغيط ، ويمرض ، ويتالم ، نم دنع باليهود ليصلبوه فيموت بعدما توجع
 أربعون يومأ على الأرض ، ظلت إقامته أثناءها بهورلة، ولغزاً محيراً ، وسوألأ بلا

جواب ، ثم صعد بعدها إلى حيث أبيه الله ، في السماء ، منتظراً ابنه الـوحيد ، البكر، على أحر من الجمر شوقاً ولهنة .

أما كان من سبيل آخر أمام اله ـ الوالد ـ وهو على كل شيء قديز ، لهدايـة البشر ية وتصحبح مسيرتها ، إلا بهذا الأسلوب الغريب العجيب؟

أما كان بإمكانه تعالى ، أن يبعث في نفوس البشر أنوار الهدايـة والرشـاد ، فيقـوّم فيهم الإعوجـاج وتستقيم أمور النـاس ، ويصطلح نهـجهم ، بــدون اللجوء لكل هذه العملية الشائكة المعقدة ؟

مقـولته :
وشأن كلمة اللة ، لكي تكون خلاصية ، أن تكون مدركة ،
ولكي تكــون مـدركـة ، عليهـا أن تعتمــد على التـاريــخ
وتحولاته
نقـول : إذا ما اعتبـرنا أن كلمـة الله هي مشيئته وإرادتـه ، وهما مــركتـــان كاملتان ذاتــأ لكمال الله ، فـإن شرط اعتمـاد كلمة الله، على أحــلـداث التاريـخ البشري وتحولاته ، لتكون مدركة وخـلاصية كمـا قال صـاحب اللقيط ، ليس إلا
 الموجب ، بين كلمة الله الكـاملة المدركـة ذاتاً ، وبين أحـداث التاريـخ البشري وتحولاته؟، فـالأولى كاملة بـالذات ، والثـانية نـاقصة بـالذات ، لكـونها تجـربة إنسانية ، ومزيج من الخـطأ والصواب، فهـل لا تلا تعتمد على التاريخ وتحولاته ؟

تم لا ندري كيف نناقشه قوله العجيب الغريب :
ويوم ينزلها ـ أي كلمة اله ـ جبريل أزلِية أبدية ، دون اعتبار أحوال الزممان ، وتغييرات الإِنسـان ، يكون تـد تضى على

الله وعلى الإِنسان معاً .
وهل جبريل ينزل كلمة الله من عنده ، أم من عند الله ؟

ألا يعني هـذا القول مسـاواة بين الشّ والإنسان ، طـالمـا أن كـلاهمـا ـ الهـ
والإنسان ـ خاضعان لأحوال الزمان ، وتغييرات الإنسان؟

عليهما واحد ، والنتيجة واحدة ؟

ليس من تجديف على العقل أكبر من هذا التجديف ، ولا من مروق وكفـر وزندقة أكبر وأفظع
ولنا في نهاية هذا الفصل ، كلمة لابد من أن نقولها




 الفرقة بينها أصيلة وأساسية ، بل دخيلة ومصطنعة

لأن ما يباعد في الحقيقة بين الأديـان الثلاث، هـو مـا ما دخـل على اليهوديـة

إن تـواعد الـوحدة مـوجودة ، والـوحدة بـالتالي ممكـنـة ، فيمـا لــو أعلنت
 أشكال الشرك .

وإذا مـا تخلت عن إيمانهـا المهزوز بنظريات بـولس المفلسـة ، وفلسفتـه . المعقدة ، التي أدت بالمسيحية إلى متامات الشرك الواضي

 ميسورة ، لأن المنطلق واحد ، والأساس واحد ، والمصدر واحد . .

## 

$$
\begin{aligned}
& \text { I ـ النجاح الموهوم } \\
& \text { Y - والفتُل المرْعوم } \\
& \text { r - هؤلاء مدحهم القر آن وهؤلاء ذمهم } \\
& \text { \& - دموع التماسيح } \\
& \text { ه ـ شُ ـُع الوحدة الإسلامية يلاحقهم حتى القر } \\
& 7 \text { ـ بالدس بدأه وبالدس نها } \\
& \text { V ـ الخاتــة }
\end{aligned}
$$

## النجاح الموهوم

نحن عنـد آخر نصـول الكتاب ، وتـد خصص له صـا ياحبه مـــدمة امتــازت

 فلم تكن في الواقع إلا تـرديداً وتكــراراً لآرائه المعـروفة ، ومعـزوفته المعهـودة ، ولازمته القديمة

القد أدى بي البحت إلى الكلام على مقاصد القس ورةة بن

محمد خليفة له على كنيسة مكة .
 تلميذه . . ونجح التلميذه .
الحمد لّ . . كانت أيدينا على تلوبنا قلقاً ، حتى طمأننا الحـريري طمـأنه اله ، على مصيره المعروف في آخرته . أكمل قائـأِ :
اركائز نجاحه ـ يقصدالتلميذ محمد ـ يدل عليها أثره الكبير في تـاريخ العـالم ، بيد ان الالثـر الكبير لازمـه نـئل ذريـع حـدث له بـالعرض ، بسبب العصبيـة القبلية المتمكنـة في

نفـوس المستجيبين ، وجهـل المتـدينين ، حقيقـة رسـالـة القس ، فبدلو| بالدعوة ، وبدلوا بالكتاب|(1)

ولكي يـدلنا الـرجل على الأمـر الجلل ، والواقـع الخـطيـر ، أعـادنـا إلى

„نجاح القّس والنبي " .

فإذا نجاحهما محصور بثلاثة أمور :

وكان نجاح القس في تعليمـه لمحمـد الشــرائـع والتوراة ، وتدريبه له على مسؤولياته كقس على كنيسة مكـة ، خليفة

للقّس ورقة بن نونل .
والثاني كان :

ورغم النجاح الثاني الذي أعلنه سعيدا ، نراه يندب حظه قائلًا :
الالكتاب العبراني يتضمن كل ما في التُرآن العربي ، ولا

 أيـدي النيّع والأحـزابِ النصـرانيـة ، وفي جعلهـا كتـابـاً الـيا
واحداً .
 العبراني ، يسر ها القسى للنبي بلسان عـي

(1) تس وني : ص 14 ( 14 .


الصحف الأولى ، وجــع بينها ، ووحد تعاليمهـا ، بعدمـا
كانت متفرقة بين أحزَاب بني إسر ائيل|"(1) .

وهذا يعني عملياً نسفاً لكل تهـريجه السـابق ، الذي ظـل يجتره ويلوكـهـ ،
 الكتاب العبراني وحده قلباً وقالباً ، وأن الإِسلام هو الأبيـونية بعينهـا ، وألِّ وأن محمد أبيونياً ، وأن القس ورقة استاذه رئيس الكنيسة الأبيونيـة . . . أليس هذا مـا حواه كتابه ؟ وهو زبدة كتابه ، ولب طروحاته ؟ فما الخطب، حتى يلحس أقواله ؟ فتصبح الأبيونية في القرآن „ الأبيوني ") ظلالًا باهتة ، بعدما طمستهـا معالم وتعاليم " الكتب الأخرى ". .

والإسلام لم يعد الأبيونية الصافية ، وإنمـا نتيجة مبهمـة مائعـة ، لمشُاركــة كل الكتب السابقة والصحف الأولى فيه . أما النجاح الثالث : فما فـا هو النـو في الواقـع سوى ترديد مستهلك ، وقولبة كلامية ، لنفس النجاحات المزعومة الأولى •

النجـاح الثالث الـذي تحقق على يد القس والنبي ، يقـوم


التوحيد في ثلاث معان :

$$
1 \text { - توحيد الكتاب في قراءة واحدة . }
$$

Y - توحيد أحزاب بني إسر ائيل .

والأحزاب(r).

$$
\text { (1) (1) تس ونبي : ص ص } 190 \text {. } 192 \text {. }
$$

وقفـة لابد منهـا حول المعنى الثـالث أي توحيـد الله ، فمـا قـالـه يعني أن
توحيد الله في الإسلام كان وسيلة وليس غاية ، وسيلة لغاية هي تـو الـوحيد الأحـزابـ
وكتبها ، ولولا الغاية لما كانت الوسيلة ؟
أو لولا ضرورة توحيد الأحـزاب ، الذي لن يتم إلاًّ بتـوحيد كتبهم وتـوحيد الله ، لما كان في الإسلام توحيد اللّ . فمعاذ الله أن يكون هذا يستحق نقاشاً ، وتدقيقاً ، وتمحيصاً ؟

## والفشل المزعوم

## من نجاحات الفـّ والني المبهمة، إلى : n فشّل القرَّن ،

تـلـ :
لحت بالنجاح الكير ذئل ذريع ، وأسرع الفنّل كما أنسع
 ثم يشرح هذا الني كان ولم يكن بالحسبان ، فيقول :

مـات البي ورجعت العصبية تتحكم بـالألاز الب التي ختي منها في حياته ، ولكها رجعت بــثـنكال جـديلة ، وحور مسائل جديدة .

وn المسائل الجديدة هبنظره هي :
ا- زعم ترم أنه لم يمت ، وإنما أراد الها رنه إليه ، كها رنع كـيس بن مريم .

 التدس ، ودنه يـيت المقدس .
 وأنصار سعد بن عباد ، ومن مالإليأيى بكر .

ثم فجأة ، نراه يجعل تلك الخلافات تشمل كـل شأن في الإِسـلام ، كبيراً كان أم صغيراً، نقال :

توالت اللخلافات ، واشتدت العصبية ، وتخطت إلى ألمـور
الدين وعقائله ، وكل خـرقة تسلحت بـالسيف كما تسلحت
بالآيات القر آنية والأحاديث النبوية(1)
فهل رأى القارىء الكريم كيف كان پفشل القرآنه؟ ؟

والمسلمين ؟ وهل أدل عليها وعلى فشل القرآن من :
ا ـ أن لا يصدق أحد المسلمين موت نبيه، بعدما أذهله الخبر .

أم مدنياً ؟

- ـ أو أن يقترح أحدهم دفنه في بيت المقدس

هـل من ॥ كـوارث ألمت بـديـانــة أكبـر من هـــذه الكـوارث " التي حلت
بالإِسلام؟
فـرحمة بـالحـريـري وبقلبـه " الكسيـر "| على واقـع الإِسـلام ، واختصــاراً

"لنطمئنه| :
1 - إن الذهول الذي ساد اذهان المسلمين بموت النبي ، قـطعه الصحــبي الأول
أبو بكر عندما خحاطب الناس قائلًا :
(امن كان منكم يعبد محمداً، فمحمد تد مات ومن يعبد
. اللث، فاله حي لا يموت، (Y)
وهكـذا انتهت إلى سلام واحــدة من المسائـل ( الجديـدة " وعاد النــاس عن


تـطمين وتذكيـر اخـران نسـوتهمـا لـه فنتـول: إن النبي دفن بـالتتيجـة في المدينة ، بتوافق كل المسلمين ، دونما سيوف جـردت ، ونـر ، ولا دماء أهـرقت ، كما

 الخلان بين المسلمين على شخص الخليفة .



السفينة
 همهم الأول : وحدة المسلمين ، وصيانة الإسلام ، فتوحدوا بـهـ ، وصانـونـوه منيعأ حصيناً ، عزيزاً قوياً .
ولربما هنا أيضاً ، أخابوا | ال ظن المقنع " بهم .
 الاختيار ، نم بارك الاختيار الثاني بعمر بن الخطاب
حتى أنه كان مصدر الافتاء الشُرعي في العديد من المسائـل في عهد عمـر
وزوجه ابته أم كلثوم . .
فأين الخلاف الدامي ، وأين الفشل وأين السيوف التي جردت ؟ . .
نقول هذا ، ونحن لا ننكر ولا نخخفي وجود خلافات بين الماني المسلمين ، كانت في بعض الأحيان حادة ومتوترة ، إذ لسنا بوارد لغلفتها ولا التستر عليا وليها ، لأنها لا تشكل في ذهن المسلم عقدة ، ولا في تاريخه وصمة وعار . خحلافات كان لها أسبابها وظروفها ، وأهم تلك الأسباب هي :

 أخطاء التطبيت ما حتم أن يفجر بعض الخلافات بين القــادة، وهـو مـا حصل

، Y ت تحول مشروع الحكم الإِسلامي وطريقة إدارته ، من طريقته البسيـطة النقية ، التي كانت تستحوذ في ذلك الوقت على رضى وإعجـاب كل النـاس ، والتي


 مشــروع دولة بكـل ما تعنيـه الكلمة من تعقيـدات ، ومتغيـرات ، وتبعـات ، بدأت تلقى بظلها على الحياة العامة في الامبراطورية الإسلاميـة ، مع بـداية . العهد الأموي

الأمر الذي أحــث صدمـة في نفوس المسلمين ، الــذين لم يكن من السهل عليهم تقبلها ، والتأقلم معها ، والاقتناع بـا بها

 واجتماعية مختلفة ، برزت معها انماط مختلفة من المبادىء السياسية الـاسية الفكرية والاجتماعية

ع ـ دخول الفكر الإِسلامي دائرة الصراع الفكري الخلاق ، الذي كان على حلبته

 الإِسلام ، أهمها برز في العهد العباسي

ولكن مـا يجب أن نركـز عليه ونلتفت إليـه ، هو أن هـذه الخالافـات على
 والاجتمـاعي ، والفكري ، ولم تتعـداه مرة لتمس جـوهـر العقيـدة الإســلاميـة .
 سماوية رسالتهم ، وإنما كان حول السياسة ، والقيادة في الدولة الإِسلامية أما السيف الذي تحدث عنه المقنع ، والبسمة الصفراء تملاك شـدقيه ، وإن

كـانت في الحقيقة يجب أن تكـون بسمة خيبـة واحباط ، هــذا السيفـ لم يسحبه

 موضوعية ، وتجرد ، ووضوح ، وصراحة الٌا
 مسيحيته ، نلن نجد فيـه إلًا الدماء المسفوحــة ، والقبور المفتـوحـة ، والجثـث

والضحايا ، والصليب ينطيها جميعها . ثم قال المقنع :

امتد الخلان وتشُعب (؟ ؟ ) واتسعت دائرته ، حتى شمـل


 الجهاد في سبيل مغانم كيّيرة يأخذونها .
 حنيف، ، وبين مسيحي يغلو في دينه ، ونصراني على دين
 سبيل الجاه ، والمال ، والتوسع السياسي (1).

وقفة اخرى لابد منها ، بوجه هذه الموجة من الأباطيل
لندقق بروح متجـردة منصفة بهـذا الهرج الـدعائي الـظالم ، بهذا الـدس الرخيص الذي لا يغير من الحقائق شيئُ، يتول :



أقلامنا لن تصفعـه ، وحججنا لن نـرفعها بـوجهه ، فليقلب صفحـات هذا الكتاب فسيجد أقلاماً مسيحية منصفة معتدلة ، سددت له الحسـاب ، وكالت لـه الصفعـة ، وآراء مسيحية حـرة نزيهـة ، فضحت عورتـه وعورة أمثــاله ، وكـذبت ادعاءاته وأباطيله ، وإذا كانت تلك لا تكفيه ، فإليه شهادات أخرون سواهم . الكونت هنري دي كاسترو في كتابه „ الإِسلام سوانح وخواطر ॥ قال :

إن الإســلام لم ينتشر بـالعنف كما زعم المغـرضون ، بـلـ المـ الأقرب إلى الصواب أن يقال ، أن مسالمـة المسلمين ولين

- جانبهم ، كانا السبب في سقوط دولتهم

إن المسلمين خـرقوا مــذ اليوم الأول من قيـام أمرهم ، بين
 منهما معاملة خاصة، والـدولة الإســلامية لمـا استقرت ت في الشُرق ، لم تعارض المسيحية أو تضع أمام بنيها عائقاً(ا). ثم مقارنا بين دولة الإِسلام ودولة الرومان المسيحية قال :

أساءت الدولة الر ومانية السيرة داخل حـدودها وخـارجها ، ولذلك فالمسلمون أجدر بسيادة العالم منها . وهذا هو الأب بروغلي يعترف بعظمة محمد ونضل أصحابه ، فيقول إن الـذين آمنوا، بمحمــد ، كانـوا صــادقين ، ذوي درايـة وذكـاء ، وإن سرعـة تقدم الإســلام راجعة إلى مـا استحقد المسيحيــون من غضب الله ، فــأراد أن يـعــاقبـهم عــلى
زيفهم (r)

إن الــدولـة الإِســلاميـة ابقت السكــان المسيحيين على

وهـذا هو المبشـر الأميركي و. أ. شيـد. في كتـابــه ه الإســلام والكنـائس
الثرقية ه يقول :
، الاضطهاد المباشر للنصـارى ، مخالف شـريعة الإسـلام ولا سوابق تذكر له في تاريخه (1) ، الاري
إن ني سجل التاريخ الإسلامي آيات منيرة من التـــامح والعـدل ، سجلها

 كل اليُعوب ، نفي ظل الحكم الإسلامي :

1 - لم يكره مسيحي على ترك دينه .
شُهد جورج قرم على هذا الأمر ، فقال :
الجهاد الإسلامي كان يترك بك بكل تهذيب للعـدو ، أن يختار بين الإهتداء وبين دنع الجزية ، إذا كان من أهل الهِ الكتاب ،
 والنخل ، والماثية (r)

بالمقابل وعلى سبيل المقارنة قال :
إن مـوتف شُارلمـان ، حين الجتز رقـاب جميع السـاكونيين
الر انضين للمعمودية(\$) .

ومـوقف يشوع بن نـون ، حين أحرق أريحـا، وأمر بـذـج

Y ـ ـلم يفرض على أي من أهل الكتاب عنوة اعتناق الإسلام ، أو القتـل
في سبيله .
قال جورج قرم :

إن تباراً رئيسياً من تيارات الإسلام ، ينهل من معين القرآن

التيار المعاكى ، المـطالب بإخضـــع غير المسلمين لنـطام
من الإخطهاد(1) .
بالمقابل وعلى سبيل المقارنة قال الدكتور قرم :
بالمقابل كانت الغلبة في أكثرُ من عهد وعصر في الحاضور
المسيحية للتيار الاضطهادي، المطالب بالستئصال شأنة غير
الدسيحيين (r).
.
فها هو المؤرخ الكبير ت . وأ. أرنولد يقول :

إن الكنيسـة لم تختنق تحت وطأة الحكم الإسـلامي، بـلـ

كبير في الحياة الدينـة والقـدرة على النتُناط ، مـع انتقالهـا
إلى السيطرة الإسلامية (r).

أما لوي غارديه في كتابه ه الحاضرة الإسلامية ه هند قال :

(Y) نفس المصلر، : صم (Y) (Y)
(Y) نفس المصدر: ص :

إن معـاملة الذميين التي خصهم بهـا الإسـلام ، مـوسـومـة بطابع من التسامع ، والحقيقة التار يخية تلزمنا بإعلان ذلك على دؤوس الاشهاد(1)
بالمقابل ، وعلى سبيل المقارنة ذكر قرم في كتابه :

الحـل الـذي تبنتـه الحـاضــرة المسيحيـة حيــال اليهـود والمسلمين ، لا يترك لهؤلاء من خيار ، إلا بين العمـاد ، أو الإبعاد ، أو الموت .

ع ـ لم يمنع الإسلام على واحد من أهل الكتاب حقه في ممارسة شعائره الـدينية يحرية كاملة
جاء في تفسير القرطبي ما يلي :
ومـع أن أهـل الكتــاب هؤلاء ، قـريبـون كـلـ الفـــرب في عقـائـدهم وسلوكهم من المشــركين ، فـإن الإســـلام ظـل

 الذين لا يقبل منهم إلا الإسـاملام أو القتال ، وقـر ر أن يقبل

 وأن يحميهم من كــل اعتـداء، ، وإلا فــلا جــرزيــة عليهم حينذالك (r)

بالمقابل وعلى سبيل المقارنة ، ذكـر جان دولـومو في كتـابه پ نشـأة حركـة الإصلاح الديني وتوطدها «ه ما يلي :



في فرنسا جـرى إعلان عن أن البـروتستانتيين ، | أمـوات
 هذا النحو من الحالة المدنية ، وإسقـاط حقهـم في شرعيـة
الذرية(1) .

ه ـ لم يمنـع الإِسلام أيـاً من أهـل الكتـاب من شغـل وظيفـة في الــدولـة

إن الإســـلام لا يقيم أي تمييز سيــاسي - اجتمــاعي بين المسلمين وغيـر المسلمين ، حتى في مضمــر الـــوظيفـة العامة) (r)

وقـال :
 الإسلامية من الذميين ، وجدول الوظائف التي يشغلهـا غير

المسلمين واسع للغاية(").
بالمقابل وعلى سبيل المقارنة ، ذكر الدكتور ترم نفسـه وبذات الصفحـة ما يلي
وهذا خلانأ لما كانت عليه الحال في الحاضرة المسيحية ، بالنبة لليهود الذين سدت بوجوههم جميع الوظائف .

ول ديورانت قال :
كانت طوائف المـوظفين الر سميين ني البـلاد الإسلاميـة ،
تضم مئات من المسيحيين ، وقد بلغ عدد الذين رقوا منهم

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) نقلُّ عن تعدد الاديان وأنظمة الحكم ـ ص } 170 \\
& \text { (Y) نفس المصدر : ص ص (Y) } \\
& \text { (r) نفس المصدر: ص YO\&. }
\end{aligned}
$$

إلى المناصب العليا في الـدولة ، من الككثـرة درجة أثـارت
شُكوى المسلمين في بعض العهود(1).
وأضاف قائلًا :
نقد كان سرجيوس والد القديس يـوحنا الـدمشُقي ، خازن
 نفسه وهو آخر آباء الكنيسة اليونانية ، رئس المجلس الذي كان يتولى حكم دمشّق (r)
7 - لم يهـدم الإسـلام ولم يقفـل دار عبـادة ، أو كنيسـة ، أو كنِيس ، ولا أحرق مكتبة ، ولا صادر حرية الناس في عباداتهم مر المار
تحدث الدكتور جورج قرم عن هذا الأمر ، فقال :


 الكنائس ، التي يصييها تلف وخراب ، أثناء الفتن المعادية للذميين (r)

وني مكان آخر قال :
ما كان يندر آن يبادر الخلفاء أو الولاة ، إلى المساهمة ماليأ بأنفسهم في بناء الكنس أو الكنائس . بالمقابل وعلى سبيل المقارنة قال الدكتور قرم :

من المحظورات على غير الكـانوليـك بناء كنس جـديدة ، وترميم وتجميل الكنس القائمة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تصة الحضارة: ج } \\
& \text { (Y) تصة الحضارة: : ج ج } \\
& \text { (r) تصة الحضارة: ج ج }
\end{aligned}
$$

أما الإجراءات التي تتضي بهدم المعابـد وأماكز العبـادة ، وتحويلها إلى كنائس ، نقد اتسمت بصفة الديمومة .

ديورانت قال :
يُــودوسيوس الأول ، هـدم مسجد دمشّن الــظيم ، وأقام

في وقت يذكر لنا التاريخ، أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، امتنع عن
 المسلمون بعده ، فينتهكون حرمة الكنيسة ويحولونها إلى جامع لهم

تحلث غوستاف لوبـون عن حريق كتب المشـركين في الإسكندريـة، قبل الفتح العربي ، فقال :

الإسكندرية ، تبل الفتح العـربي بعنايـة كالتي هـدموا بهـا
التمائل ، نلم يبق منها ما ما يحر ق .
ولقد وافقه ديورانت على هذا الأمر ، فقال :
 والمتحمسون في عهد البطرق توفليس عام
V - حتى الجـزية البسيطة كان يـدنعها المكلف المسيحى ، طـلمـا قـدر واستطاع ، وإن لم يقدر ، فكان جزاؤه الإعفاء منها . تحدث الدكتور قرم عند هذا الأمر فقال :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) حضـارة العرب : ص YO (Y } \\
& \text { (Y) تصة الحضارة: ج }
\end{aligned}
$$

لا يـدنع الجـزية إلا من يعمـل من الرجـال ، أما النــــاء،
والأولاد المجانين، والرمهان، والعبيد، فمعفون منها، وإلذا رنض بعضهم دنعها نال تتر تب على رنضهم هذا مسؤوليـيـة
 وتقلباته ، نفي مصـر مئلا ربـطت الجزيـة ردحاً من الـزمن بمقدارطمي النيل .

فهـل من عدل أعـظم من هــذا العـدل ؟ وهـلـ من تسـالمـح أكبر من هــذا التسامح وأروع ؟ ولقد صدق الاستاذ محمد الغزالي عندما قال :
تد أثبت التاريخ حقيقة رائعة : أن المسيحية أو اليهودية ،


 الإسلامي ، وناؤوها في أوروبا المسيحية .


للرد على هذا التجني نحيله إلى التاريخ ، وإلى ما سجله في صفحاته من

ولنستعرض بهلوء ورويـة حـال ( البلدان العـظيمـة ) ويقصـد بهـا البـلاد


وبذلك نستطيع أن نتبين ، فيما إذا كان الإســلام دخل (" البـلاد العظيمـة "، لنشر الإسلام أم للنهب ، والمال ، والجاه كما زعم ؟

ولنأخذ من البلدان العظيمة :
اسبانيا : في أوربة :
والشُام : من بلاد الروم المسيحية :
ومصر : من أفريقيا القبطية


 وتقدمت بوجوده .

وبكلمة أوضح : هل سرقها الإسلام أم أنعم عليها ؟ هل كان نقمة أم نعمة
للإِجابة على هذه الأسئلة نبدأ : بمصر :
وخير ما نبدأ به لرد التهمة عن الإسلام ، ولرفع الظلامة والتجني عنه ، أن
 بطريرك الأقباط ، حين دخل الجيش الإسلامي مصر . جاء فيها :
بسم الله الــر حمن الـرحيم : هــذا مـا أعــطلى عمـرو بن

 يـدخـل عليهم شيء من ذلـــك ولا ينتقص ، ولا ولا يسـاكنهم النوب، ، وعلى أهل مصر أن يعطوا الجـزية ، أن اجتمعـوا
 درهم ، وعليهم ما جني لصونهم
فــان أبى أحـد منهم أن يجيب ، رنـع عنهم من الجــزاء بقدرهم ، وذمتنا ممن أبى بر يئة .

وإن نقص نهـرهم من غــيتـه إذا انتهى ، رنـع عنهم بقـدر ذلك .

ومن دخـل في صلحهم من الـروم والنـوب ، فله منـل مـا لهم ، وعليه مثّل ما عليهم وني
ومن أبى واختـار الذهــاب ، نهو آمن حتى يبلغ مــمنمنه ، أو . يخرج من سلطاننا
على أن لا يغــزواو ولا يمنـعـوا من تـجــارة صــادرة ولا
واردة(").

ودراسـة بنود هـذه المعـاهـدة ، تكفي لتبين العـلـل العـظيم ، والتسـامـا
 أية مواجهة عسكرية .

فالمعاهدة بما تضمنته ، تعتبر صفحة جديدة في تاريخ العهود الوسطى .
 يستريحون لهذا العهد المعروض عليهم ، ويوقعون عليه راضين :
 للمعابد قداستها، فلا يقتحمها أحد ، ولا تخدش شعـا
 انتمى الفريقان للمسيحية
 الضـرائب البـاهـظة ، التي كــان المصـريـون يـدفعـونهـا مكـرهين للرومـــان المسيحيين أمثالهم
ץ ـ يلاحظ أن الضريبـة كانت تنقص تبعــاً لهبوط الفيضــان ، ولكنها لا تـزيد عن النسبة المقررة ، كما أنها تؤدي اقساطاً ثلاثة على مدى السنـ الهـة
(1) تاريخ الطبري : الكامل في التاريخ : ابن خلدون .
₹ - هذه المعاهدة معقودة مع المصريين ، الذين هم أصحاب البلاد ، وإذا رغب

 نفسه ، أو ينططع عنده سلطانهم م ه ـ لا يجوز للمسلمين أن يمنعوا تجارة صادرة ولا واردة . T - ويجب عليهم لقاء الضريبة التي يحصلونها ، أن يمنعوا أي غزو لمصر .




وللحديث عن حال الأندلس في عهدهم، نترك الحديث للدكتور غوستـاف لوبون يقول :

لم يكد المسلمون يتمون فتح إسبانيا، حتى بـدأوا يقومـون
 يحيوا ميت الأرض ، ويعمر وا خرب المدن ، ويقيموا نخم

 اليونان والـلاتين ، وينتئون الجـامعات التئ
ملجأ للثقافة في أور بة(1) .
 يقول :

لم تنعم الأندلس طوال تـار يخها بحكم رحيم عــدل ، كما
(1) حضارة العرب: ص مro.
نعمت أيام الفاتحين العرب(1).

وهـذا ول ديـورانت صــاحب تصـة الحضـارة يحـدثنــا عن بــلاد الــروم المسيحية ، عن الشام في العهد الإسلامي ، فيقول :

 الــــميين ني البــلاد الإلمــلامــــة ، تضـمّ فئــات من المسبحيين ، وتد بلغ عدد الذين رقوا منهم إلى المنـاصب
 المسلمين في بعض الههود .

 نفسه آخر آباء الكنيسة اليونانية ، رئسى المجلس الذي

 وكنيستها

نسأل الحريري : هل سيـاسة النهب المـزعومـة ، التي ادعى أن المسلمين



 مراكز مالية حساسة ، إذا كان همهم السرقة ، والنهب ، والمال ، والجاه؟ كتب الأسقف سيـداروس ، عما آلت إليه أوضاع الططوائف المسيحيـة في
(1) حكم الدسلمين في إسبانيا: انظر حضارة العرب: ص rro.

## أواخر عهد الامبراطورية العثمانية ، فقال :

تحول البطارةة إلى طغاة ، نيرهم لا يطات ، وإرادتهم فوت كـل إرادة ، وكـانـوا يستعملون سـلاح الحـرم ، ويسيئـون استعماله

وفي تحقيق لوزارة الخارجية البريطانية عام • \1^7 عن وضع النصـارى في تركيا ، تبين :

إن السلطات المسيحيـة ، أي الــرؤسـاء الـروحيين وأحبـار
 في دائرتهم الصغيرة من الموظفين الأنوالك .

ويـرتكب الأساقفـة والمطارنـة من أفعـال الاضـطهـاد بحت أتباعهم ، ما لو ارتكبه الأتر الك ، لثارت ثــائرة جميـع انصار
(1) نقلًا عن تعدد الأديانّ وأنظمة الحكم : ص rvع.
هؤلاء مدحهم القر آن وهؤلاء ذمهم

تابع المقنع شُوحاته حول ما أسماه „فشّل القر آنه، فقال :
ا"في غمرة الفتوحـات والحروب ، تـولى الخليفة عثمـان بن

ولم يوفر في جمعه زيادة أثشـيـاء ، وحذف أثيــاء ، وتبديـل
أخرى .
بتعـاُ لعواطف الفــتاتحين تجاه من انهـزموا أمـامهـم ، أو من
 مصحف عئمان مواقف متناقضة ، لم تكن في تـرآن القس والنبي
ونكتفي بمـُل واحـد لاظهـــار هـذا التنـــفض الفـادح بين المصحفف والقـرآن ، أو بين عثمـان والنبي ، وهـــو الـذي
 والقر آن .
فالنصارى في قرآن القس والنبي ، هم المسلمون حقـاً قبل مسلمي العرب

وينتهب إليهم ، ويستشثهـد بهم ، ويمدح مـودتهم . ويحلر
رهبانهم ، ويؤمن بآلهتهم

أمـا بالنسبـة لمصحف عئمان ، نـالأمر يختلف تمـامـأ عن
 ظـالمين ، وكالـوثنيين مشركين ، وكالمسيحيين يغلون ني -دينهم
وأصبحـوا بالتـالي أعداء النـاتمين ، فخلطورا بين النصارى
 الدين ، وباعتبار الهّ هو المسيح عيسى
ولا نجـد مبر رأ لهـذا الخلط بين النـين النصارى والمسيحيين في مصحف عئمـان ، سوى الانتصـار السيـاسي الـذي حققـه الفاتحون .

هؤلاء وجدوا سكان الأمصار التي انتتحوهـا وذللوها أعـداء لهم ، ومن الطبيعي أن يكونوا كذلـك ، شُأن كل مدحـور منهزم أمام الفاتح العاتي
ومن الطبيعي أيضاً ، والقر آن ما يزا اله في طور جمعـه ، أن يسب المقهورين سياسياً، كما يسب المســر كين والمنانفين والكفار .

 على دين الحق وإيمان المتتصرين .
 وأصبح مصحف عثمان متحدياً التاريخ ، ومستهتراً بأبسط
أصولـ . . .

كانوا في قرآن القس والنبي : المسلمون حتـأ قبل مسلمي العرب

والذين :
 والوثيين الكفرة ، والمسيحيين المغالين

هؤلاء لنا حولهم أسئلة بات طرحها على المقنع واجباً .
الأول : لماذا يظلمهم پالمنتصرونه) ويذلونهم وهم ـ كما أخبرنا ـ مسلمون
 رإخلاص ، ويناديهم بسُتى أنواع السبل ، للموادعة ، والمســالمة ، والتعـاضد ، والتكاتف ضد الكفار .

فلمــاذا يـظلمهم وفي قلوب هؤلاء النصــارى تعـاليم الإســـلام ، وآيـات القرآن ، وحب النبي ؟ . .

وهل كانْ المسلمون بحاجة لهذا الـظلم ، يمارسـونه خــد من يحمل نفس إيمانهم ، وبنفس الوقت يحتفـظون في قرآنهم بـآيات التقـدير والثنـاء ، بحق من (يظلمونهم") ؟
أكان المسلمون بهذا القدر من السذاجة والغباء ؟ أم كــانـوا عـاجـزين عن التفـريق بين هؤلاء النصـارى المؤمنين ، وبين الــوثنيين واليهود ، والمسيحيين المغالين ؟
والسؤال الثاني : أما والحـريري المـزيف يلطم وجهه ، تفجعـاً على ما آل إليه مصير النصارى ॥المدحـورين") في أمصارهم ، الأذلاء في ديـارهم بعد عـز ،

ممن كـانـوا مسلمين قبـل العـرب ؟ أين هي الأمـاكن التي كــانت تقــطنـهـا تلك الجماعات النصرانية المؤمنة ؟
يجب أن لا يجدي الحريري نفعاً هذا الأسلوب الغوغائي الرخيص ، الذي



 أكاذيب المؤلف ، ووهمأ رخيصاً من أوهامه ، وهو ما سنجده بالنتيجة أمامنا . ونبدأ رحلة البحث والتنقيب من الجزيرة العربية بالذات :

في النصول السابقة من هذا الكتاب ، بينا بوضوح وإسهاب حقيقة الـوجود
 خاصة ، وأثبتنا أنه كان بشكل عام وجوداً هزيلًا ضئلاً ، لا تأثير له ولا وزن .

وما قدمناه من الدلائل والبراهين ، كان كاف لإثبات هذه الحقيقة القاسية والصـدام الحقيقي الفعلي ، الذي واجـه الإسلام في الجـزيرة ، كـان مع

 الصراع ، إلا في المرحلة الأخيرة منه ، وبالذات إلى حين دخرل الون الدولة البيزنطية حومة هذا الصراع
والمعـروف ، أنه كـان للمسيحية المئلــة ـ كما يحلو للحـريـري التفـانـر




الجديد ولا ضده ، وظل الأمر كذلك ، إلى أن اضمحل بالنتيجة وجودهم الديني والمعنوي تلقائيأ من الجزيرة كلها فيما بعد .

أما الوجود المسيحي الفاعل في الشرق الأوسط ، فلقد كان متمئلئلاً بالـدولة البيزنطية ، وما يدور في فلكها من إلقبائل العـربية القليلة ، التي تعيش قـريبة من حدود تلك الدولة

أما على الصعيد المسيحي الطوائفي ، فمعروف أنه كان لليعاقبة وجـود في الشّام ، وللنساطرة وجود في الحيرة ، وللأقباط سيطرة في مصر .

هــذا هو التـوزع الديني والططوائفي ، للمسيحيين في الأمصار التي دخلهـا
المسلمون ، فأين هم النصارى المزعومين ؟ وأين يقطنون ؟ الـئ
أين هي بلادهم ، وأمكنة تواجدهم ، التي غزاها المسلمون المين ، وأذلوهم فيها ؟ ونتصد بالنصـارى طبعاً ، أولئك الذين ذرف الحـريري دمـوع العهر على مصيرهم رالمشئؤوم".
نتـظر منـه أن يجيب ، وإلا فسيكـون من حقنـا أن نعتقــد ، أن وجـودهم المزعوم ليس إلا من بنات خياله ، وهي الحقيقة فعلًا .




 الرهبان والقسيسين ؟

فيمحور بذلك على الأقل آثار فعلته ودليل تلاعبه لماذا لم يفعل ، وكان في قدرته أن يفعل ؟ تم يعطي الحريري للأمر طابعاً مأساوياً عندما يقول


ثم أورد الآيـات التي اعتبـرهـا تعـرضت في عهـد عثمـان للتحـريف ، أو
الزيادة ، أو النقصان ، كالآتي :
ا ـ الآية :
(1) (1)

معتبـرأ أن لفظة „نصـارى) تفسد النـظم المسجع ، الـنـي اعتـدنـا عليـه في

 أصل الآية :
.
Y ـ الآية الثانية التي بها نفس ॥التحريف") هي :


فالمؤلف يستغرب أن تجمع الآية بين النصـارى واليهود ، لأن من كـان لا يقر بالهدى اليهود وحدهم ، ومن المفترض بنظره أن تـأتي الآية على ذكـر اليهود

فقط دون النصارى .
「 ـ آية ثالثة اعتبرها من ضحايا (تلاعب) عثمان بقرآن شالقس)" هي :

ملتهم|(r)
فهو يعتقد أيضـأ أن كلمة (النصـارى)، لا مبرر لـوجودهـا في الآية ، أمـا لماذا اعتبرها مضافة ، فأمر لم يشرحه .
§ ـ ورابعة لحقها نفس ॥الاعتداء") هي :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة ، الاية/ Iro }
\end{aligned}
$$

 والأبـبـاط كـانــوا هــوداً أو نصــارى تــل أأنتم أعلم أم
(1)

واهـا كان إبـر اههم يهوديـاً ولا نصـر انيـاً ولكن كـان حنيفـاً (r) (r) مسلمان

مما تقدم ذكره يتبين أن (فششل القرآن)، بنظره ، كان بسبب موقفه السلبي من

 بها ، إلى آيات من اللذم والهجاء والسب كما قال .
ورغم أن أقواله هي مجرد فرضيات ، وتخمينات ، وتهم رخيصـة ، إلا أننا نفضل تفنيدها ومناقتشها ، ولذلك فإن بحثنا يجب أن يلانمس نتطتين هامتين : الأولى : طبيعـة وظروف وأسبـاب تـوتر العـلاقـات بين المسيحيـة والإِسـلام ، وتحديداً في بدء الدعوة الإسلامية
والثانية : التدقيت بموضوعية وتجرد ، بالكيفية والظروف التي جمع بها القرآن .
 الحريري ، وافتراءاته ، وتهريجه .

حول النتطة الأولى نتول :
إن دعوة الإسلام القوية إلى توحيد الله ، وإقرار المساواة بين خلقه كافـة ،
 العرب . وكان حق الإسلام ، أن يلقى عوناً على مجالــدة هذه الـوثنية الـطاغية ،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الاية/ •1£ . } \\
& \text { (1) (1) سورة آل عمران، الاية/V }
\end{aligned}
$$

من حملة الكتاب الأولين ، أتباع موسى وعيسى نهل أدى اليهود والنصارى بعض هذا الحق ؟
 إذ انضموا بعواطفهم أول الأمر إلى عبدة الأصنام
ولما رأوا كفة الإسلام توشك أن أن ترجـع ، انضموا بـأسأسلحتهم إلى الجانب المناوىء للدين الجديد

 عن أذاهم :


ناعفوا واصفحوا حتى ياتي الشَ بأمر ه إن الشا على كـل شي
تدير (1) . .

على حين يقول في السورة نفسها ، قاصداً عباد الأصنام :
 أخر جوكم والفتنة أشد من القتل ولا تفاتلومم عند الــرمج



 بين المسلمين واليهود من عراك :

$$
\text { (1) سورة البقرة، الأية/ الأية/ 191. } 1 \text {. }
$$



(1) ور يقاًّ


المسلمين فنزل قوله تعالى :
اوه قاتلوا المشر كين كانة كمـا يقاتلونكم كـانة واعلمـوا أذ الهَ الهع المتقين (r)

ذلك كان بالنسبة لليهود من أهل الكتـاب ، أما بـالنسبة للمسييهحيين الــنين


 التوتر والتأزم الشديدين في أكثر الأحيان

فـالمسيحيون في تينـك المدينتين ، وقفـوا موقف الـلامبالاة والاستخفـاف الـا
 المتربص المتآمر

والعجيب أن الإسلام ، ما إن انتهى من توجيه ندائه المعـروف للتعاون بين

 بعضهم البعض ، فيؤلفون جبهة قوية سياسية وعسكرية ولـون بوجه الإسلام ر ولثــد مـا كـانت دهشـة المسلمين واستغـرابهم لمـوقف النصـارى بشكــل

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأحزاب، الأية/ } \\
& \text { (Y) سورة التوبة، الأية/ حبر. }
\end{aligned}
$$

خاص ، الذين أبدى لهم الإسلام أوجهاً مخلصة من المودة والصفاء . تحدث جورج قرم عن موقع النصارى المميز في القرآن ، فقال :

إن أهل الكتاب وخـاصة النصـارى ، خصهم القر آن بوضع
مميز)
فـإذا بهم في صلب التحـالف المشُبـوه ، وفي عمق المؤامـرة ، جنبـأ إلى جنب مع الوثنيين واليهود ، بدأت بالسر والخفاء ثم أصبحت بالعلن .

واليهود والوثنيين ، معارك عسكرية موحدة ضد الإسلام ، نذكر بعضها :

 جعلت ذماءهم تخالط ماء النهر، الذي يسمى إلى اليوم بنهر الدم م الئ


 كانت خاتمة المعركة المظفرة .

وفي تلك المعركة أنشد القعقاع بن عمرو :
وفــرس غـرهـــاطـــول الســـلام
لقينـا بــالفــراض جمــوع روم
 فـــا فتئـت جنــود الـسلم حـتى رأينــا التـوم كـــالغنم الـــوام(r)

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) التعصب والتسامح : ص } 179 .
\end{aligned}
$$

ومن حق المرء أن يتساءل : أما كان هنـاكُ موضـع لسلم شريف ، يصـون هذه الدماء الغزيرة أن تسفك ، وهذه الأرواح البريئة أن تهلك ؟



 حيث صنفهم من بين الشامتين بوفاة النبي ، أسوة بـاليهود أعـدى أعداء الإســلام نقال :

فرحت نصارى يثرب ويهودهــا لما توارى في الضريح الملحد') يستثف منه بأن مشاعر الود النصرانية اتجاه النبي ، كانت مفقودة تماماً

تلك كانت صورة العـلاقات المسيحيـة الإساماميـة ، بعدمـا فشل الإِمـلام

 مؤامر اتهم ، أو من سيوفهم المجردة ضده ظلماً وعدواناً .



 لأنها أمور مبدئية لا مجال للإِسلام أن يهادن أو يتساهل بشأنها .

وموقفه المتشدد من كفرهم وشركهم ، ما كان ليتغير أو يلين ، سـواء سالم
المسيحيون الإسلام أم هاجموه واستعدوه .
(1) تاريخ العرب قبل الإسلام : ج 1 ص 10 \& .

فالإسلام وجد ، أن من صلب واجبه تجاه الحقيقة والحق ، أن يقف بوجه

 دعـوة نبيهم عيسى ، وتركُ مـا بين أيديهم من خـطل وضلال ، إلى تعـليم الحق والرشاد.

ذاك كــن موتف الإِسـلام النابـع من احساسـه العميق بالمسؤوليـة ، تجـاه
 فكلفه هذا المـوقف عداوات كثيـرة وأعداء كثــراً ، كان في طليتهـهم المسيحيـون

وإذا ما قلنا : إن المسيحيين وقفوا من دين التوحيد موقف العدو المتآمـر ، إلا أننـا لا نسسى ولا ننكـر ، ألن قلة منهم سـارعت إلى تفهم تعـالِيم الإِســلام ، بعدما وجدت فيها الحقيقة المنشودة ، ومنارة الهداية ، وطريق الصراط
 استشهد في سبيله ، وإلى هؤلاء قصدت الآية الكريمة

ول ولتجدن أتر بهم مودة للذين آمنوا الذين تالوا إنانصارى

من الدمع مما عر نوا من الحق )| (1).

هذه الآية تصور حالة ، وتقرر حكماً في هذه الحالة ، تصور حالة فريت من من

 القبول بهذا الحق والإيمان به
ونتابع قراءة الآية الثانية مباشرة ، لنجـد فيها إعـلانأُفمنهم عن مــذا الإيمان
في لهجة قوية وصريحة :

وا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهـــين . وما لنـا لا نؤمن
 (1) (1) (الصخلنا ربنا مع القوم

 الآيات الكريمة ، وإليها وحدها قصدت آيات اليات الثناء والترحيب ، ولا يما يمكن تعميم حكمها ولا جواز تأويلها ، لتشمل كل نصارى الجزيرة كما اديا ادعى المقنع . من هذه الوجهة فقط ، يجب أن ننظر إلى مـوضوع وجـو إِود آيات مـودة وثناء في القرآن بحق بعض النصارى ، وأخرى تحمل هجاء وذماً وتشهيراً بحق بعضهم الأخر .

 عثمان ، ولا في سواه من العهود .
 به ، وأيده ، واعتنق تعاليمه ، وذم من تمسك منهم بيدعه وضالماله وشـركه فأين المؤامرة وأين المتآمرون؟
يبقى أن نبحث الطريقة والظروف ، والكيفية التي جمع القرآن بها بانيا . يخطىء من يعتبر أن جمع القرآن جرى في عهد الخليفة الثالث عثمانمان . ذلك لأن هذا الجمع قد حدث ثلاث مرات . الأولى : عــدما كتب كله في عهـد الرسـول وبـأمـهـه ، وإن لم يجمـع في كتاب واحد ولم ترتب سوره .

الثانية : كانت أيام أبي بكر الصديق، بعد أن أشار بـه عمر بن الخططاب ،
 كله في صحف حفظته كاملا

الثالثة : كانت في أيام عثمان بن عفان ، وفيها رتبت سوره بعضهـا في أثر بعض ، على حسب ما عرفوه من قبل الـرسول، وفي هـنـه المـن المرة التي كـانت في أيام عثمان ، كان الذين قاموا بجمعه وترتيب سوره أربعة : زيد بن نابت.
وعبداللة بن الزبير .
وسعد بن العاص . وع الر
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام
 وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزل بلسانهم
 الاختلاف ، لأسباب منهـا الخلو من النقط، والشكل المعتـاد في كتابتــا في هذه

فالقرآن بوضعه الحاضر مر على النبي حين كتب .
ومر على الخليفة الأول وصحابة النبي ، حين جـرى تـتع ســروره وآياته في
عهد أبي بكر
ومر على الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، حينما حفظ لـدى ابته حفصـة بعد ترتيب سوره .
ومر على الخليفة الثالث عثمان والصحابة ، ولجنـة من أهل الفكـر والرأبي



 كثير من المتُـددين من الصحابة ، وكانوا بمعظمهم أحياء يرزقون .

إضافة إلى أن أكثر المصادر الأجنبية تشكيكاً بالقرآن ، وكراهية لـلإِسلام ،
 ونصوصه ، على الأقل فيما يختص بالشأن النصراني

 لعثمان ، التي كانت تعد عليه خطواته وتحصي أنفـاسه قـد أثارت أون أول مـا أثارتا
 والثورة ضده ، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث .
إن خــلاف الإِسلام والمسيحيـة قائم ، بسببٍ تبـاينٍ موقفهمـا من موضـوع التوحيد وألوهية المسيِح ، التي يرفضها الإسلام رفضاً قاطعاً

وهو خلاف عقائدي بعيد عن السياسة وتطوراتها .



 تصنيفهم . فموقف القرآن منهم ثابت ، ما داموا على باطلهم وزيفهم قابضون فيما نزلت آيات الثناء بمن آمنوا بالدين الجديد ، وصدقوه ، واعتنقوا مبادئه وتعاليمه . أولئك هاجمهم القرآن وهؤلاء مدحهم
وبين هؤلاء وأولئـكـ مسـافــة شــاسعـة ، هي نفس المسـافــة بين الشــرك والإيمان ، أو بين التوحيد والشرك .


 ومؤامراتهم ، ولكن شيئأ من هــذا لم يحدث ، فمـا سكت القرآن عن اعـوجالـ ،

مسؤوليـاته ، فضـح الشُرك وأهله ، وكثشف البـاطل وحـاملي ألـويتـه مهمـا كــان أنـا

- الثمن

وفي موقفه العظيم هذا، يكمن سر نجاحه وعظمته ، بينما طبيعي أن يكون ذلك بالنسبة للحريري هعيبة ، وبلاء ، وفشّلاً

## دموع التماسيح

 كتابه ، يعتبر بحق صرعة من صرعاته المحمومة المضحكة ، وهو و : محمديون أم قرآنيون؟

 بين محمد والقرآن .

ومن يقرأ المضمون ، يصاب بنوبة من الشفقة والسخـرية ، نحـو واحـد من



 لإفالاسها ، لا زالت تعتمد الباطل والكذب سلاحها ضد الإِسلام ما
ولنسمعه يشرح الأمر المستغرب ، فيقول :

يتـأرجح الدسلمـون اليـوم بين نسبتين : نسبتهم إلى القـى
 جمع سور القر آن على غير تاعدة ، ولنقل نسبتهم إلى قر آن القس والنبي ، ونسبتهم إلى مصحف عثـمــان ، وبكـل

بساطة نتـول أيضاً : نسبتهم إلى التـرآن كما وصـل إلينا ،
 الصر يحة من أهل الكتاب .

فالمسلمون اليوم إذن هم أما قرآنيون ، وإمـا محمديـون ، وهم إلى النسبة الأولى أقرب .
ويوجد صاحبنا للأمر الغريب سبباً أغرب منه، فيقول :
والسبب هـو المدينة ، وبسبب المـدينة اختلطت الأوراق وفشّل محمد . والشـ


فتوحات سيـاسية جـرفت كل شيء وتضت على كـل شيء

وصر اعات طبقية عنصرية ، انتابتها عصبية عميـاء سيطرت
على القر آن يوم جمعه(1).
دواخة مضحكة حاول أن يدوّخ بها القارىء ، فبإذا بالـدونة تصيبـه ، فيما القارىء يراقبه بإشفاق ورثاء .

لنختصـر تـرديـده الممـل ونتـول ، إن التصـة كلهـا هي قـولبـة معـزوفتـه
 تافهة ، فبات السخف مسيطراً . معزوفته المعلومة :
بأن القر آن ليس كتاب اللة ومحمدأ ليس نبياً .

في الصفحـات الساببــة من لقيطه كــان القـرآن تـرجمـة عـربيـة لــلانجيـل
 عثمان بن عفان .

ومن كان الحقد الأسود مقود آرائه ، وموجه أفكاره ، فلا مناقشتـه تجدي ، ولا حواره ينغع ، وهو حال صاحب قس ونبي فعلأ .

نقف نعند مقولته :
نشُل محمد مبيـه فتوحـات سياسيـة ، جرفت كـل شيء ،
وتضت على كل شيء .
 جرفته تلك الفتوحات ، وعن الذي قضت عليه ، فكان ا| كل شيء ه ،.


إن مـا يندبـه المؤلف ليس فشل محمــد ، وإنما في الحقيـــة فئـــل الـروم
 الإسلام ، وكان النبي كما يعتقد الحريري .
 على احلامه ، وأحـلام من هم وراءه ، فبانتصـارها كــانت هزيمتهم ، وبنجـاحـاحها كان فشلّهم ، وخيبتهم ، وحسرتهم .
إن الفتوحات الإسلامية لم تجرف في الحقيقة شيئأ في طريقها سوى الوثنية أولاً ، وحليفتها الدولة البيزنطية المسيحيـة ، التي كانت رأس حـربة هسيحيـة في

هذا الشرق ثانياً .
 المتمئل بعبـدة الأصنـام ، ومؤأمـرات اليهـود ، ودســائس المتحـالفين معهم من النصارى .


 ونصراً مظفراً .

ثم قـال :
 وورقت بين المستجيبين منذ اللحـظة الأولى ، وبددت كـل

 أنصـار ، ومهاجر ون قرشيـون وهــتشميـون ، وسبب ذلـك سببان :

ا - محمــ لم يتونق في تعيين خليفـة له ، كمـا تونق بـه التـى ورةة .
Y ـ مكــة لم تستـطع أن تسيـطر على غلبـة المـــدينة التي استغلها الفاتحون(1).

لن نعلق بشيء على السبب الأول المزعوم لسخانته .
 وتلفيقاً ، تكذبه الحقائق والوقائع
وما علينا لفضحهه ، إلا أن نذكره بأن من تبوأوا أمر الخلافة بعد النبي ،بدهأ ألأِ

 قبائلها .
(1) تس ونبي : ص r•9.

فأين هي العصبية العمياء التي تحدث عنها ؟ وأين هي سيطرة المدينة على







 وإلى المـدينة يـرجع فضـل الدعـوة إلى الجهاد ، أمـا مكة المسكينة ، فكـانت مســالمـة آمنـة ، تـدعـو إلى الإيمـان والإحسان ، والثقرب من أهل المودة(1).
( ( من المدينة كان المنطلق وفي المدينة ابتدأ النصر ). .

 لأنها المنطلق ومنهـا النصر ، ولـولا هذا النصـر لما كـان الإِسلام ، ولـا ولـو لم يكن الإسلام لما كانت نكبته ومصيبته .
وإذا سلمنا جدلاً، أن المدينة غـدادرة ظالمـة ماكـرة، فكيف نسلَّم بأن مكــة
 المـودة ، بدون الإسـلام ؟ أو قبله ؟ . . ثم أي إيمان كـانت تدعـو إليه مكـة قبل

أهو الإيمان بالوثنية وأصنامها ؟ أم الإيمان بمن اتخـــهم الناس أربـاباً من دون اله ، الذين كانوا يأكلون اموال الناس بالبانط أم الإيمان المسترك بكهم على السواء؟
وبلغ العهر الرخيص ، والتذاكي المصطنع حدأ، جعل الحريري يتباكى لا
 محمد نفسه ، الذي قال عنه :

إنه المغدور المطعون بتعاليمه ، وقرَآنه ، ومآتَّه ، وخطه ،
ونهجـه ، وديـانــه ، بــرمتهـا ، من مسلمي المــدينــة


نقول : يجب أن يكون بين الغادرين بنبيهم ، الطاعنين بدينه ، صهره وابن
عمه الإمام علي بن أبي طالب ، وصديقه الأول أبو بكر الصديق والخليفة الراشي عمر ، وباقي الصحابة الأبرار .
إن دموع التماسيح التي يذرفها صاحبنا ، ليست إلا على حاله وحال أمئـاله
 الإسلام ، وثبات الإسلام ، وانتصار الإِسلام م إنها الحقيةة بلا صباغ ولا رتوش .

شبح الوحدة الإسلامية يلاحقهم حتى القبر

في الصفحة • Y من قس ونبي نرى مؤلفه يزفر كل مخاوفه ، وينفس عمـا يرعبه ويقلقه ، ويجمع كل ما يفزعه ويفري عظامه ، فيتحدث عنها مرة واحــدة ، وليس من شيء يرعبه ، مثـل أو أكثر من وحــدة المسلمين و هـري هذه الـوحدة ، التي
 على الأقل ، هذه الوحدة ، التي يرى كل أعداء الإِسلام نهايتهم بها ، تماماً كمـا كان أجلدادهم قبلهم يرون نهايتهم بانتصار الإِسلام .

وإذا كانت نهاية الأجداد معروفة ، فنهـاية الأحفـاد لن تكون أكثـر سعادة ،
ولا أفضل حالًا ، بوحدة المسلمين الزاحفة كالقدر المحتوم .
تحدث عن رعبه ، فقال :
يسعى , المسلمون اليوم !الىى الوحده ، كمـا إلى التفر قــة في


. لا تمل
فمن دعوة إلى الوحدة باسم العـر وبة . إلى أخـرى ، باسم
الإِسام

إلى رابعة ، باسم الاشتر اكية التقدمية .
إلى خامسة ، بعثيّة عر بية واحدة .

إلى سادسة، خمينية
إلى سابعة ناصرية
إلى ثامنة تذافية .
وتاسعة ، باسم محاربة العدو الصهيوني المشترول .
وعاشرة ، باسم القضية العر بية الفلسطينية .
ويسترسل الحريري في حديثه عن ٪ البعبع المتعدد الوجوه ه فيقول :
كلهـا تكون ، وكلهـا لا تكون، ، وتبقى التفـرقـة ، لأن بين مكة والمدينة لا صلح ، ولا عودة إلى كليهما ، وقد كـرس الـا مصحف عثمان فصلهما إلى الأبـد .
 إلى القبر ، فقال :


الدائمة إليها أبداًاً(1).
وهكذا نفس الرجل عن كربه، وأوجد ولو بـالوهم والتمني ، طـريقة يهـرب بها من مخاوفه ووساوسـه، ويطرد بهـا من خيالـه أثشباح الـوحدة الإِسـالمامية بكـل . أشكالها ، فاطمأن وارتا


 وحاولوا أن يقاوموا الإِسلام ، هزمتهم سيوفه في أكثر من معركة ، لِيناديهم محمد
(1) قس ونبي : ص • •HI -YI .

فيمن نادى : اذهبوا فأنتم الطلقــاء ، وما أقـــاها وأمـرها هــه الكلمات الخـالدة على نفوسهم

وكما نام الأجداد على حرير الاطمئنان ، وأفـاقوا على الكـابوس ، كـــلك

 بعيد المنال .

ونحن ، وإن كنا لا نريد له ولأمثاله إلا أن يناموا على حرير أوهــمهم ، إلا

 لانها تدر محتوم ، ولأنها إرادة التاريخ ومنطقه ، والتاريخ لا يعود إلى الوراء .






 الأحفاد اليوم ، ولن يصيبهم من التـآمر والأحـلاف ، إلاَّا ما أصـاب أجدادهم من الهزيمة والخسران .

ليس ما نقوله إنشاء ، ولا اضغاث أحلام ، بل حقيقة مؤكدة وبديهية .



 جيوشه ضد أوطانهم وبنيها ، فقال :

أدت مشاركة كتـائب مسيحية في القوات المغولية ، التي

من قبل السكان المسلمين ضد المسيحيين (1).
وقال :

حر كة التمرد العامة ، التي عصفت بالبـلاد ضد الاستعمـار
الانكليزي يومئذٍ .

وقال :
أضحى الأقبـاط في مصـر ، السنــد الفــــل للـــــطرة
الانكليزية .

وتحـدث الاستاذ حـوراني في كتابـه ( الأقليـات في العـالم العـربي " عن الموضوع ذاته ، فقال :

 ونـادرأ مــا كـــنت تكـن ولاء للدولــة الـتي تـحيـا بـين ظهر انيه(ا)
 (Y) نفس المصدر : • •

## بالدس بدأه وبالد نهاه

لم يبق من كتاب الحريري إلا صفحات قليلة ، ونودع بعدهـا متاعب رحلة طريلة شاقة ، كان لنا خلالها مع الباري الباطل جولات وجولات ، ولات ، ولا بد قبل الوداع من أن نمر على الصفحة Y Y Y منه ، ليستقبلنا العنوان الخير :
أسألوا أهل الذك .

وكنا نتظظر أن يكون في النص ، ما يجعلنا نلجأ إلى أهل الذكـر ، لنسألهم
 الإنشائي ، والحشُو الككلامي الجميل ، والخيال الواسع
خمس صفحـات انهى بها لقيطه ، دبجها في وصف خـلاب اللاب للصحـراء ،
 اللامحدود واللانهاية ، وحيث الطمأنينة والانعتاق .

ولكنـه حتى في تلك الأجواء النقيـة الصافيـة ، لم ينس أن يفـرغ في كيـيـد الحقيــة آخر سهم في جـعبتـه، وأن ينفث في جسدهـا آخر جـرعة سم تختـنـنها خبايا نفسه .

ولن نحرم القارىء الكريم ، وقد رافقنا بكل مراحل رحلتـنـا المتعبة ، عبر
 دس سمه في دسمها ، مكتفين بقراءة مقدمتها التي جاء فيها :

يعز علي اتهام الآخرين بالخطأ والضالال ، كمـا يعز علي إدعاء المعرفة

ولكن التهمـة والإدعاء ، يهـونان أمـام واقع تـاريختي لازمه
 ضحية بلبلة في الإسلام، لا حدود لها ولا لا نهاية
ليس من مسلم متدين ، استططن الافراج عن الحقيقـة ، وليس من باحت محقق تمكن من تول الحقيقة ، وليس من جريء مغامر ، هانت عليه حياته ليعلن ما ما يضمر ، وأخشئى

 ضلالًا ، والحقيقِّ مطاحأ بها في التيه . ويختتم المقنع لقيطه بآخر اكذوبة في جعبته ، فقال :

بين كتاب القس والنبي وكتاب القرَآنيين ، تدور كل حكايـة التاريخ ، لا هؤلاء حـادوا عن الطمئنانهم ، ولا عثيـمان بن

يحرمون علينا سؤال أهل الذكر (').

وبهذه الفرية كان الختام ، وهذه المـرة لن نعلق على ما هـا هـذاه بشيء ، بلـ بل
 مقولاته المفلسة ، وتهر يجه المضحك ، إلا بسؤاله : ـ ـ متى حرمك المطمئون من سؤال أهل الذكر؟
(I (I قس ونبي : YIr .

# Y ـ ثـم قـل ، هل اسقط القنـاع عن وجهك ،وخـرجت إلى النـور ليـرولك فيعرفوك فيمنعوك ؟ 

وخير ما نختم به كتابنا الآية الكريمة :
وة يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم ناسق بنبأ نبينوا أن تصيبوا توماً بجههالة نتصبحـوا على ما نعلتم نـادمين جا (').

صدق الله العظيم .

## خـاتمـة

إننا على يقين راسخ، ، وقناعة ثابتة ، بأن الحريري المزيف صـاحب كتاب



 ذلك إلى حروب صليبية جديدة ، وإن لا مصافحة ولا مهادنة مع الإسلام .

ومن المؤسف الاعتراف ، أن هذه القلة المتشنجــة المتعصبــة ، هي التي



 وإخلاص ، من أجل ارساء قواعد متينة للأخاء المسيحي الإســلامي ، معتبرة عن

 بقوة السلاح . . إنما إلى متى؟
ونحن كمسلمين ، انطلاقاً من إيمان النبي العظيم يسوع ، بأن المحبة هي


جمعـاء ، لكي تتوحـد باللّ ، وفي حب الله وفي حب الإنســان لأخيه الإنسـان ، ومن نداء القرآن المـخلص لأهل الكتاب :
(1) (1) يا أهل الكتاب تعالو إلى كلمة سواء بينتا وبينكم

ستـظل حناجـرنا تـردد نداء الأخـاء ، ولو بحت أصـواتنا ، وسُتـظل أيدينـا بيضاء ، ممدودة لمصافحة كـل الشُرفـاء من الأخوة المسيحيين ، حتى ولـو ظلت وحدها تسبح في الفراغ

وستظل قلوبنا مفعمة باللهفة، ، والشوق ، والرغبة ، للقـاء صادق ، وعنـاق حار بين المؤمنين ، كل المؤمنين ، على أرض المحبة ، والأخوة ، والوفاق .


 الأديان .

وعندها فقط نكون جديرين بحمل اسم المسيحية والإسلام . وأخيرأ سيظل عملنا جادأ دؤوبـاُ ، لتحقيق هذا الهـدف ، ولا ولا نظن إلاًّ أننـا لمنتصرين . .
(1) سورة آل عمران، الاية/ ع1.

## مر اجع الكتاب

ـ التوراة وأسفارها.
ـ الأناجيل الأربعة ، دار المشنرق ، الطبعة العاشرة 9^0 ، بيروت. - رساثل الرسل .

ـ كتـاب البر هـان ، عمار البصـري ، تحقيق د. ميشــل الحـايـك، دار المـــرق


- الإسـلام بدعـة نصـرانــة ، الياس المر، لا ذكـر لاسم النـاشــر ، ولا المـطبعـة والأرجح ـ الكسليك .
- سـوسنة سليمـان ، نونـل جرجس الـطرابلسي ، دار لحد خـاطر ، طبعـة ثانيـة .9AV
- حرب الكنائس ، د. أسد رستم ، منشورات الجامعة اللبنـانية ، الـطبعة الثـانية 97V ، بيروت.

 جامعة الدول العربية .
 بيروت، 19V9.
ـ المـذاهب الكبرى في التـاريـخ ، البـان - ج ـ ويـد جيري ، دار القلم 9V9، بيروت

ـ محمد في الكتاب المقدس ، البروفسور دافيد كلداني ، دولة تطر ، طبعة أولى 910
ـ العرب والإسلام والخلانة، البروفسور بلياييف، الدار المتحـدة للنسر 19V9 ، بيروت



ـ نظرات حديثة في الكتاب المقدس ، الأب هنري أمرسن غوزدكُ ، ترجمة شاكر خليل نصار ، المكتبة الإنجيلية الوطنية - بيروت . الواب

المكتبة البوليسية ـ لبنان ـ طبعة ثانية 19Ar .

ـ القرآن والمسيحية ، الأب يـوسف دره الحداد ( تحت اسم الاستـئـاذ الحداد ) ، الدكتبة البوليسية - جونية لبنان 1979 الوا 19 ـ القر آن الكريم .

- مجمع البيان ، الطبرسي ، دار المعرفة ، الطبعة الأولى ج1 ، ، بيروت .
 بيروت.
- ابن خلدون ، دار البيان .
- تاريخ العرب قبل الإسـلام ، الدكتـور جواد علي ، دار العلم للمـلايين بيروت الطبعة الأولى 1971 .
- مروج الذهب ، المسعودي ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميـد ـ المكتبة الإسلامية، بيروت الذهب الر
- الملل والنحـل، الشُهرستـاني ، تحقيق محمـد سيـد كــلاني، دار المعـرفـة، بيروت ( 971



ـ تاريخ الطبري ، الطبري ، مؤسسة الأعلمي
ـ الأغاني ، الأصغهاني ، دار صعب، بيروت ـ الاري



- تاريخ اليعقوبي ، صعب ،

.
ـ النظم الإسلاميـة ، د. صبحي الصالـح ، دار العلم للماليين ، الـطبعة الثـانية 1971 اليروت

 . 1977 بيروت
ـ التعصب والتسامح ، محمد الغزالي ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة 1970 19 . - تصة اللـيانات ، سليمان مظهر ، دار الوطن العـربي ، الطبعـة الأولى ع 19 ، 19 ، . بيروت
ـ أضواء على الثقافـة الإسلاميـة ، الدكتـورة ناديـا العمري ، مؤســــة الرســالة ، الطبعة الثالثة 1910 ، بيروت ، الثا ـ التبثيـر والاستعمار ، الـدكتورين خـالد وفـروخ ، المكتبة العصـرية ، الـطبعة الخامسة ا9 الا ، بيروت ،
- روح الــدين الإِسـلامي ، عفيف عبـد الفتـاح طبــارة ، دأز العلومُ للمـلايين ،

$$
\text { الطبعة } 0 \text { ، بيروت 1910 . }
$$

ـ مـــاذا حول أميـة الرسـول ، علي شـواخ اسحق ، دار الإسـلام الـطبعـة الأولى


## الفهرست

| $\bigcirc$ | لإلهداء |
| :---: | :---: |
| 10 | حديث حول مثدمة تس ونبي |
| ro | النصل الاول |
| rv |  |
| ro | وردة والحنيفية والحنفاء . . . . . . |
| ov | لا وجود لديانة نصرانية خارج الديانة المسيحية |
| ir | حقيقة الوجود المسيحي في مكه وريش . |
| v^ |  |
| Ar | كيف أدخل الحريري الإبينية الى مكة ....... |
| av | هذه مصادرة حول الإيونية . |
| ar | الخلان جوهري بين الإسلام والايونية |
| 99 |  |
| 1.1 | الإسلام قال بحزم : إنجيل واحد لا الناجيل متعدة . |
| $1 \cdot \mathrm{v}$ |  |
| 117 | حول للز الوفعة الإلهية |
| ire |  |
| 18. | شعائر الإسلام يردها الحريري إلى نصرانيّ وانيّ |
|  | ها يبحث عنه حفيقة هو : نتويض الإسلام |
|  | V•^ |




| \{9V | طلب حق أريد به باطل |
| :---: | :---: |
| 0.1 | الفصل السابع |
| $0 \cdot 4$ | هكذا نصّر المؤلف جد النبي |
| 01. |  |
| 010 | إذا كان الإسلام أبيونية يعرفها أهل مكا فكه فلماذا لم يفضحوا النبي بها |
| OYE | وهكذا نصّر النبي نفسه |
| or. | هل يلتقي الإسلام الموحد والمفيحية المثلثة . |
| orv | طريقة مبتكرة في توحيد الأديان . |
| 0 - | من مم أهل الكتاب . |
| 000 | الفصل الثامن |
| OOV | حقوق لا أساس لها |
| 077 | من هو القاعدة ومن هو الشواذ في حياة البشر |
| 7-r | الإسلام لم يكره أحدأ على اعتناقه . . . |
| 71. | في الإسلام اشتراكية عادلة تفتقدها المسيحية |
| 71 V | المعارنة الفاشلة . . . |
| Tr | إنجيل لا أثر له . . . . ويقرأ من نصوصه . |
| TE. | الله في الإسلام ، والله في المسيحية |
| 7 18 | الفصل التاسع |
| 701 | النجاح الموهوم |
| 700 | والفشل المزعوم . |
| TVr | هؤلاء ملحهم القرآن وهؤلاء ذهم |
| 719 | دموع التماسيح |
| 790 | شبح الوحدة الإسلامية يلاحقهم حتى القبر |
| 799 | بالدس بدأه وبالدس نهاه |
| V.r | خاتدة |
| V.o | مراجع الكتاب |
| $v \cdot 1$ | الفهرست ... |

